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EUROPE
FRANCE
LES . VIES
DE SAINT VINCENT DE PAUL »
Les personnes.qui ont un int6r&t special a ttudier
saint Vincent de Paul et ses ceuvres, demandent quelquefois quelles sont les sources oi l'on pourrait se
renseigner et quelle est leur valeur.
La principale source, ce sont les Vies ou Biographies du saint, mais ces Vies sont fort nombreuses :
beaucoup ne font que reproduire, en le modifiant un
peu dans la forme ou en le r6sumant, ce qui a 6te 6crit
pr6c6demment. Nous avons d6ja donn6 au tome 68
des Annales, ann6e 19o3, p. 458, la longue liste des
biographies du saint qui nous 6taient connues.
En r6alit6, il n'y a que trois Vies de saint Vincent
de Paul qui soient, au point de vue historique et par
les recherches personnelles de leurs auteurs, des
livres a consulter; mais ces trois Vies sont des livres
de premiere valeur. Ce sont celles que l'on doit a
Abelly (1664), a Collet (1748), et a l'abbe Maynard
(1860).
Au second plan, il y a lieu de citer deux Vies qui

ont eu .un 16gitime succes, l'une au point de vue particulibrement artistique, c'est I'ouvrage intitule Saint
Vincent de Paul et sa mission sociale, par M. Arthur

Loth (i88o), l'autre surtout au point de vue litteraire

et descriptif, c'est l'flistoire de saint Vincent de Paul,
par M. 1'abb6 Bougaud (1889).
Noas nous proposons de donner quelques renseignements sur chacun de ces ouvrages, ct d'abord sur
les trois grandes Vies de saint Vincent de Paul, celles
6crites par Abelly, par Collet et par 1'abb6 Maynard.
- C'est la Vie ecrite par Abelly qui est la plus ancienne en date et qui est en grande partie l'origine de
toutes les autres; nous parlerons d'abord de celle-lh.
I. -

LA " VIE " DE SAINT VINCENT DE PAUL,
PAR LOUIS ABELLY

C'est quatre ans seulement apres la mort de Vincent
de Paul, que parut sa Vie 6crite par Abelly. L'ouvrage ayant aussit6t requ une grande publicit6 et 6tant
d6die a la reine Anne d'Autriche, il en r6sulte qu'il
acquiert par ces circonstances une particulibre autorite. Les faits importants sont tels que l'auteur les
raconte, la physionomie du h6ros du livre est telle que
l'6crivain la repr6sente, sans cela les lecteurs qui
6taient des t6moins eussent protest6. On en a la
preuve par ce d6tail qu'Abelly ayant racont6 le rble
de Vincent de Paul dans l'affaire du jansenisme autrement que les jans6nistes l'eussent d6sire, ils protesthrent aussit6t et Abelly dut montrer en d6tail 1'exactitude de ce qu'il avait affirm6, ce qu'il fit d'ailleurs
facilement et d'une maniere absolument concluante (I).
Le caractere du tres estimable Abelly est une garantie de sa parfaite sinc6rit6. Dans 1' « Avis au lecteur , qu'il a plac6 en tate de sa Vie du v6nerable serviteur de Dieu Vincent de Paul, Abelly, d&s le debut,
s'exprime ainsi :
(i) Voy. la Vraie Dijense des sentiments du venerable serviteur de Dieu

Vincent de Paul, etc., par M. Louis Abelly,
Paris, z668.

incien eveque de Rodcz.

/

« Mon cher lecteur, j'ai a vous avertir en peu de
mots de trois choses, sur lesquelles je vous prie de faire
quelque attention avant de vous engager dans la lecture de ce livre.
« La premiere, que la v6rit6 6tant comme l'ame de
l'histoire, sans laquelle elle ne merite pas le nom
d'histoire, mais plutot de roman ou de conte fait a
plaisir, vous pouvez vous assurer qu'elle a 6tktres fid&lement et tres exactement observ6e en celle-ci; tout ce
que vous y lirez 6tant ou publiquement connu, ou
appuy6 de temoignages de diverses personnes tres
dignes de foi; ou bien 6tant tel, que je puis vous certifierl'avoir vu de mesyeux ou entendu de mesoreilles,
ayant eu le bonheur de connaltre et de fr6qunter
M. Vincent durant un grand nombre d'anne.
et
d'avoir m6me visit6 le lieu de sa naissance et s,:-. ;•;:i
proches parents dans un voyage que je fis en G JienDc
il y a environ vingt-cinq ans. ,
Au point de vue historique, ce livre est done de premiere valeur.
Le titre exact est celii-ci : La Vie du Vindrable serviteur de Dieu Vincent de Paul, instituteur et premier
Supirieurgindral de la Congrigation de la Mission, divisie en trois livres, par Messire Louis Abelly, ivique de
Rodez. A Paris, chez Florentin Lambert. MDCLXIV.
In-4*. L'ouvrage est divis6 en trois livres, le premier
est intitul6 la Vie, le second les (Euvres, le troisieme
les Vertus. Dans le premier livre se trouve la biographie proprement dite du saint; le second livre qui
decrit ses oeuvres est, on pourrait dire, le premier chapitre de l'histoire de sa Congr6gation qui continuera
ensuite ce que le serviteur de Dieu avait entrepris. Le
troisieme livre, qui est surtout pour l'6dification, est
aussi un tableau de ce que peut ktre un homme d'oeuvres,
actif et profondement chr6tien.
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Sur Louis Abelly nous donnerons quelques renseignements. Nous n'avons d'ailleurs qu'h reproduire, en
les compl6tant un peu, ceux que nous avons mis en
tkte de 1'Mdition de la Vie de saint Vincent, par Abelly,
6
publi6e en 1891. Ils sont emprunt s, pour la plus
grande partie, a Collet, historien lui-meme de saint
Vincent de Paul.
( Louis Abelly, n6 en 1604, eut pour pere Pierre
Abelly, tresorier et receveur g6n6ral de la g6n6rahte
de Limoges. II fit ses 6tudes a Paris. Quelques-uns
croient qu'il y prit le grade de docteur. Ce qui est stir,
c'est qu'il s'attacha a Vincent de Paul des que celuici se fut retire au college des Bons-Enfants; qu'il se
fit un plaisir de prendre part a ses travaux apostoliques et qu'il ne suivit pour la piet6 et pour les emplois d'autres mouvements que ceux qu'un directeur
aussi sage crut devoir lui communiquer.
, Vincent le donna d'abord en qualit6 de grandvicaire a Francois Fouquet, 6veque de Bayonne, qui le
chargea de l'officialit ; commission qui demandait, i
raison du temps et des circonstances, beaucoup de
fermet6 et plus encore de sagesse. De retour a Paris
oii ses affaires le rappelerent, Abelly qui connaissait
les besoins de la campagne, accepta une cure de
village. Sa modestie 6difia, mais on lui fit violence, et
peu de temps apres (1644), il fut charg6 de la paroisse
de Saint-Josse i Paris. Son clerg6 fut le premier objet de ses soins : il forma une communaut6 eccl6siastique qui servit de modele a beaucoup d'autres.
i Quand on bannit la mendicit6 de Paris, Vincent,
qui savait et faire le bien et le faire dans toute son
6tendue, crut devoir confier a ce vertueux ami la direc-

tion de 1'H6pital g6n6ral. II n'y avait peut-tre pas,
dans toute I'Europe, une paroisse aussi difficile a conduire que l'6tait cette maison naissante. Abelly s'en

LOUIS ABELLY,

EVtQUE DE RODEZ

Auteur de la Vie de saint Vincent de Paul (6o04-16

r).
9

acquitta de maniere a faire dire que, si le choix de
Vincent de Paul lui faisait honneur, il faisait honneur
au choix de Vincent de Paul.
t Hardouin de PNrfixe, 6vEque de Rodez, ayant &t6
nomm6 i l'archevech6 de Paris, souhaita Abelly pour
successeur et il l'obtint. Le diocese de Rodez, qui 6tait
plein de huguenots, avait besoin de son pasteur: le
nouveau prdlat ne tarda pas a s'y rendre (1664). I1 y
travailla avec son activit6 ordinaire. Mais 1'air du pays
se trouva si contraire a son temp6rament qu'il ne lui
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fut pas possible de le soutenir. Une premiere atteinte
de paralysie annonca quelque chose de plus fUcheux;
il fallut c6der au mal. Abelly prit son parti en homme
qui sait les bonnes rggles, et quand les m6decins
eurent jug6 qu'il ne pouvait resider dans son diocese,
sans y courir le risque de la vie, il jugea qu'il ne pouvait garder un diocese oi il lui 6tait impossible de
r6sider.
, Ses anciennes liaisons avec l'Instituteur de la
Mission lui firent souhaiter de finir sa carriere dans
un lieu oui ce saint homme avait termin6 la sienne. On
lui donna dans la maison de Saint-Lazare un appartement de la derniere simplicit6. La, d6gag6 du tumulte
et des embarras du siecle, il donnait une bonne partie
de son temps h la m6ditation et a l'etude; ou plutbt
il dirigeait ses 6tudes de maniere a s'en faire un objet
de m6ditation. De plus de trente ouvrages qu'il a publi6s, il n'en est pas un qui ne tende a nourrir ou a
reformer le coeur. Son Sacerdos christianus, son Episcopalis sollicitudinisEnchiridion,sa Traditionde l'Aglise
touchant la d6votion envers la sainte Vierge, ses Miditations pour toute l'annee, ne peuvcnt partir que
d'un homme qui sait l'Ecriture, qui connait les lois du
christianisme et du sacerdoce, et qui est verse dans la
vie int6rieure.
, Le titre de son abreg6 de th6ologie, Medulla theologica, a donn6 prise au Juv6nal francais (I); il me serait
aise de faire voir que des personnes tres habiles ont
jug6 le livre excellent.
t L'amour que I'ancien 6veque de Rodez avait pour
l'6tude ne l'empecha pas de rendre au prochain tous
les genres de services qu'on pouvait en attendre. II
conduisait, en qualit6 de sup6rieur, plusieurs commu(z) A Le moelleux .4belly... * (Hoileau, Lutrin, liv. iv.)

-
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naut6s de filles, et surtout celle des sceurs de la Croix;
il dirigeait des personnes d'une rare pit6 ; il formait
a la vertu par de salutaires avis, et plus encore par ses
exemples, les jeunes ecclesiastiques. II aimait tendrement les 6tudiants de Saint-Lazare, qui, en effet, m6ritent de l'&tre; et c'est a sa lib6ralit6 qu'ils doivent la
maison de campagne (i) o il s vont se delasser de leurs
travaux. Ce bienfait mis A part, les Missionnaires lui
doivent beaucoup. 11 les a 6difi6s pendant sa vie, il a
voulu reposer parmi eux apres sa mort. Louis Abelly
mourut le 4 octobre I69i ; ii fut inhume a Saint-Lazare
dans la chapelle des Saints-Anges. n
Tel est I'auteur de la Vie de saint Vincent de Paul.

SA 1'exception des procks-verbaux de la canonisation que la religion du serment parait mettre dans un
ordre sup6rieur, pouvait-on d6sirer, ajoute Collet, un
guide qui meritit plus de creance ? II 6tait contemporain de notre saint; il l'avait pratiqu6 pendant un grand
nombre d'annees: il avait d'intimes liaisons avec ses
enfants spirituels; il n'a pas ecrit un mot qu'il n'ait
communique h des temoins oculaires, et il n'a travaille
que sur des memoires que le public avait en quelque
sorte dresses. D'ailleurs, il etait plein de candeur, de
droiture et de probit6 (2).,,

Quelle est la part qui revient a Abelly dans la composition de la Vie de saint Vincent de Paul?
Lui-mnme l'a expliqu (3) : " Je dirai sincerement
(i) A Pantin,pres Paris.
(2) Collet, Vie de saint Vincent de Paul,t. PI, p. v.
(3) La Vraie defense des sentiments du vinirable serviteur de Dieu Vincent de Paul, etc., par M. Louis Abelly, ancien ev6que de Rodez. Paris,
»668,
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au lecteur comme les choses se sont pass6es. Quelques
ann6es apres la mort de M. Vincent, Messieurs de la
Mission, port6s de l'affection qu'ils conservent pour un
si digne fondateur, et sollicit6s par beaucoup de personnes de qualit6 qui honoraient particulierement sa
m6moire, se r6solurent de donner au public l'histoite
de sa vie; ils crurent qu'elle serait non seulement utile
a leur Congr6gation, mais encore qu'elle pourrait contribuer a 1'6dification de toute l'Eglise, et la suite fera
voir sans doute qu'ils ne se sont pas tromp6s.
< Ils eussent bien pu travailler dignement eux-memes
a cet ouvrage; leur Compagnie ne manquait pas de
personnes tres capables pour y bien r6ussir. Mais l'humilit6 que M. Vincent leur a laissee en partage leur fit
choisir une plume hors de leur Congr6gation; ils jet6rent les yeux sur moi, peut-etre parce que j'avais eu le
bonheur de connaitre et de frequenter M. Vincent
pendant un grand nombre d'ann6es. Quoi qu'il en
soit, ce dessein me fut propos6 de leur part, et aussit6t que je l'eus accept6, ils m'envoyerent tons les memoires qu'ils avaient recueillis chez eux-memes, ou
qu'ils avaient tir6s de personnes tres dignes de foi.
Pour me faciliter ce travail, un des leurs mit en ordre
tous ces m6moires et les disposa de telle sorte qu'en
v'ritt je puis dire n'avoir presque fait autre chose que
transcrire ce qu'ils m'ont donn6, parce qu'en beaucoup
de lieux je ne pouvais m'exprimer plus nettement, et
surtout en ceux oii je rapporte les paroles qu'a dites
M. Vincent, oil je n'ai rien change ni ajout6, comme
je puis le protester et le confirmer, s'il est necessaire,
par serment, et principalement en tout ce que j'ai mis
au chapitre xII du second livre [sur le jansenisme]. Pour
ce qui est des lettres de M. Vincent, je n'ai fait autre
chose qu'inserer dans mon livre les copies dont les
originaux sont entre les mains de Messieurs de la Mis-

sion; et non content d'avoir agi de la sorte, avant que
de rien mettre sous la presse, j'ai toujours envoy6 mes
cahiers a Saint-Lazare, afin que ces Messieurs pussent
les revoir. Ils ont bien voulu prendre cette peine, et
meme ils se sont donn6 le soin de 1'impression. »
Ainsi parle Abelly. Quelquefois, on a contest6 qu'il
fit l'auteur de la Vie de saint Vincent de Paul; il n'aurait fait, a-t-on dit, que pr&ter son nom pour la publi
cation du livre. L'auteur v6ritable serait Franqois
Fournier, lazariste, celui qui a fourni les c m6moires n
dont parle Abelly; c'est ce que dit Joseph Lacour,
I'auteur d'une histoirede la Congregationde la Mission,
et ce qu'a rip6t6 l'abb6 Maynard. Le lecteur peut juger, par les paroles d'Abelly lui-meme que nous venons
de citer, ce qui en est. Sans doute, on est redevable
d'un bouquet a celui qui, a pleines mains peut-&tre, a
apporte des fleurs ; mais il faut bien convenir que c'est
celui qui a su choisir parmi ces fleurs, les disposer
avec gofit, assortir les couleurs, lier 616gamment parfois cette gerbe gracieuse, qu'il faut reconnaitre
comme ayant le merite d'avoir fait ce bouquet qui
charme le regard. Ainsi, on lui a fourni des m6moires
pour qu'il en fasse un livre, mais c'est le savant et
aimable Abelly qui est I'auteur de 1'excellente Vie
de saint Vincent de Paul, qui porte justement son nom.

En 1668, Abelly donna lui-meme une edition abr&g6e et dispos6e en deux livres de sa Vie de saint Vincent. Mais c'est I'ouvrage complet qui a prevalu et il a
eu de nombreuses 6ditions (i); la plus r&cente est celle
qui a paru en 1891, partag6e en trois volumes, comme
6tait la premiere 6dition.
(x) La Vie du vinfrable serviteur de Dieu, Vincent de Paul..., par Mes-
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II y a eu aussi des traductions en plusieurs langues.

Des 1677, I'ouvrage d'Abelly fut traduit en italien par
Acami, qui I'abregea un peu(i); en 1710, il fut traduit
en allemand (2). Il y a quelques ann6es, en 1902, le
premier livre d'Abelly (la Vie) fut publii en flamand (3).

La Vie de saint Vincent de Paul par Abelly restera
un ouvrage toujours estime a cause de sa valeur historique hors ligne, et toujours goati . cause de la piet6
de l'auteur : d'autres ecrits peuvent faire connaitre
plus en detail l'6poque oi v6cut saint Vincent de Paul,
et ce m6rite n'est pas a d6daigner, mais nul livre ne
retrace aussi naivement et aussi exactement la physionomie de saint Vincent de Paul que celui d'Abelly.
Parlons maintenant de l'importante Vie &crite par
Collet.
(A suivre.)

A. MILON.

ALSACE-LORRAINE
A Metz, du 11 au 16 novembre 1912, se sont tenues
d'importantes et intbressantes reunions; elles constisire Louys Abelly. Paris, F. Lambert, 1664. In-4. -

1823, Pari, imp.

de Lebel. 5 vol. in-12. - 1832, 2* ed. Paris, Mequignon junior. 5 vol.
ia-12. - 1835, Clermont-Ferrand, Thibaud-Landriot. 6 vol. in-za. x839, Paris, Debicourt. a vol. in-8. 1843, Paris, Deb6court. 2 vol.

in-8. - x854, Paris, veuve Poussielgue-Rusand. 2 vol. in-8. - 1865.
Paris, veuve Poussielgue et fi!s. 2 vol. in-i8. - 1891, Paris, imprimerie
Dumoulin. 3 vol. in-8.
(1) Vita del Ven. servo di Dio Vincenzs de Paoli... raccolla da quella
he giascrisse in lingua francese monsignor Ludomico Abelly... e publicala
nel' idioma italiano da Domenico Acami. In Roma, Stamp. di Tizzoni,
1677. In-4.
(2) Par Schultz, chapelain du comte de Paar. In-4, Vienne, 1710.
Voy. Annalesde la Mission, tome 77, p. 584, n' 41.
(3) Desclee, Bruges. i vol. in-4 .
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tuaient ce qu'on a appel6 la Semaine de Chariti. 11
s'agissait de promouvoir le progres des bonnes ceuvres
d6ja si nombreuses et si florissantes a Metz. Le num6ro
du journal le Lorrain, du 16 novembre 1912, nous

donne le compte rendu des s6ances du vendredi; on
y verra qu'une part tres honorable a 6t6 faite au souvenir de saint Vincent de Paul qui aima tant la Lorraine
et A qui la Lorraine le rend si fidelement.
Nous savons qu'un des jours precedents M. Villette,
procureur g6enral des Lazaristes, entretint la nombreuse assemblee pr6sid6e par Mgr l'6evque de Metz
de ce qui concerne l'oeuvre des Dames de la Charit6.
Les utiles renseignements qu'il donna sur cette ceuvre
qui a produit d&ja i Metz un tres grand bien furent
fort appr6cids.
Nous reproduisons maintenant le compte rendu des
seances du vendredi oi, le matin, M. Alphonse Sieben,
aum6nier des Filles de la Charit6, a Belletanche pres
de Metz, a entretenu l'auditoire des principes d'6ducation et oi le soir, le souvenir toujours si encourageant de saint Vincent de Paul a 6te mis dans un
splendide relief. Ce fut d'abord, dans un discours en
francais, par M. I'abb6 Thellier de Poncheville, 1'orateur tres particulibrement goWtt dans les Congres et
les Semaines sociales de France, puis,en allemand,par
Mgr Werthmann qui, dans un expose non moins sympathique, retraqa l'existence si pleine de belles oeuvres
de saint Vincent de Paul. Voici l'article du journal le
Lorrain.:
a Toute la matin6e, de neuf heures a midi, a 6t6
consacr6e k deux rapports d'une extreme importance
et qui tous deux ont 6et donn6s avec une clart6 et une
precision rares et avec une vigueur d'expression qui
d6notait chez leurs auteurs une conviction ardente.
, M. le docteur Schuman, avocat-avoue A Metz, a

parl le premier sur l'6ducation de 1'enfance abandonn6e, d'apres la l6gislation d'Alsace-Lorraine. Le
conf6rencier nous a d6taill les differents cas oiu 1'ducation de l'enfant peut et doit etre enlevie aux parents,
par quels moyens on y arrive, quels r6sultats on obtient,
quelle part revient a la charit6 priv6e dans la cooperation n6cessaire avec l'administration civile ou judiciaire, ce qui manque dans la loi, ce qu'il faudrait y
ajouter et par quelle organisation on arrivera i obtenir
des pouvoirs 16gislatifs les ameliorations d6sirables.
, Ce rapport, bond6 de d6tails et de precisions, a
6t6 particulibrement applaudi; mais quelle besogne il
taille encore i la bienfaisance privee et comme on a
eu raison de dire, dans la discussion qui a suivi, qu'il
y avait, sous ce rapport, dans nos campagnes, plus
encore qu'en ville, une v6ritable education a faire.
Tous ceux qui s'occupent de charit6 doivent, sinon
transformer completement leurs manibres de faire, au
moins les adapter progressivement a la 16gislation
moderne : c'est d'ailleurs le seul moyen d'en faire profiter les pauvres, car si la 16gislation laisse A d6sirer,
elle nous offre cependant des avantages dont nous
avons le devoir de profiter en faveur de nos proteges.
( Le second rapport avait trait aux principes qui
doivent pr6sider a l'education de 1'enfance abandonn6e : il a 6t6 fait avec une grande vigueur et une
reelle psychologie par M. Sieben, aum6nier a Belletanche : il r6clame pour les h6tes de nos pensionnats,
de nos orphelinats et de nos asiles une 6ducation plus
foncierement religieuse, rationnelle et professionnelle. Cette conf6rence a 6t6 une incursion a fond de
train dans les m6thodes 'd'ducation employees ordinairement jusqu'ici pour l'enfance abandonn6e et il a
fait voir que le mouvement de la vie moderne demande

pour ces enfants et jeunes gens une formation plus
complete qu'autrefois; il faut surtout leur donner des
convictions plus profondes, d6velopper chez eux le
sentiment de la responsabilit6 personnelle et les
amener pratiquement a la vie reelle.
( La discussion trop courte qui a suivi et qui s'est
developp6e parfois en un langage d'une simplicit6
savoureuse, a donn6 l'impression que tout le monde
avait &tesaisi par ce rapport et que 1'on pouvait compter sur le devouement des 6ducateurs et iducatrices
des orphelins pour continuer et affermir les ameliorations d6ja introduites sous ce rapport; mais il y faudra
du temps et de la patience, de la bonne volont6 et
meme de I'argent. Tout cela viendra-t-il a la fois et a
temps? C'est douteux. Une chose est sire, c'est que
tous y mettront une bonne volonte absolue.
LA SEANCE DU SOIR

( Tous ceux qui, le soir, ont eu la bonne fortune
d'assister a la conference donn6e par M. I'abb6 Thellier de Poncheville sur saint Vincent de Paul, initiateur de la charite moderne, conserveront longtemps
encore l'impression de la belle parole francaise et
ardente dujeune et distingue orateur. Apres avoir fait
vibrer, souvent d.ja, 1'ame des congressistes des Semaines sociales, des Congres eucharistiques et catholiques, partout en France aussi bien que dans le nouveau monde, il 6tait bon que l'abb6 de Poncheville
vint a Metz, appcle par la charit6, dise a nos coeurs de
Lorrains comment ii fallait comprendre et faire la
charit6.
( Ses grands et lumineux enseignements ont 6t6
d'autant mieux compris qu'il a mis son zele d'ap6tre a
d6crire l'une des plus sympathiques figures de la
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charit6 catholique; sa voix, il l'a fait soutenir par le
souffle gindreux de saint Vincent de Paul dont il nous
a developp6 les principes, les m6thodes de charit6 et
sa conception de l'6minente dignit6 du pauvre; sa
phrase, dans laquelle venaient si bien s'encadrer les
citations du bon Monsieur Vincent, il la faisait tant6t
douce et simple, puis vibrante et sonore, pour chanter
tour a tour les details intimes et les grandioses succes
de la charit6 du grand saint Vincent. Se donner et
non pas seulement donner, sans nous placer sous I'angle
de nos int6rcts ou de notre condition; donner avec
mithode et simplicit6, sans vouloir monnayer en popularit6, et avec usure, le m6rite de ce que nous donnons;
donner en consid6rant le pauvre comme notre plus
digne seigneur, n'est-ce point 1U le plus beau bouquet
de pensees gendreuses qu'on pit donner ý des congressistes a la fin d'une Semaine de charit6 ?
( M. 1'abb6 de Poncheville a su nous presenter ces
choses de facon qu'elles restent en nous et qu'elles y
portent des fruits : les cceurs charitables et les pauvres de Metz et de la Lorraine lui en garderont une
sincere reconnaissance.
, Apres ce brillant orateur francais, Mgr Werthmann a fait en langue allemande une conference non
moins impressionnante sur le grand saint de la charite,
dont il a retrace l'existence toute de bienfaits et de
labeurs en termes l6ev6s. Cette conf6rence 6tait accompagnee de projections qui ont plus profond6ment
grave encore les traits, la physionomie et 1'action de
saint Vincent dans le cceur des auditeurs.
« Parmi l'assistance, on remarquait M. le docteur
Foiet, maire de Metz, M. Jung, adjoint et president
du bureau de bienfaisance, de nombreux membres du
clerg6, les membres des Conferences de Saint-Vincentde-Paul, etc. Tout le monde a tde grandement edifiC
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par la parole des deux orateurs auxquels M. le chanoine Erman a adress6 de chaleureux remerciements. ,

LE VOYAGE DE LA MERE GENERALE,
JOSEPHINE MAURICE,
EN BELGIQUE

ET

EN

ESPAGNE

De la maison-mere de la Communaut6 des Filles de la Cha-

ritd nous avons requ les comptes rendus suivants :
I. -

VOYAGE EN BELGIQUE
(27 juillet-3 aout 1912)

Depuis son election, la tres honoree Mere Maurice
avait le d6sir - d6sir que la pressait de r6aliser
M- notre tres honor6 Pere - d'aller d6poser aupres
des restes sacr6s de saint Vincent l'hommage de sa
pi6t6 filiale et de mettre son g6ndralat sous la protection de son bienheureux Pere.
Aussi, d&s le 27 juillet, prenait-elle la route de la
Belgique. La, dans cette belle chapelle de la maison
centrale d'Ans, pres Lidge, aupres de cet autel qui,
momentandment, abrite le corps de saint Vincent de
Paul, la nouvelle Mere g6n6rale appela sur ses filles
r6pandues dans tout I'univers, les benedictions du
saint Fondateur.
A la pieuse attraction de ce premier voyage, se joignait le d6sir d'une visite a nos chores soeurs de la
Belgique. Bien rapide serait la tourn6e, puisque huit
jours seulement devaient y suffire. La respectable visitatrice de la province, soeur Ducher, previt l'itindraire et fixa les stations de maniere A permettre aux
diverses maisons de Belgique de venir se grouper par
deputations aux cinq centres choisis, suivant leur

proximiti respective.
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L'itindraire portait : Ans, Louvain, Bruxelles,
Bruges et enfin retour par Anvers.
A Ans-les-Liege, chef-lieu de .• province des Filles
de la Charit6 en Be~gique, avaient Cei convoquees les
vingt six maisoc-s les plus rapprochees de ce centre,
et, en plus, les maisons de Bocholtz et de Susteren;
les maisons de Hollande ayant te6 recemment rattachees a la province de Belgique. Le 15 aoft approchait, fete de la tres honor6e Mere : Ans eut les premices des souhaits de fete. Rien ne manqua de tout
ce que le coeur peut donner, en cette agr6able circonstance.
Dans la soir6e, la tres honor6e M're alla porter ses
encouragements aux jeunes filles du patronage de la
maison centrale. Latenue simple et digne de ces jeunes
ouvrieres, leur physionomie intelligente et serieuse lui
firent une excellente impression. On est heureux de

constater que, malgr6 les dangers sem6s sous leurs
pas, elles se conservent, grace au patronage, honn-tes
et pieuses. Le projet de creation d'un ouvroir externe,
oh elles trouveront un travail convenablement remuner6, fut vivement approuve par la tres honor6e Mere.
Au programme d'Ans, figurait, pour le lundi matin,
une visite . Mgr l'eveque de Liege. Au cours de l'audience, entre autres consolantes choses, Sa ,Grandeur
dit a la tres honor6e Mkre qu'en Belgique a elle n'entendait dire que du bien de ses filles ,.
Grace a une intelligente distribution de ces deux
Sjourn6es, toutes les sceurs suprieures eurent la consolation de s'entretenir avec leur v6neree Mere : toutes
1'avaient quitt6e ravies de s-a bont6 et de son aimable
simplicit6. Plusieurs, pour se d6dommager de ne pouvoir lui presenter leurs ceuvres, lui en firent, s6ance
tenante, une description verbale pleine d'int6ret.
Deux de ces ceuvres ont particulibrement fixe l'atten-
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tion de la tres honoree Mbre : l'une est 1'orphelinat
Cockerill a Seraing, dont l'organisation r6vele le souci
de rendre une famille aux enfants orphelins des ouvriers de l'usine. Quelques semaines auparavant, une
deputation des plus petits 6tait venue a Ans prier, suivant leur expression, (I le PNre des soeurs , saint Vincent de Paul. Ce pelerinage avait fait sensation sur le
parcours. L'autre oeuvre est la a Liniere Saint-Leonard ,, a Liege, oeuvre sp6ciale, assur6ment! pour son
personnel d'ouvriers et d'ouvrieres qui ench6rissent
sur les conditions ordinaires d'un tel milieu. La Liniere Saint-Leonard, fabrique immense oi, comme
son nom 1'indique, on s'occupe de la preparation du
lin, compte douze cents ouvriers dont huit cent cinquante a neuf cents femmes ou filles. Le melange des
deux sexes, le genre trbs commun des ouvrieres dont
la plupart travaillent tres sommairement vktues, avaient
fait i cette fabrique un assez triste renom.
Telle 6tait la situation lorsque, en 1907, sur les instances de Mgr l'6v6que de Li6ge, appuyant celles de
M. Dallemagne, grand homme de bien, la Communaut6 des Filles de la Charit6 accepta de s'occuper de
cette oeuvre.
Alors la creche etl'asile virent augmenter le nombre
des b6b6s, et celui des jeunes filles doubla rapidement.
Aujourd'hui, ces dernibres, partag6es en deux groupes,
frequentent alternativement, par demi-journ6e, l'ouvroir de nos soeurs, les unes le matin, les autres le
soir. Elles apportent linge ou vetements a confectionner, a raccommoder et font aussi les blouses de travail
rendues obligatoires pour toutes depuis l'arriv6e de
nos soeurs. Un r6fectoire a et6 organis6 oiu, pour
io centimes, les ouvrieres regoivent soupe et portion,
ce qui supprime les d6sordres des repas pris pr6cedemment en commun avec les ouvriers de l'usine.
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A ces avantages, s'ajoute celui de 'instruction religieuse qui s'6tend aux adultes, hommes et femmes; le
nombre des baptemes s'est accru et des mariages ont
6t6 r6gularis6s. La r6putation de la Liniere se refait
et bient6t lI aussi dans le patronage qui grandit chaque
jour, existera une association d'enfants de Marie.
Le lundi il fallut, apres une derniere priere aupres
du corps de saint Vincent, quitter Ans. La soeur Ducher adjoignit a la secr6taire francaise, l'officire de
la province, la sceur Trisbourg, qui ne devait quitter
la tres honoree Mere qu' la derniire station.
Quelques heures' apres, les trois voyageuses arrivalent a Louvain. Ce n'&taientni des ceuvresflorissantes,
ni les nombreuses maisons de ce ressort qui attiraient
a la rue du Canal la Sup6rieure de la Compagnie. Tout
autre 6tait le milieu, tout autre 1'aspect, et dans ce
milieu meme, un frappant contraste : d'une part, les
sceurs de la maison de retraite, chers debris de maisons, si prospbres autrefois, et disperses par la tempete, et, d'autre part, la vivante annexe de I'Nconomat
de Paris, oi quelques sceurs devou6es s'encouragent
au travail de leur office par la pensbe de I'utilit6 de
leur tache dans I'engrenage g6enral et par la certitude
de faire la volonti de Dieu. Plus qu'ailleurs encore,
la trbs honor6e Mere voulut laisser lI un rayon de
soleil et y reussit. A son tour, la devou6e sceur Leveque
projetait de lui procurer a elle-meme quelque consolation. C'en fut une bien profonde que cette visite A
la tombe de la si chore soeur Fremaux n qui l'avait
accueillie l'economat petite soeur du s6minaire.
Deux heures apres, elle arrivait a Bruxelles. De
vieille date, la maison de la Providence est le pied-aterre des Sup6rieurs. C'est elle que choisit pour asile
le tres honor6 P. Etienne, aux tristes jours de Ia
Commune en 1871; on y garde fidelement son souve-

-

24-

nir, renouvel6 bien des fois par la pr6sence du tres
honor6 P. Fiat. Et les vitraux de la belle et grande
chapelle repr6sentant nos tableaux si connus de la vie
de saint Vincent disent bien haut quel amour de la
Communaute a prisid6 a l'erection de ce sanctuaire.
C'est le sentiment qui saisit la tres honoree Mere
lorsqu'elle y entra, au chant du Magnificat le plus solennel, entouree de ses nombreuses filles, a la tete
desquelles la respectable soeur Brabant.
Les belles oeuvres de cette maison int6ressirent vivement la tres honoree M&re. Les orphelines surtout
attirirent son attention et elle remarqua, plus encore
que leurs beaux travaux de broderie sur tulle, la bonne
organisation de l'office, la sollicitude dont elles sont
entourbes et qui les suit apres leur sortie. A l'orphelinat se joignent une 6cole et un beau patronage de
deux cents jeunes filles,y comprisles enfantsde Marie,
une association de meres de famille, un peu moins
nombreusesqu'autrefois oil on en a compte trois cents.
Puisse-t-elle revenir g sa premiere prosperit6, car elle
est le couronnement des oeuvres de jeunesse et un des
plus efficaces moyens de r6g6n6ration des foyers ! La
visite des pauvres a domicile se fait sur sept paroisses
et, bien qu'il n'y ait pas de fonds assures, la Providence justifie le beau vocable sous-lequel s'abrite cette
grande famille.
De la rue Haute, la tres honoree Mere se rendit
chauss6e d'Haecht ti la maison de B6thanie ,; mais
en bonne voisine, la soeur Lambert, pour faire partager son bonheur, fit prendre a la voiture le chemin des
&coliers,procurant ainsi a nos chfres soeurs d'Etterbeck, par une petite halte non pr6vue, la joie de posseder quelques instants la Mere que chacune efit si
vivement souhaitk recevoir. La soeur Janssen, a tout
hasard, avait dispose son personnel, et la v6neree
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visiteuse, en entrant, ne put qu'6tre emerveillee du tableau : sous une claire veranda, un nombreux groupe
de tous les ages mais oiu les petits avaient le beau
role, l'accueillit par un choeur de vivats d'un ensemble
surprenant et accompagnes de gestes cadences qui en
accentuaient l'expression. Une distribution de bonbons suivit et le souvenir d'Etterbeck ne fut pas des
moins charmants a retenir.
A B1thanie, la nombreuse jeunesse des diff6rentes
ceuvres fit retentir la chapelle d'un splendide Magnificat et la tres honoree M1re put se rendre compte, par
le nombre et I'attitude des jeunes filles, du vaste et
beau champ d'action de nos soeurs. La visite de la maison lui fit appricier l'esprit pratique qui a preside aux
diverses adjonctions faites a diff&rentes 6poques
pour completer l'ceuvre si modeste au debut, et dont
les Annales ont d6ja donn6 l'intbressant historique : le
dispensaire si commod6ment install6, tout en menageant l'espace, I'ouvroir externe qu'une comptabilite
speciale regle si sagement, le patronage, l'un des
mieux compris comme but et comme moyens et oi
l'1lite des jeunes filles seconde si heureusement la
directrice. La, fonctionne A merveille le service d'une
bibliotheque remarquable par le nombre et le choix
des ouvrages, autres precieux auxiliaires de 'action
de la directrice sur les ames qui lui sont confiees; la,
des conferences hebdomadaires qui, sans en porter le
nom, sont de vrais cercles d'etudes, concourent avec
les catichismes de perseverance et les lectures personnelles, a l'instruction des jeunes filles, A leur initiation A la vie par des connaissances de toutes sortes,
depuis la religion jusqu'aux soins a donner aux malades, jusqu'i la tenue d'un menage (hygiene, entretien, cuisine), sans oublier parfois quelque question
d'int6ret social. Ces conferences, ainsi que les cours

-

2a6-

de dessin, les cours de chant, les jeux et attractions
diverses des dimanches ordinaires, la preparation des
seances r6cr6atives, la formation des plus jeunes, tout
est fait avec le concours des jeunes filles qui d6sirent
se devouer - vraies zelatrices - sous la direction
de la saeur, moyen reconnu le plus capable de les attacher a l'ceuvre du patronage.
Mais si captivant que fut le spectacle de ces oeuvres,
quelques heures seulement leur 6tait attribu6es, car
le soir meme il fallait etre a Bruges.
La, des la gare, on a le sentiment d'un autre milieu : c'est la vieille Flandre avec son cachet religieux
et ses antiques traditions; sur 1'une des places, se
dresse la statue de Jacques Artewelt, le vaillant d6fenseur de l'ind6pendance nationale. Nombre d'6glises
renommees pour leur architecture et 1'incomparable
dentelle de pierre qui les d6core attirent les regards
et, plus que toutes, celle du (( Saint-Sang ,, la relique
insigne dont Bruges est fibre et qu'elle honore depuis
des siecles par son incomparable procession et par la
garde officielle que font le vendredi aux heures
d'exposition deux soldats en armes aupres du pretre
qui l'offre au culte des fideles. De toutes ces merveilles, la trbs honor6e Mere ne put jouir, disireuse
qu'elle 6tait de se donner toute aux sceurs qui, de
cette r6gion maritime de l'Ouest, avaient rendez-vous
a Bruges.
Le peu de temps dont elle disposait ne lui permit
guere que ces audiences particulieres; elle eut le regret
de ne point voir les ceuvres tres prosperes de cette
maison qui sont : une ecole gardienne, une ecole primaire de cinq classes avec 1'enseignement menager
auquel participent les orphelines, un patronage qui
r6unit cent cinquante jeunes filles, un dispensaire et
enfin la visite des pauvres soutenue par l'Association

des Dames de Charit6. Seul 1'orphelinat eut la joie de
recevoir sa visite. Son organisation dont tous les d&tails tendent i y faire r6gner l'esprit de famille lui
yalut les felicitations de la tres honoree Mere. Toutes
les physionomies 6taient ouvertes et 6panouies! Les
plus petites enfants gagn6es immediatement par
l'abord si affable de celle qu'elles appelaient aussi ma
Mkre, avec l'6lan spontane de leur age, ne surent rien
faire de mieux que d'accourir A elle et de grimper sur
ses genoux.
Le vendredi A deux heures, la tres honor6e Mere
quittait Bruges. Entre Bruges et Anvers, derniere station, se trouvait Gand, qui euit vivement souhait6 une
halte. D6jA l'expos6 des oeuvres de ses diverses maisons en avait inspir6 le d6sir i la v6neree visiteuse
elle-meme. Mais la fidliti
au programme l'exigeait,
la tres honoree Mere demanda et partagea le sacrifice
de tout arr&t. Cette matinee du samcdi lui permit de
contenter les six maisons r6serv6es pour la derniere
heure : les deux d'Anvers, celles de Hoboken, Baelen,
Westerloo et enfin Weld-driel (Hollande). La maison
de la creche qui l'avait reque l'interessa d'autant plus
que son histoire est plus marquee au coin de la Providence qui a accompli ici, en faveur de nos sceurs, de
veritables merveilles.
Au milieu des receptions de cette matinee, on vint
annoncer a la trbs honoree Mere une visite. C'6tait la
chere soeur Ducher qui, vaillante d'6nergie malgre ses
soixante-dix-sept ans, 6tant all6e recevoir la vendrable
voyageuse en Belgique venait la rejoindre a Anvers
ne voulant, selon sa propre expression, ceder a personne la consolation m1e^e de regret de la remettre
sur la route de France. Ce meme jour, a six heures du
soir, la tres honor6e Mere rentrait a Paris.
Cette tourn6e, bien que fort hitee, a permis cepen-
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dant a la tris honoree Mere de constater la remarquable prospirit6 de la province beige. Toutes les
oeuvres de la Communaut6 y sont prosperes, depuis les
creches jusqu'aux hospices de vieillards, avec, cependant, une note dominante pour le ceuvres de jeunesse:
partout des &coles aux classes multiples, toutes peupl6es d'un joyeux et nombreux personnel. Les ecoles
menageres, les patronages, avec leur ecole dominicale
destin6e a completer, a parfaire l'oeuvre commenc6e
dans les classes, groupent dans leurs rangs une innombrable arm6e de jeunes filles dont 1'l6ite se fait gloire
de porter les livrbes des enfants de Marie.
Dans sa lettre circulaire du 15 aoCt, en reponse aux
voeux de fete de la communaut6, la tres honoree Mere
disait l'excellente impression que lui laissait ce premier voyage de son generalat.

II. -

VOYAGE EN ESPAGNE
21 septembre-26 octobre 1913.

Le samedi 21 septembre 1912, a huit heures du soir,
la tres honoree Mere prenait le train pour Bordeau::.
Elle devait s6journer quelques jours dans cette ville,
voir Dax, le Berceau-de-Saint-Vincent-de-Paul, puis
s'arreter a Pau, juste le temps necessaire pour y voir
les maisons des Filles de la Charit6, et se diriger ensuite
vers la frontiere espagnole, en passant par Bayonne.
Quoique l'itineraire convenu ne lui ait permis de
consacrer qu'une semaine A la visite de ces diverses
villes, grace aux sages dispositions prises, toutes les
sceurs superieures et plusieurs de leurs compagnes ont
eu la grande consolation de voir celle qu'elles aimaient
dbji sans la connaitre.
A Bordeaux, durant les journ6es du 22 et du 23 septembre, toutes les maisons purent se f6liciter de la pos-
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seder quelques instants. Partout, accueil le plus filial
et satisfaction riciproque de la Mere et des filles. D'un
cte, latres honor6e M.re admiraitlebon esprit, 1'union

des families et remarquait avec plaisir plusieurs bonnes
anciennes ayant d6pass6 cinquante ans de vocation et
s'occupant, depuis leur s6minaire et dans la m~me
maison, de la visite des pauvres ou du soin des orphelines. De l'autre, les sceurs 6taient ravies de la bont6,
et de l'aimable simplicit6 de la tres honor6e Mere;
aussi le d6part laissa-t-il de vifs et mutuels regrets.
A Dax et au Berceau-de-Saint-Vincent-de-Paul oii
la tres honor6e Mere passa deux jours, tout fut r6g16
de maniere a lui faire goilter le charme pieux de ce
beau sanctuaire, oh il semble que les enfants retrouvent
quelque chose de 1'Mme de leur bienheureux Pere. Elle

visita avec intirft 1'6cole apostolique, vit avec consolation le grand nombre d'enfants qui se groupent autour
des Missionnaires et leur dit toute la joie qu'elle avait
6prouvee en les entendant chanter le matin, a la messe,
avec tant de pidt6 et de perfection musicale, les
louanges de saint Vincent. La soiree du mercredi 2?5
fut consacr6e a une visite a Notre-Dame de Buglose.
En quittant le Berceau, dont elle gardera ( doux et
pieux souvenir n, la tres honor6e Mere se dirigea sur
Pau etarrivavers midi a la gare. Les sceurs superieures
de la ville et plusieurs des environs vinrent la saluer
a l'h6pital apres le diner. Le reste de la soiree fut consacr6 i la visite de I'asile Saint-Luc et a celle de I'orphelinat agricole dont la petite famille 6tait tout
attrist6e par le d6ecs de la bonne sceur Chailliant.
La proximitA de Lourdes permettait i la tres honor6e
Mere d'aller mettre son voyage en Espagne sous la protection de la Vierge Immacul6e. Elle s'y rendit done,
accompagnie de plusieurs sceurs, le vendredi 27 an
matin. De doux souvenirs lui sont laiss6s des instants
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passes a la basilique et i la grotte et du chemin de la
croix dont les stations si belles s'6tagent sur les pentes
de la montagne. Quelques heures plus tard, elle rentrait
i Pau et se retrouvait a la maison de la Misericorde,
afin de consacrer aux sceurs de cette maison ses derniers
moments de sejour dans cette ville; elle prenait ensuite
le train pour Bayonne.
La sceur P6nicaut, lavisitatrice de la circonscription,
avait eu la delicate pens6e d'inviter a souper toutes les
soeurs superieures d'alentour. La r6cr6ation qui suivit
fut une charmante fete de famille.
L'Assistante de la province franco-espagnole, sceur
Galibert, et la secr6taire, sceur Tort, 6taient venues audevant de la tres honoree Mbre a Bayonne. C'est done
en leur compagnie qu'elle prit le chemin de 1'Espagne.
Plusieurs soeurs de Bayonne et des environs avaient
tenua l'accompagner jusqu' la frontiere qu'elleseussent
volontiers franchie.
La tres honor6e Mere fnt accueillie avec de vives
dmonstrations de joie par la sceur Perez, l'assistante
de la province espagnole, et un nombre considerable
de soeurs qui lui firent cortege jusqu'a San Sebastian,
son premier arret sur le sol de la catholique Espagne.
A 1' ( asilo Reina Victoria ,, tout le personnel 6tait
sur pied pour saluer la v6ner'e visiteuse: enfants,vieillards attendaient malgr6 la pluie, dans l'immense cour
prec6dant l'6tablissement qui s'61ve sur une hauteur,
au milieu d'une magnifique campagne. Des que la voiture de la Mere generale est apercue, la fanfare execute
ses plus beaux morceaux, puis retentissent des vivats
prolong6s, car tous sont a la joie d'une visite si extraordinaire. Les soeurs, accourues en grand nombre, se
pressent autour de leur Mere qui tiche de leur exprimer de son mieux qu'elle aussi est tres heureuse de se
trouver au milieu de ses chores flles espagnoles. Mais,
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plus heureuse encore, s'estimait la bonne sceur sup6rieure, soeur Alegria, qui porte bien son nom. Elle se
montra d'un empressement, d'une d6licatesse d'attentions dont reste profond6ment touchee celle qui en fut
l'objet. Le dimanche, visite des 6tablissements de San
Sebastian, an nombre de sept.
Partout, reception des plus enthousiastes: administrateurs, chapelains tiennent iAtre pr6sentes a la Mere
g6n6rale et a lui dire le bien que font ses filles. Les
ceuvres sont, en effet, tres belles, tres prosperes, et les
pauvres bien servis se montrent tres attaches aux soeurs.
Uneceuvre qui, par son organisation et son but,int6ressa sp6cialement la tres honor6e Mere fut celle de la
(( goutte de lait. ,, forme ingenieuse de la charit6 a
1'egard des bbt6s et de leurs meres. Elle eut le regret,
en quittant San Sebastian, de n'avoir pu visiter la
maison des Enfants-Trouv6s situ6e a quelques kilomBtres de la ville.
Le lundi 3o septembre, a quatre heures du soir, la
tres honoree Mere montait dans le train qui devait la
conduire k Madrid. Les nombreuses diversions de la
route ne lui laisserent pas le temps de s'apercevoir de
la longueur du trajet : a chaque station, son compartiment 6tait litteralement envahi par nos sceurs espagnoles
qui, averties du passage de la tres honoree Mere par
une circulaire de leur bonne visitatrice, venaient, empress6es et joyeuses, lui baiser la main en signe de
filiale ob6issance. Pas plus que les bergers a la creche,
elles n'arrivaient les mains vides. Avec les soeurs, des
groupes d'enfants et de pauvres attendaient aux gares
pour saluer au passage la tres honoree Mere dont le
voyage depuis un mois avait 6t6 recommandi aux
prieres de toutes les maisons de la province.
A Madrid, le "' octobre, la tres honor6e Mere fut
reque par les deux visitatrices, leurs officires et une
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deputation fort nombreuse de chacune des deux provinces. La maison centrale de la province espagnole eut
les premices de son s6jour dans la capitale. Cette ancienne et belle maison ktait toute en fete. M. Arnaiz,
visiteur de la province, avec son assistant et MM. les
aum6niers, se trouvaient a la porte pour souhaiter
la bienvenue a la tres honoree Mere. Les cent cinquante sceurs A l'habit et les cent quarante du s6minaire
formaient la hale tout le long du couloir qui conduit a
la chapelle. LA le chant du Magnificat rendit avec un
admirable 6lan les sentiments de joie et de reconnaissance de tous les coeurs.
Les soeurs superieures des maisons de la province
franco-espagnole avec la soeur Massol leur visitatrice,
Mgr 1'6veque de Sion (6veque du palais), les Missionnaires de Saint-Louis-des-Francais et enfin nombre de
sceurs espagnoles des maisons des deux Castilles, de
Leon et d'Estramadure pr6senterent tour a tour leurs
hommages A la Mere g6nerale. S. Em. le cardinal Vico,
pro-nonce apostolique, devancant la trks honoree Mere
vint, le lendemain, c6lebrer la sainte messe apres laquelle il s'entretint tres paternellement avec elle, lui
manifestant son intention de visiter la chapelle de Ia
maison-mere lorsque, tout prochainement, il passerait
a Paris pour se rendre a Rome. La proposition que lui
fit la tres honoree Mere de descendre alors a SaintLazare lui agr6a fort; il assura que, bien volontiers,
il demanderait I'hospitalit6 au bdn P. Fiat. De retour
a son palais, Son Eminence, pensant etre agreable A la
tres honoree Mere qu'il savait d6sireuse d'aller a Alba
de Tormns v6n6rer les reliques de sainte Therese, lui
envoya aussit6t une lettre pour la prieure d'Alba,
portant l'autorisation de laisser entrer dans l'int6rieur
du monastere la Sup6rieure gne6rale des Filles de la
Cbarit6 et toutes celles qui I'accompagneraient.
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Le diner de ce jour-li riunit dans le vaste r6fectoire
la plupart des sceurs de Madrid, tant francaises qu'espagnoles. Ces fraternelles agapes durent r6jouir saint
Vincent par le spectacle de l'union cordiale de toutes
les filles entourant leur Mere v6enere. Pour la r6cr6ation, on se rendit au S6minaire. Une delicate pensee
avait pr6sid6e l'organisation de la fete de famille qui
devait s'y c6elbrer : le francais et l'italien furent choisis, avec l'espagnol, pour exprimer les sentiments de
toutes et les voeux qui montaient au ciel en faveur de la
tres honoree Mere.
Aprs lavisite de cette maison centraleet des classes
annex6es oi des centaines d'enfants externes recoivent
l'instruction et la nourriture, la tres honoree Mere
voulut voir c -elques-unes des plus anciennes maisons
espagnoles de Madrid: I'h6pital general, qui soigne
plus de deux mille malades; I'h6pital du Tiers-Ordre;
ce.lui u del Carmen n,,oi les dames de la cour ont leur
jour de service pour porter des douceurs aux hospitalises, et enfin la grande maison de la ( Inclusa ", oh
tant de petits innocents sont traites par les soeurs
corme leurs vrais seigneurs et maitres. La sage pr6voyance de la Visitatrice fit de ces quelques maisons
le rendez-vous des soeurs des vingt-neuf autres de Madrid, qui durent faire le sacrifice d'une visite particulibre et s'y soumirent de bonne grace, comprenant que
la tres honoree Mere ne pouvait disposer que d'un
temps relativement limit6. Le jeudi 4, la r6union des
sceurs eut lieu a la grande maison de la Convalescence,
residence aujourd'hui de I'ancienne Visitatrice, sceur
de la Sota. Dans ce bei 6tablissement du quartier de
Chamb&ri, les pauvres convalescents sortant des h6pitaux de Madrid sont requs jusqu'a complete guerison.
La tres honor6e Mere visita aussi les autres int6ressnrlte maisons group6es autour de celle-ci et ren-
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contra dans chacune le meme empressement filial. Les
fils de saint Vincent voulurent, a leur tour, faire les
honneurs de leur 6tablissement, et ils s'en acquittirent
d'une maniere parfaite. La tres honoree Mere, accomgagnee du digne M. Arnaiz et de ses confreres, put
admirer, avec leur belle iglise et leur magnifique musee d'histoire naturelle, la disposition remarquable des
diff&rents services de la maison.
Le vendredi fut consacr6 a Carabanchel: orphelinats,
asiles des aveugles, des a( ouvriers invalides , et h6pital militaire. Toutes ces oeuvres, absolument florissantes, offrent aux diverses cat6gories de pauvres des
soins aussi intelligents que charitables. La journme du
samedi fut r6serv6e aux maisons de Valdemoro : orphelinat de la Garde civile et maisons de retraites pour
nos soeurs Ag6es ou infirmes. Ici, la tres honor6e Mere
put constater, une fois de plus, l'attachement do ses
filles espagnoles qui, malgre leur age et leurs souffrances, surent le lui t6moigner par des po6sies, des chants
en espagnol et meme en francais.
Le dimanche, 6 octobre, la soeur Massol, visitatrice
de la province franco-espagnole, arrivait a la premiere
heure chercher la tres honoree Mere qui devait lui appartenir jusqu'au mercredi. La simple mais tres belle
chapelle de cette maison centrale, dedi6e a Marie
Immaculee 6tait, comme tous les dimanches, totalement remplie de fillettes externes du patronage qui se
succedent a chacune des messes. En apercevant cette
multitude d'enfants aux pieds de la Vierge de la Medaille miraculeuse dont la statue, artistement 6clairie
par la lumiere 6lectrique, se pr6sentait 6blouissante,
on avait I'illusion d'une vision c6leste. La tres honor6e Mere fut revue, il'entr6e de la maison, par le digne M. Salat, directeur de la province, M. Celarie et
les sceurs de la maison centrale et des maisons de
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Madrid auxquelles s'etaient jointes bon nombre de
soeurs superieures de Castille, d'Andalousie et de
Murcie.
Le diner et la rrcr6ation furent comme a la rue " de
J6sus », le rendez-vous des sceurs des deux provinces,
qui, unies et confondues aupres de leur Mere, recueillaient avec avidit6 ses paroles affectueuses, ses pr6cieux conseils et tous les details concernant la maisonmere et le successeur si vener6 de saint Vincent. Le
lundi et le mardi furent consacr6s a la visite des maisons franco-espagnoles : Santa Isabel, ancienne maison centrale, San Alfonso, Maria-Cristina, le Sacr&Coeur, le college Saint-Louis; toutes fibres de montrer
leur nombreuse jeunesse. LA, les enfants se comptent
par milliers. Non moins grand fut l'inter6t qu'offrirent
I'h6pital ophtalmique, I'Enfant-J6sus, Saint-Louis,
l'h6pital des Francais et l'Hospederia, Bonne-Garde
pour les institutrices. Quant aux multiples ceuvres de
la maison centrale franco-espagnole : orphelinat,
classes externes, ouvroirs, visite des pauvres, fourneau 6conomique, r6fectoire pour les jeunes mbres
pauvres et clinique payante, elles sont extremement
prosperes et realisent un bien consid6rable.
Dans une audience des plus bienveillantes, Son Excellence l'Ambassadeur de France, qui appricie grandement les services rendus par les Filles de la Charit6
aux pauvres de la colonie francaise, en exprima sa
vive satisfaction a la Superieure generale.
De Madrid, la tres honoree Mere, accompagrie de
deux visitatrices et de plusieurs de leurs soeurs, prit le
chemin de Salamanque d'oi elle devait se rendre a
Alba, pour vinerer les reliques de sainte Th6rese.
Malgre l'heure tardive, elle trouva tout le personnel
sous les armes danslevaste et antique hospice, oi elle

37 fit son entree aux accords de la Marche royale. La
bonne sceur Cruz, superieure, avait tout prepare, tout
pr6vu pour le pelerinage projet6. Le lendemain, de
tres bonne heure, des voitures conduisaient la tres honor6e Mere et les sceurs qui l'accompagnaient a la cite
historiqueet pittoresque d'Alba. Arriv6es vers dix heures du matin, les pieuses pelerines durent attendre
quelques quarts d'heure avant de franchir la cl6ture de
ce carmel, un des premiers fond6s par sainte Th6rese
et modele de stricte observance. En effet, la Mere
prieure, un peu d6concert6e, malgrelalettre du nonce,
h6sitait & ouvrir les portes du cloitre. II fallut que le
R. P. Sup6rieur des Carmes la convainquit de l'6tendue de la dispense. Alors, avec la plus grande cordialit6, elle accueillit la tres honoree Mere et sa suite.
Avec quelle ferveur les visiteuses v6nererent les pr6cieuses reliques de la reformatrice du Carmel, et en
particulier son cceur et son bras, mis A part et qu'eiles
purent contempler de tres pres. Elles prierent ensuite
dans l'infirmerie oi la sainte rebut le viatique et dans
la cellule oii elle mourut. Une fois de plus, on put
constater la sympathie qui existe entre les filles de
sainte Th6rese et celles de saint Vincent. A une d61icate g6n6rosit6 de la tres honoree Mere, les bonnes
carmelites r6pondirent par une fraternelie attention:
elles lui envoyerent au petit h6pital d'Alba, tenu par
nos sceurs, une part de leur frugal repas dans le pot
de terre traditionnel.
Le vendredi, II octobre, la tres honoree Mere
quittait Salamanque, a cinq heures du matin, emportant les meilleures impressions des deux maisons de
cette ville, pour retourner A Madrid a la maison centrale espagnole. Dans la grande salle du seminaire,se
firent solennellement les adieux, le dimanche I3. Missionnaires et sceurs des deux provinces, groupbs autour

- A de la tris honoree Mere, redirent une derniere fois,
dans un elan unanime, tout le bonheur que leur avait
procure sa visite, en lui exprimant l'esp6rance de la
revoir dans un avenir assez prochain.
De la capitale de 1'Espagne, la trts honoree Mere
passa a Tolede oi elle descendit chez la digne sceur
Haignire. Ce qui l'attirait dans cette importante cite,
c'6taient moins les richesses historiques et les tr6sors
de l'art, que le d6sir de connaitre ses flles et les belles
oeuvres qu'elles dirigent.
TI entrait dans les projets de la tres honoree Mere
d'aller presenter ses respectueux hommages au c.rdinal Aguirre, archeveque de Tolede. Elle fut introduite pres de lui par le chanoine doctoral qui s'6tait
reserv6 l'honneur de la presenter a Son Eminence
apres lui avoir fait admirer les merveilles de la cathedrale.
Eminence, dit-il en annoncant la tres honoree Mere,
j'estime comme un devoir de reconnaissance d'accompagner ici la Superieure g6nerale des Filles de la
Charit6, en retour de l'aimable hospitaliti que j'ai
recue de ses fdles de Vienne au moment du Congres
eucharistique.
Le cardinal fit a la v6n6ree visiteuse le plus paternel
accueil, et loua avec complaisance le d6vouement de
nos sceurs des deux provinces envers leurs pauvres, se
disant heureux de les posseder dans son diocese.
Apres Tolede, c'6tait Valence qui devait recevoir la
visiteuse si d6siree. Elle revint done passer une nuit a
Madrid. A l'heure du depart definitif, la touchante
scene des adieux se renouvela a la gare oiu les soeurs
s'6taient rendues nombreuses, et ce fut sous la b6nediction des Missionnaires que la tres honor6e Mere
s'eloigna.

A Valence, la bonne soeur Piera, chez qui elle descendit, sut si bien calculer l'emploi des deux journ6es
d'arret dans cette ville que comportait le programme,
qu'il fut possible a la tres honor6e Mere de voir les
neuf wlaisons ainsi que deux autres de la banlieue,
toutes int6ressantes et prospires, depuis l'H6pital gen&ral desservi par quatre-vingts soeurs et la prison qui
compte huit cents detenus, jusqu'i l'orphelinat de
Manices oi de pauvres petites filles retirees de tristes
milieux sont, a force de soins et de charie, transform6es peu & pen en de bonnes et honnetes ouvrieres.
La maison de saeur Piera, a elle seule, aurait eu de
quoi interesser la tres honoree Mere pendant plusieurs
jours. Si rapide qu'ait &t6 sa visite dans les nombreuses
divisions de 1'6tablissement, asiles, classes, ouvroir
externe d'oi sortent de magnifiques broderies en soie,
nombreux ateliers de garcons pour tous m6tiers (on y
tisse meme linge et etoffe pour l'habillement de tous
les hospitalis6s), elle a pu en remarquer 1'ordre et
l'excellente organisation. Tout marche a l'unisson dans
cette ruche si vivante: la priere comme le travail. A la
chapelle, tout le monde doit chanter, et c'est merveille
de voir avec quel ensemble s'harmonisent ces huit cents
voix sous l'impulsion d'une volontP!
La tres honoree Mere, ayant di supprimer de son
itineraire 1'Andalousie et Saragosse, allait terminer par
Barcelone son s6jour en Espagne. Elle y arriva le
17 octobre et descendit a la maison de charit6 desservie par nos soeurs franco-espagnoles. La s'abritent deux
mille pauvres, tristes 6chantillons de toutes les miseres humaines : vieillards, infirmes, 6pileptiques,
sourds-muets, aveugles, enfin orphelins des deux sexes
occup6s a toutes sortes de m6tiers et d'industries. La
tres honor6e Mere se plut g entendre les details de
I'erganisation admirable de ces divers offices dont elle

40 -64-

ne pouvait avoir qu'un apercu: les vingt-trois maisons
des deux Provinces etabliesdans la villela riclamaient.
A Barcelone comme a Madrid, les classes d6bordent
d'enfants pauvres. Les h6pitaux, prisons, asiles d'enfants trouv6s, fourneaux et patronages n'offrent pas
un champ moins vaste au zele de toutes nos soeurs.
Mais une oeuvre, entre les autres, attira l'attention de
la tres honoree Mere: le r6fectoire qui donne, chaque
jour, gratuitement, aux jeunes mnres et a leurs enfants
au-dessous de l'Age scolaire un diner abondant et substantiel. La bonne sceur Paula, qui a su mettre cette
oeuvre sur un si bon pied a c6t6 de celle de la visite
des pauvres, procura a la tres honoree Mere la consolation de servir elle-meme un de ces repas.
Mgr 1'&veque de Barcelone se montra particulibrement bienveillant et les dignes Missionnaires de la
province de Catalogne lui firent l'accueil le plus empress6 et le plus cordial.
Apres une jor.rn6e passee dans la belle maison des
Enfants-Trouv6s, elle revint a la Mis6ricorde pour y
prendre congA de ses filles d'Espagne avant de retourner en France.
Enfin, le 22 octobre, la tres honor6e Mere quittait
Barcelone, laissant ses filles penetrees d'6motion et de
reconnaissance.
Avant de rentrer a Paris, elle sejourna trois jours a
Toulouse, et les douze maisons de sceurs eurent tour a
tour lajoie de la poss6der quelques instants. En dehors
de l'hospice de la Grave, oiL la Mere g6nerale 6tait
descendue,et de l'h6tel-Dieu, nos seurs s'occupent des
ceuvres paroissiales : les enfants et les pauvres sont
l'objet de leur zele et de leur d6vouement. Il est consolant de constater que 1'6change fait par elles des 6tablissements commodes qu'elles ont dfi abandonner,

contre des maisons de louage petites et mal distri-
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bu6es n'a eu pour effet que de les rapprocher encore
de 1'esprit des premieres filles de la Charit6 et de stimuler leur ardeur dans la recherche et I'accomplissement du bien. MM. les cures sont tous extremement
satisfaits des services qu'elles rendent et Mgr 1'archeveque en a fait un grand Qloge a la tres honoree Mere.
Le samedi, 26 octobre, Aquatre heures trois quarts du
matin, la tres honor6e Mere se retrouvait aux pieds de
la Vierge Immacul6e dans la chore chapelle de la rue
du Bac, a Paris, et toutes les sceurs de la Communaut6,
heureuses de la revoir. s'unissaient dans une meme
acti-n de grAces pour les. benedictions dont le Seigneur avait favoris6 ce long voyage.

TURQUIE DtEUROPE
ET

ETATS DE LA PRESQU'ILE BALKANIQUE AVANT
LA GUERRE DES BALKANS DE 1912
HISTOIRE. - La Turquie, dans les limites impos6es par le
trait6 de San Stefano et le congres de Berlin (1878), a, en Europe, une superficie de 1250oo

kilometres carres; sa popula-

tion est de 3 200ooo habitants environ. La capitale est Constantinople.
Monnaie : la livre turque vaut 22 fr. 69; la piastre, 22 centimes environ.
DIVISION. - La Turquie d'Europe, en outre du district de
Constantinople, contient six vilayets rigis par des valis: Andrinople (Thrace); Salonique (Macidoine); Bitolia ou Monastir et Prisrend (Albanie et Macedoine); Janina (Epire et
Thessalie); Djezair (Archipel et Rhodes) ; Cryt (Crete). - Au
point de vue religieux, a Constantinople, reside un dilguA
apostolique. Le's divers rites ont leurs patriarches et iv6ques,
dans les principaies villes: Durazzo, Scopia ou Uskub, Scutari d'Albanie, etc.
Autour de la Turquie d'Europe, sent divers royaumes:
La ROUMANIE, qui aremplac4 en 188I les principautes unies
de Moldavie et de Valachie, a pour capitale Bucharest, archevech6; villes principales : Jassi, 6veche, et Calats.
La SERBIE, affranchie par le traite de Berlin (187 8), fut irigde
en royaume en 1882. Capitale, Belgrade, 6veche; villes principales : Nich et Sdmendria.
La BULGARIE, ancienne province de la Turquie d'Europe,
organis6e en principautd hereditaire sous la suzerainet6 de la
Sublime-Porte par le traitd de Berlin (1878), s'accrut en 1885
de la Roumelie orientale, et, depuis, se d6clara ind6pendante.
Capitale, Sofia; villes .principales : Philippopoli, vicariat
apostolique; Nicopoli, eveche, r6sidence a Roustchouk; Tirnovo, Varna.
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Le MONTENEGRO, petit Etat ayant rang de principaut6. Le

prince a pris depuis le titre de roi. Capitale, Cettignd; archevichý A Antivari.
La GRkCE ou royaume hellnique (1833) a pour capitale
Athenes. Archeveches I Athenes, Corfou et Naxos; 6v&chs a
Zante, Santorin, Syra, Tynos (et Chio, Asie). - Monnaie: la
drachme (loo lepta) vaut i franc.
ETABLISSEMENTS ACTUELS DE LA CONGREGATION DE LA MISSION :

en furquie,

a

Constantinople, BWbek, Salonique, Monastir,

Cavalla, Zeitmnlik; en Grace, a Santorin.
LA GUERRE DES BALKANS
Le 20 octobre 1912, la Turquie signait en hate un
traite de paix avec l'Italie qui s'6tait emparne de la
Tripolitaine (Trait6 de Lausanne du 20 octobre): c'est
qu'un plus grave souci venait de surgir, une autre
guerre plus redoutable encore pour la Turquie venait
d'6clater, la guerre des Balkans.
Quatre puissances, la Serbie, le Montenegro, la
Bulgarie et la Grace venaient de s'unir pour combattre
contre la Turquie. Ces puissances, qui occupent au
sud de 1'Europe une r6gion montagneuse, sillonn6e
par les monts Balkans, s'6taient affranchies successivement de la domination turque; elles revendiquaient
pour leurs freres encore opprimbs, eux, a c6t6 d'elles,
dans les provinces de la Turquie d'Europe, un sort
supportable. II s'agissait sUtrtout de la province turque
de Macedoine.
La Turquie d'Europe, en effet, qui allait etre envahie par les quatre nations que nous venons de
nomner, se composait de diverses provinces : il faut
nommer principalement A l'ouest, I'Albanie, avec ses
villes maritimes sur l'Adriatique, Saint-Jean-de-M6dona et Durazzo, et sa ville tres fortifiee de Scutari
d'Albanie; au centre, est la MacCdoine avec les grandes
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villes de Salonique et de Monastir; en se rapprochant
de Constantinople est la Thrace, dont la principale
ville est Andrinople. Enfin, a l'extr6mite orientale
sur le Bosphore est situ6e la capitale, Constantinople.
Telle 6tait au mois d'octobre 1912 la Turquie d'Europe, quand les quatre nations qui 1'entouraient lui
d6clarerent la guerre.
Missionnaires lazaristes et Filles de la Charite ont
de nombreux etablissements dans la Turquie d'Europe, sur le territoire qui devenait le theatre de la
guerre, et les lecteurs des Annales se sont, a cause de
cela, vivement int6ress6s aux 6v6nements qui s'accomplissent Ia depuis deux mois. Pour ces raisons, nous
donnerons ici quelques renseignements un peu etendus.
Nous indiquerons d'abord les causes de la guerre,
nous en r6sumerons ensuite les principaux evenements
en notant ce qui concerne les Lazaristes et les Filles
de la Charit6 et leurs divers 6tablissements, Constantinople, Salonique, Monastir, Cavalla, etc.
I
Souvenirs historiques. - On sait a la suite de quelles
vicissitudes s'6tait constitu6 l'empire turc dans le sud
de l'Europe. Quand Constantin, le premier empereur
chretien, fut devenu au quatrieme siecle l'unique maitre
du monde greco-romain, il transporta le siege de
l'Empire de Rome a Byzance, qui prit le nom de Constantinople,et illaissa Rome devenir sous I'autorit6 des
papes, le siege religieux du christianisme (330). Les
successeurs chretiens de Constantin regnerent ainsi
pendant plusieurs siecles a Constantinople. Mahomet
pendant ce temps-la 6tait devenu en Asie au septieme
siecle le fondateur de l'Islam ou religion musulmane.
Or, en 1326, le chef d'une petite tribu musulmane
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6tablie en Asie-Mineure commenca de constituer l'itat
ottoman ou turc. En i356, un de ses descendants prenait pied en Europe. Des lors, l'empire chritien de
Constantinople fut constamment battu en breche et
peu a peu envahi par ces nouveaux venus. Toute la
region des Balkans tomba successivement au pouvoir
des Turcs : la Thrace, la Macidoine, 1'Albanie, la
Serbie qui succomba dans la journ6e d6sastreuse pour
les chretiens a Kossovo (I389), la Bulgarie, la Gr&ce.
Les Turcs allerent plus tard jusque sous les murs de
Vienne qui, heureusement et grace a Sobieski, put
resister. C'est en 1453, date m6morable, que les Turcs
s'emparerent de Constantinople, et que 1'empire fond6
par Constantin s'6croula. Depuis ce jour-la la Turquie ayant sa capitale 6tait devenue un Etat europeen.
-

II

Les causes de la guerre. - Les Turcs, separ6s par
leurs moeurs et par leur religion des populations chr&tiennes dont ils avaient conquis le pays, ne fusionnerent jamais avec elles. R6fractaires aux progres
de la civilisation europ6enne, ils resterent des soldats
camp6s sur les territoires qu'ils avaient envahis; ils
tinrent sous le joug, y prelevant des imp6ts, des populations qu'ils n'essayerent pas de s'assimiler et
qu'ils ne s'appliquerent meme pas a bien administrer.
Aussi, a mesure qu'elles le pouvaient, ces populations
secoulrent-elles le joug. LI Grece, avec le secours de
la France, de l'Angleterre et de la Russie, reconquit
son ind6pendance en 1828, aprbs la d6faite des Turcs
a Navarin. Apris la guerre malheureuse de la Turquie
contre la Russie, en 1877, par suite du trait6 de SanStephano revise par le Congres de Berlin en 1878 la
Roumanie, la Serbie, le Mont6n6gro devinrent ind6-
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pendants; la Bulgarie fut d6clar4e principaut6 tributaire, mais elle s'affranchit et prit le nom de royaume
sous son chef actuel Ferdinand I". D'autres provinces
resterent sous la domination des Turcs a qui le Congres de Berlin avait prescrit d'apporter des am6liorations politiques et 6conomiques; ce que ceux-ci promirent et n'accomplirent point. C'est alors que les nations
balkaniques d6ja affranchies, entendant les cris des
populations qui 6taient encore sous le joug, notamment de la Mac6doine, voulant les affranchir, disirant
aussi peut-ktre agrandir leurs territoires, s'tnirent
et d6clarerent la Turquie la guerre qui s'est de:-oul6e
sous nos yeux.
Ill
La suite des veinements pendant la guerre. - C'est le
roi de Montenegro qui, le premier d'entre les allies,
dcclara la guerre a la Turquie et ouvrit les hostilitds
(9 octobre); il rendait ainsi service a l'Italie dont le
roi est son gendre, et qui 6tait bien aise qu'une guerre
plus grave amenatla Turquie i signer la paix et 1'abandon de la Tripolitaine dont l'Italie venait de s'emparer. Quelques jours apres, le roi de Bulgarie, Ferdinand PI, dans sa proclamation a son peuple disait:
Au cours de mon regne de vingt-cinq ans, j'ai toujours
cherch6 dans un paisible travail de culture le progrIs, le
bonheur et la gloire de la Bulgarie, et c'est dans cette direction que je voulais voir marcher constamment la nation bulgare. Mais la Providence en a jugi autrement. Le moment
est venu oi la race bulgare est appel6e g renoncer aux bienfaits de la paix et a recourir aux armes pour la realisation
d'un grand problkme.
Par delk la Rila et le Rhodope, nos freres de sang et de
religion n'ont pas eu le bonheur, jusqu'k ce jour, trente-cinq
ans apris notre libzratiou, d'acqudrir une vie humaiue suppor-
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table. Tous les efforts faits pour atteindre ce but, aussi bien
par les grandes puissances que par les divers gouvernements
bulgares, ne reussirent pas &crier des conditions permettant
a ces chretiens de jouir des droits et de la liberte accordis i,
tous les humains.
Les larmes de l'esclave balkanique, le gemissement de millions de chretiens n'ont pas pu ne pas 6branler nos coeurs,
nous, leurs congineres et coreligionnaires.
Notre amour de la paix est 6puisC. Pour secourir la population chretienne en Turquie, il ne nous reste plus d'autre
moyen que de nous tourner vers les armes. Nous voyons que
c'est par ce seul moyen que nous pourrons assurer la protection de sa vie et de ses biens. L'anarchie, dans les provinces
turques, a menace meme notre vie nationale.
Avec une foi recueillie dans la protection et l'appui du
Tout-Puissant, je porte k la connaissance de la nation bulgare que la guerre pour les droits humains des chr6tiens de
Turquie est declaree. J'ordonne a la brave armne bulgare de
marcher sur le territoire turc.
A nos c6tis et avec nous combattront dans le meme but,
contre 1'ennemi commun, les armies des itats balkaniques
allies a la Bulgarie, la Serbie, la Grece et le Montenegro. Et
dans cette lutte de la Croix contre le Croissant, de la liberte
contre la tyrannie, nous aurons les sympathies de tous ceux
qui aiment la justice et le progres.

Le 17 octobre, les ministres serbes et bulgares, A
Constantinople, requrent leurs passeports et la Turquie, de son c6te, donna l'ordre A ses soldats d'avancer. Le 18 octobre, la guerre fut d6clar6e.

Imm6diatement, la fortune des armes se d6clara en
faveur des allies contre la Turquie. Apres un premier
succes pros du village appelM Mustapha-Pacha, les
Bulgares remporterent une victoire importante AKirkKiliss6 (23 octobre), s'ouvrant ainsi la route de Constantinople et cernant Andrinople, dont peu A peu ils
allaient resserrer le siege.

Pendant ce temps, les

Serbes, vainqueurs AKoumanovo, s'emparent du Sandjac de Novibazar, puis d'Uskub, leur ancienne capi-
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tale, oh ils entrent le 26 octobre, effacant, des leur
entree, le nom d'Uskub, 6crit en caracteres turcs et romains, pour le remplacer par l'ancien nom de Scoplie,
6crit en caracteres cyrilliques. S'avanqant vers Constantinople, les Bulgares livrent, les 29, 3o et 31 octobre, la grande bataille de Lule-Bourgas, apres laquelle
les Turcs sont obliges de reculer encore jusqu'I la
ligne de forts situes a Tcha-taldja, a 4o kilometres
environ en avant de Constantinople. La capitale ellememe 6tait menacee.
Les Grecs, de leur c6t6, envabissaient par le sud la
province turque de Mac6doine. Apres s'ktre emparbs
d'Elassona, ils entraient a Salonique, la ville la plus
importante de Turquie apres Constantinople, le 8 novembre, avec les Bulgares, et Monastir etait pris par
les Serbes le 18 novembre.
Les Montenegrins cernerent la ville de Scutari, en
Albanie, et s'emparerent le 16 novembre de la ville
maritime de Saint-Jean de Medoua sur 1'Adriatique.
Un peu plus au sud, se trouve un autre port de l'Albanie, celui de Durazzo, que les Serbes occuperent a la
fin de novembre et qu'ils veulent s'attribuer, mesure a
laquelle 1'Autriche d6clare mettre son veto. Ce conflit,
qui laissa entrevoir des complications plus g6enrales,
peut-etre une guerre entre 1'Autriche et la Russie amie
de la Serbie, fit naitre de graves preoccupations en
Europe.
Le 18 novembre, la Turquie, vaincue de tous les
c6tes, demanda un armistice, auquel les allies r6pondirent en mettant diverses conditions, dont la principale 6tait que les allies conserveraient d6sormais tous
les territoires qu'ils venaient de conqu6rir. L'armistice
ne fut point signe aussit6t; neanmoins, les grandes
batailles cesserent et les pourparlers commenchrent le
24 novembre. Le 23 novembre, les Serbes venant de
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Monastir 6taient arrives ' Ochrida. Le 3 dicembre,
1'armistice fut sign6 & Tchataldja entre les Turcs d'une
part et les allids de l'autre : Bulgares, Serbes et Monten6gr';.l,; les Grecs se r'serverent. II y 6tait stipul6
que les negociations de la paix commenceraient le
13 d6cembre

.

Londres.

En vue de prevenir les d6sordres ou les malheurs
que cette situation pouvait faire 6clater dans Constantinople, des navires de guerre des diff6rentes nations
europeennes franchirent les Dardanelles avec 1'assentiment de la Turquie et malgr6 la conventions des
D6troits de 1841; ils entrerent dans le port de Constantinople, la Come d'Or.Ces navires d6barqubrent des
troupes dans les quartiers de P6ra et de Galata, situ6s
en face du quartier de Stamboul, et dans lesquels
habitent les Europeens: ils rassurerent ainsi la population.

IV
Les dtablissements des Lazaristes et des Filler de la
Charit de Saint-Vincent-de-Paul dans la Turquie. Avant de donner les recits de d6tail concerant les
etablissements des Lazaristes et des soeurs, nous repro-

duirons ici une vue d'ensemble ou plut6t une 6num&ration de leurs maisons d'enseignement et de charit6;
elle a paru dans 1'ouvrage intitul FPAnnie de i'fglise
(Paris, Lecoffre). C'est a l'annee 1899 que se rapporte
ce tableau oii il s'agit principalement des 6tablissements francais; I'ensemble n'a pas beaucoup varie
depuis.
La maison de Saint-Benoit, oi les Lazaristes entre-

rent en 1783, fut le berceau de toutes leurs oeuvres
dans le Levant. Aujourd'hui, les Lazaristes francais y
possedent cinq colleges, deux maisons d'&coles et un
seminaire catholique bulgare.

Les colleges de Constantinople, Saint-Benoit et
Sainte-Pulch6rie, situes aux quartiers de Galata et de
P6ra, comptent pres de trois cents 61eves appartenant
A des religions et A des nationalit6s differentes. Voici
un tableau qui indique, avec le nombre des 616ves des
deux collbges, la religion A laquelle ils appartiennent:
Saint-Benoit.

Catholiques ........
.
Grecs.............
Armeniens . . . . . . ....
Bulgares. . . . . . . . .. . .
Israelites. . . . . . . . ...
Musulmans .........
...
Protestants .. .. . . . . ..

Sainte-Pulchdrie.

52
5o
13
3
o

lot
19
4
3

14

7

142

t

*

147

Vingt Lazaristes, aides par des Frires de Marie et
des collaborateurs laiques, dirigent ces deux maisons.
Le college de Smyrne compte 15o 61ves. Le college d'Antoura en compte 3oo, et le college de Damas, 200.

SA Santorin, une 6cole primaire superieure est fr6quent6e par 8o enfants.
A Monastir, les Missionnaires font la classe aux enfants albanais et valaques. Un Lazariste, M. Faveyrial, fut meme pri6 de donner des lecons de phiiosophie dans un lycee grec, ce qu'il accepta. A la mort
de ce pretre distingue, le chef du mouvement valaque,
en demandant un successeur a la Communaute, disait
que cette perte 6tait un deuil national (1894).
D'apres ce qui pr&cede, la population scolaire des
colleges tenus par les Lazaristes dans le Levant s'61lve
A plus de mille el6ves, non compris les 61eves du seminaire bulgare et des 6coles primaires. Quand on se rappelle que la langue francaise constitue la base de tout
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cet enseignement, il est facile de se rendre compte
que les Lazaristes contribuent, pour une tres grande
part, a maintenir notre influence francaise dans ces pays
d'Orient.
Les Lazaristes ont, de plus, attire autour d'eux
d'autres communautes d'hommes et de femmes : les
Freres de la Doctrine chretienne, les Freres de Marie,
les religieuses de Notre-Dame de Sion, d'autres encore, mais, enfin et surtout, les Filles dela Charite, qui,
comme eux, fond6es par saint Vincent de Paul et gouvern6es parle m&me Superieur g6n6ral, travaillent dans
tous les pays, de concert avec eux et sous leur direction
spirituelle.
A ce titre, nous allons donner quelques d6tails sur
les oeuvres des Filles de la Charite dans le Levant.
A Constantinople, les Filles de la Charit6 dirigent:
I'h6pital francais et les diff6rentes oeuvres adjointes :
ecoles, ouvroirs, etc. (20 sceurs) ; I'h6pital de la Paix
(22 sceurs); l'hospice des Artisans (7 sceurs). Elles
ont, en outre, des &coles et des dispensaires aux environs de Constantinople, a Bebeck (6 soeurs), a Brousse
(8 sceurs), a Scutari (5 soeurs).
Salonique possede des 6coles, des dispensaires, un
h6pital desservi par 23 soeurs. A Beyrouth, 80 soeurs
dirigent un h6pital, des 6coles, des orphelinats. A
JCrusalem, 16 sceurs dirigent l'hospice des vieillards,
I'kdpital municipal musulman, un dispensaire, l'CEuvre
des L6preux. A Bethleem, 9 sceurs sont charg6es de
l'h6pital et de plusieurs dispensaires 6tablis dans les
villages environnants. Les Filles de Ia Charite sont
6tablies dans les memes proportions a Smyrne, a
Alexandrie, A Damas, etc., etc.

Par ces indications trop rapides, nous avons cependant, croyons-nous, donn6 une idee suffisante, bien
qu'imparfaite, des travaux accomplis dans les Missions
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par les Missionnaires lazaristes et par les soeurs de
Saint-Vincent-de-Paul.
V
Les ivnements de laguerre et les divers itablissements.
- Nous donnerons maintenant les lettres qui nous
ont 6te communiqu6es venant des maisons situ6es sur
le theatre de ra guerre. Les lettres de Constantinople
d'abord.
I. CONSTANTINOPLE
11 eft ktd difficile aux soeurs envoy6es a Constantinople, vu la declaration de guerre, de se rendre encette
ville par la MWditerran6e; elles s'acheminerent par
Vienne, Budapest, Bucarest et la mer Noire.
Lettre de la seur ROUQUIER, Fille de la Chariti,

t M. FIAT, Suphrieur gindral, a Paris.
A bord du Principesa-MariaConstanta.

Je vous adresse les hommages respectueux de vos
filles, infirmieres pour les Turcs de Constantimople, en
route depuis mercredi dernier.
Laissez-moi vous dire d'abord combien il nous aurait
ete consolant de recevoir avec votre b6nediction quelques paroles encourageantes. Vous avez, sans doute,
pri6 Notre-Seigneur de nous faire sentir ce que vous
vouliez nous exprimer, car une joie int6rieure, souvent
exterieure, ne nous a pas quitt6es un instant pendant
ces quelquesjours de voyage. Tout ya concouru, notre
tres honor6e Mere nous ayant pr6pare la voie avec une
delicatesse maternelle.
Arriv6es a Carlsruhe, Allemagne, une foule de voyageurs retenus sur la voie nous regardait curieusement dans nos compartiments, peu habitues a notre
costume. Une dame pouss6e par ses compatriotes s'est
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approch6e et nous a demand6 en allemand : 1 Qui
6tes-vous? oi allez-vous?? Une de nos sceurs connaissant la langue allemande leur a dit le motif de notre
voyage; alorstous, d'un commun accord, se sont &cri6s:
" Hock, hock ou vivat..
A Vienne, oh I'on nous attendait, nous avons pass6
vingt-quatre heures combl6es de ,pr6venances par nos
soeurs. Un reverend Pere redemptoriste a bien voulu
c6l6brer la sainte messe un peu tard et nous a donn6
laconsolation de nous communier. Anotre d6part, nous
avons trouv6 a la gare un groupe de religieuses gardesmalades du Sacr6-Cceur, portant lebrassard de la CroixRouge, accompagnees de deux pretres et d'un chirurgien et se rendant dans une ambulance de Bulgarie. La
presse a relat6 notre passage.
Nous avons poursuivi notre heureux voyage jusqu'a
Budapest oi nos soeurs, au nombre de huit, - deux
d'entre elles devaient se joindre a nous, - nous attendaient; elles nous apportaient quelques aliments
r6confortants pour le moment, et elles renouvelerent
nos provisions de voyage. Leur chaleureuse sympathie et leurs attentions nous ont encore fait appr6cier
le bonheur d'appartenir anotre Communaute.
Le train nous emmenait toujours et la Providence,
ne cessait de nous conduire, placant sur notre route
des ames devouees quinous avertissaientdes moindres
dangers, en nous permettant de jouir des beaut6s de
la nature.Nous arrivAmes A Bucarest, magnifique ville,
et l'accueil que nous y avons recu ne s'effacera jamais
de notre souvenir.
Nos sceurs, pleines de sollicitude, nous attendaient.
La presse avait signale notre passage. Trois automobiles nous conduisaient chez nos sceurs, heureuses de
nous t6moigner leur sympathie. LA encore la divine
Providence nous menageait une tres agr6able surprise
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et un Pere capucin autoris6 par Sa Gr. Mgr l'archeve
que c6l6brait la sainte messe i une heure de I'apresmidi; nous n'avons pas eu la consolation de communier, il 6tait trop tard, mais bien celle d'accomplir le
pr6cepte de 1'Eglise.
Apres un diner reconfortant, Monseigneur a daign6
venir nous voir, nous f6liciteret nous benir; nos bonnes
soeurs sont revenues Ala gare et ne nous ont quittdes
qu'apres que le train s'est 6branl6. Et nous voici sur la
mer Noire qui, elle encore, se montre favorable par
son calme et un magnifique soleil.
Nous avons hate d'arriver au champ du labeur pour
nous divouer.
Vos filles, prosternmes en esprit Avos pieds, vous demandent votre paternelle benediction.
Sceur ROUQUIER.
Lettre de M. LOBRY, Prltredela Mission
i M. FIAT, Supirieurginiral.
Constantinople, le 5 novembre

1912.

Les douze sceurs envoy6es pour soigner les soldats
turcs bless6s, sont arriv6es, hier 4 novembre, par le
bateau roumain.
Des ce matin, la plupart d'entre elles vont s'installer
dans la grande ambulance de l'6cole militaire, A Pancaldi, juste en face d'un asile de vieillards, tenu aussi
par les Filles de la Charit6.
En ce moment, les Filles de la Charit6 a Constantinople soignent les blesses en sept endroits differents :
h6pital de la Paix, 40 blesses; h6pital francais, zo;
h6pital G6r6mia, ro; h6pital municipal, 6o; ambulance
de 1'Ecole de m6decine, 6oo a 700, avec tout pros, un
h6pital militaire oii il y a i ooo bless6s. De ces derniers, les plus gravement atteints passent A la grande
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clinique de 1'tcole de medecine. C'est la sceur Reisenthel qui est A la t&te de ce centre important et d6licat.
A l'icole militaire, ce va 6tre I ooo blesses, sinon plus,
que les sceurs auront i soigner.
Ces jours-ci, je compte que les sceurs auront A prendre encore l'ambulance du ly.ce de Galata-Serali
Pera. LA, les Dames de la Charit6 pourront aider les
soeurs, ce sera n6cessaire.
Constantinople est inond6 de bless6s; on en compte
200oooo en ce moment et ce n'est pas fini.
Plus haut, en indiquant sept ambulances, j'ai 6t6
inexact, car les Filles de la Charit6 de la maison de
Saint-Georges d'Autriche, soignent aussi les blesses
dans leurs trois h6pitaux et 6galementdans une ambulance hors de chez elles.
J'ai la confiance que les sceurs, AConstantinople, font
honneur A la charit6 et au nom de saint Vincent de
Paul.
Ici, malgr6 les paniques, nousdemeurons tranquilles
et pleins de confiance en Dieu.
Les dernibres nouve!!es que j'ai recuesde Mac6doine
sont du 21 octobre pour Monastir. Les soeurs y ont une
ambulance. Jusqu'au 24 octobre, tout allait bLen A Salonique, A Y6nidj6 et a Koukouch. Depuis, je n'ai rien
recu de cette r6gion.
Mme Bompard(la femme de I'ambassadeurde France)
est admirable de bienveillance pour les sceurs.
Fr.-X. LOBRY.
Lettre de la Svrur BARBEROUSSE, File de la Charite, du
premier groupe des partantes pour Constantinople, a
la MtRE GENERALE, i Paris.
Constantinople, h6pital des Artisans, Pancaldi,
le 8 novembre 1912.

Je suis bien heureuse de venir vous donner de bonnes
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nouvelles de nos sceurs. Dieu nous a visiblement protegees pendant notre voyage, et chacun de nos jours
est marque d'une b6nediction toute particulibre.
Je ne vous parlerai pas de moi, ma tres honoree
Mere, permettez-moi seulement de vous exprimer ma
nrofonde
rpecnnnaisU-----------

sance. Je suis employee a l'infirmerie

des vieillards femmes et je fais tout
mon possible pour
les contenter et les
consoler du depart
de leur chore sceur
Marie qui est aux
ambulances.
Hier, ma secur sui
ppbA~
rllcure
PLAN DE CONSTANTINOPLE. ET ENVIRONS

AU
nous

dCi
a en-

voy6es, une de mes

compagnes et moi,
prendre les commissions de nos seurs. Nous avons
6t6 navr6es de voir ces pauvres blesses jetes sur de
mauvais lits avec un seul drap et une couverture. Pas
une plainte ; lorsqu'ils souffrent trop, ils crient :
4 Allah! " et puis rien d'autre. Is voient en tout.ce
qui leur arrive la volont6 divine et sont heureux de
1'accomplir.
Ce qui est triste, c'est qu'ils manquent du necessaire.
Une assiette de riz baignant dans 1'eau chaaude avec un
morceau de pain constitue leur repas. Quelques-uns, en
nous voyant passer pros d'eux, nous ont tendu leurs
assiettes vides avec des yeux suppliants pour en avoir
d'autre; il n'y en avait plus. La fievre les d6vore.
On opere jour et nuit a l'ambulance, si bien que nos
s•urs sont seules dans leurs salles de soixante-dix a
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quatre-vingts malades. Les docteurs sont tous i la salle
d'op6ration.
La consternation regne a l'ambulance. Hier, un
jeune 61lve, en nettoyant un instrument a extraire les
balles, ne s'est pas apercu qu'une d'elles 6tait encore
dans l'instrument; il se 1'est d6charg6e en pleine poitrine. La balle lui a perfor6 un rein, son 6tat est grave,
il a 6ti transports lI'h6pital francais.
Les bless6s reprennent courage aujourd'hui. Les
Turcs ont remport6 hier, dit-on, une victoire et toute
la nuit, nous avons entendu passer des prisonniers
bulgares qu'on emmenait B Constantinople.
I1meurt beaucoup de blesses, c'est triste de les voir
enlev6s, sans avoir renu les sacrements; ils sont emportes sur une civibre pour Atre mis en terre.
Le sultan doit venir visiter l'ambulance aujourd'hui.
Dieu veuille qu'il apporte quelque adoucissement A ces
pauvres malades si Adifi.nts par leur resignation.
Nos sceurs sont admirables de d6vouement, elles
s'oublient pour etre aupres de leurs blesses.
Sceur BARBEROUSSE.
Lettre de M. LOBRY, Pritre de la Mission, aeM. FIAT,

Supirieurgeneral.
Constantinople, le 19 novembre 1912.

Quelques mots pour vous dire notre situation et vous
rassurer.
Depuis plusieurs jours, on entend la canonnade de la
bataille engag6e a 20, 3o kilometres de chez nous.
Dimanche surtout, elle a dur6 toute la journme.
Les marins des diverses puissances ont debarqu6;
ils sont, a 1'heure presente, sur tous les points ou il y a
des Europ6ens a proteger.
HIier matin, lundi, avant le lever du soleil, cent
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soixante marins sont arriv6s a Saint-Benoit amenant
avec eux deux mitrailleuses. A la meme heure, cent
marins arrivaient a l'h6pital de la Paix, 6galement avec
deux mitrailleuses; une soixantaine sont chez les Petites Sceurs des Pauvres et une quarantaine chez les
soeurs de Notre-Dame de Sion, a Pancaldi.
Le but de toutes ces pr6cautions est de parer a tout
danger et de faire impression sur les malintentionnes.
Un autre ennemi qui nous alarme, c'est le cholera
qui fait 6norm6ment de victimes a Stamboul et parmi
les soldats turcs. Beaucoup de mosquies sont remplies
de malades et. dans Stamboul, il y a plus de 5oooo r6fugi6s. C'est une situation lamentable.
La bataille continue et nous souhaitons qu'elle soit
finie,afin que, pour leur part, les soeurs puissent, a c6t6
des blesses, soigner aussi les chol6riques.
F.-X. LOBRY.
Un journal franaais, le Matin, a donn6 des articles
tres remarquis sur Constantinople et les 6v6nements
de la guerre. Il y a dans ces articles des appr6ciations
sur les h6pitaux de la ville ; en voici quelques passages
le Matin, 5 novembre 1912):
On sait peu de chose sur la bataille de six jours qui s'est
livree a 8o kilometres d'ici.
Le cortege lamentable des blesses augmente d'heure en heure.
11 n'y a plus de place dans les h6pitaux... II n'y a plus de lits,

plus de matelas... La misere aussi commence, car les bras
manquent pour pdtrir le pain... La maladie arrivera bient6t,
car la plaine de Tchorlu est un immense charnier...
Le gouvernement cependant ne s'est pas d6parti un instant
de son sang-froid et de sa dignit6. Le vieillard qui est a sa
t6te a eu des larmes daris sa barbe blanche quand il ne put
plus douter du r6sultat, mais il a dit seulement:
/'aurais mieux airn mourir avant I
1I n'y a plus une sceur dans les icoles frangaises pourgarder

tes petits enfants. Toutes sont au chevet des pauvres etre»
estropids, infirmes, sanglants, que la gare de Sirkedji diverse
iulassablement sur la capitale et que nous voyons passer, grelottants et ddfaits, dans la bise apre de novembre, a travers les
rues et les places.
Les Lazaristes, de leur c6te, sont admirables d'abnegation
et d'6nergie pour soulager la datxesse des malheureux. Les
uns et les autres restent ainsi fideles 6la mission que la patrie
leur a confiue sur cette terre d'Orient. Devant des milliers
d'Oleves qui, depuis des siecles, se pressent dans leurs t.coles,
ils n'ont pas cess6 de develcpper la thiorie que la France est
un foyer d'oit rayonnbrent toujours sur le monde, l'humanitt
et la pitie. Ils la mettent en pratique aujourd'hui.
Au chevet des blessis turcs
Constantinople, 2 novembre.
J'avais vu les ministres, j'avais vu les soldats, j'avais vu le
champ de bataille; j'ai voulu voir ceux qui sont les victimes
pitoyables de toute guerre, je veux dire les blesses.
Ils arrivent chaque jour a flots de plus en plus presses; les
trains qui emminent vers les montagnes de l'Ouest de la chair
pleine de vie ne ramrnent guere, en effet, vers les rives ensoleill6es de l'Orient, que de la pauvre chair humaine meurtrie.
Il y a ddej officiellement plus de cinq mille blesses dans les
h6pitaux de Constantinople; il y en a dans les hopitaux de
Stamboul et de Galata; il y en a i l'h6pital francais de PNra;
il y en a a l'ambassade d'Allemagne, dont les salons, sur 'ordre
personnel du kaiser, ont &t6 transformes en infirmerie; ii y en
a dans cette magnifique 6cole de medecine de Haidar-Pacha
qui, I l'entrie du Bosphore, se detache, toute lumineuse et
toute blanche, sur les montagnes sombres de la c6te d'Asie.
Chacun comprendra que ceux que j'ai 6t6 visiter de preference sont ceux sur lesquels s'est penchee la p;tie de la France.
Dans le joli h6pital francais de Pera, si clair, si propre, et
oi, d&s qu'on entre, on croit retrouver un peu de la douceur
et du sourire de la patrie lointaine; le docteur Leon de Lacomte, qui anime tout l'etablissement de sa merveilleuse activite, et soeur Jeanne, qui le fait plier sous son affable autorit6,
m'entrainent vers la salle spdcialement amenag6e pour recevoir les officiers blesses.
Et nous entrons dans une salle oi une quinzaine d'officiers
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Ou de sous-officiers sont couches dans des lits impeccablement alignes. Des dames de la colonie frangaise et de I'ambassade, en tete desquelles est Mile Bompard, s'empressent au
chevet des malheureux. L'un a la figure horriblement deformie; une balle lui est entree dans la bouche, cassant les dents
et venant se loger dans les gencives.
... Helas! oui c'est une chose infiniment triste que laguerre,
Et sa tristesse, je l'ai ressentie plus profond6ment peut-etre
quelques heures plus tard quand, traversant le Bosphore, je
suis all, sur le promontoire d'Asie, visiter I'h6pital d'HaidarPacha.
La, je n'avais meme pas Pillusion du petit coin de terre
frangaise et, accompagne d'un officier d'ordonnance turc, je
parcourus les immenses galeries, presque somptueuses, mais
froides et ternes du gigantesque palais. Pourtant, 1l aussi, il
y avait des femmes de France ; il y avait sept soeurs de Charit6 qui, accomplissant des miracles de d6vouement et d'ingeniosit6, soignent A elles sept, jour et nuit, cent cinquante
blesses.
Je les ai interroges presque tous. Par l'intermediaire de
l'officfer qui m'accompagnait, je leur ai demand :
- Oh avez-vous et6 bless6?
Et chose etrange, comme un lugubre refrain, partout la rCponse a td :
- A Kirk-Kilisse.
Chose plus etrange encore: quand j'ai consultd la petite pan.
carte appendue h leur lit, j'ai trouve• uae date uniforme:23 octobre. La journ6e fatale !
Je leur demandai encore:
- Avez-vous beaucoup souffert ?
Et presque partout, on m'a repondu:
- Oui, mais ni de notre blessure, ni de la fatigue, ni du
froid; nous avons surtout souffert de la faim.
- Ah, oui ! corrobore en riant une des soeurs, Ekmek!
Ekmek ! (du pain ! du pain !) ls n'ont que ce mot a la bouche,
et quand jeveux leur appliquer le thermometre pour prendre
leur temperature, ils me disent : c Nous aimons mieux un
morceau de pain ! n
Parmi ces salles de Haidar-Pacha, j'en vis encore une, plus
triste et plus sombre que les autres, qui donne sur la grande
route en face. Et quand j'entrai, justement sur cette grand'route il y avait tout un cortege de recrues defilant pour se
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rendre a la bataille. Les blesses alors, d'un seul mouvement,
s'6taient dresses sur leur couche, et de leurs yeux fiUvreux,
regardaient leurs camarades aller l'endroit d'oh ils venaient.
Je leur dis.
- Voudriez-vous y retourner ?
C'6taient tous des colosses d'Anatolie, k la figure ple, encadrie d'un rude collier de barbe noire. Ils me rdpondirent:
- Oui pour nous venger !
Les saurs de Charitt
Je leur montrai les guimpes blanches des sceurs qui mettaient
dans cette obscurite je ne sais quelle douce lumiere.
- Est ce que ces femmes vous soignent bien?
Les figures crisp6es se detendirent et un murmure de remerciement courut le long des lits.
- Oh oui elles nous soignent bien!
L'un d'eux, qui devait &tre le chef des autres, ajouta:
- Ni notre pare, ni notre mbre ne nous soigneraient mieux.
- Eh bien, leur dis-je, quand vous retournerez l1-bas, dans
vos montagnes, dites que ces femmes qui vous ont soignes
comme ne 1'aurait pas fait votre mbre, venaient de France.
Les figures blimes repetbrent le nom de la France, et le
chef encore ajouta:
- La France est gendreuse. Merci
la France
Je regardai cet homme qui avait les traits durs et un reflet
brutal dans P'eil, mais dont la voix rauque avait pris une
inflexion de douceur inconnue pour prononcer ces mots, et
je m'enquis de sa ville natale.
Ii me jeta:
- Adana
Adana I Pourquoi ce mot me fit-il tressaillir et ivoqua-t-il
dans ma pens6e toute une histoire de meurtre et de sang au
fond des montagnes d'Armenie?
Adana Ce nom, la petite sceur de Charit6 aussi 'avait bien
entendu, car se tournant vers moi, elle me dit:
- Adana... il ya trois ans, nous avons eu une de nos soeurs
qui a failli etre tuie dans le massacre.
Mais elle, la vaillante fille, elle n'avait pas de frisson. Elle
se pencha, au contraire, trbs maternelle, vers le bless6 et le
borda comme un enfant, tandis que le chapelet qu'elle portait en sautoir heurtait doucement la barre de fer du lit et
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que, surlablancheur du drap, je voyais se d6tacher une petite
croix oi un Christ itendait sur les haines des hommes ses
grands bras de piti6. Stdphane LAUZ.NNE.

Tel est le recit du redacteur du journal le Matin.
II. -

DANS LA MISSION DE MACEDOINE

La vaste province de Macidoine avec ses centres
importants de Salonique et de Monastir eut particulibrement a souffrir de l'etat d'anarchie qui existait
sous la domination turque. Les Lazaristes y ont des
6tablissements sur plusieurs points, ainsi que les Filles
de la Charit6. Voici ce que nous avons su des villes oi
sont leurs residences.
I

SALONIQUE ET ZEITENLIK

Les Missionnaires lazaristes sont charg6s de la Mission catholique de Salonique et, pres de la ville, ils
entretiennent un s6minaire catholique bulgare, a Zeitenlik.
La ville de Salonique etait I'un des princ'*aux
objectifs de la marche des allies dans la guern qui
eclata au mois d'octobre dernier.
On sait que le sultan dechu, Abdul-Hamid, avait &t6
enfermi dans une villa pres de Salonique, a la suite de
la revolution qui le d6tr6na. Au debut de la guerre, il
fut transf&re sur un bateau de guerre allemand t Constantinople et installk (2 novembre) avec son harem
dans le palais de Beyler-Bey construit par Abdul-Aziz
sur la c6te asiatique du Bosphore. Quelques jours plus
tard, il fut tomb6 au pouvoir des Grecs. Voici un
compte rendu de la maniere dont ceux-ci se sont empares de Salonique.
Les Grecs qui, ces dernieres semaines, ont fait oublier, par
une si brillante marche k la victoire, leur campagne malheu-
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reuse de 1897, viennent, en occupant Salonique, de signer
'une des plus remarquables pages de cette guerre. Le prince
royal Constantin peut 6tre fier des resultats acquis. Pour la
premiere fois depuis quatre cent cinquante ans, un prince
grec a penetre en Mac6doine a la tite de son armee et il a pu,
avec un legitime orgueil, faire son entree solennelle dans Salonique, cette grande ville de l'ancien empire orthodoxe, la
cite oh se firent entendre les voix de saint Paul et de saint
Dimitri, et qui, avant Constantinople, tomba entre les mains
musulmanes.
L'investissement de la ville avait 6te prepar6, facilitd, par le
coup d'audace heroique d'un petit bitiment de la marine
grecque, le torpilleur n" i, commande par le lieutenant Vbutsis, qui, le i" novembre, A la nuit, pin6tra hardiment, on
pourrait.dire follement, dans le port de Salonique et torpilla
la corvette cuirassee turque Feth-I-Bulend,qui coula, avec ses
canons de fort calibre. Ce glorieux fait d'armes accompli, le
torpilleur s'6loigna sans pertes ni dommages. 11 venait de detruire toute une artillerie mobile qui aurait pu singulibrement
contrarier la marche des troupes dont une partie suivait les
routes de la c6te.
Trois colonnes grecques s'avancerent vers Salonique en une
marche concentrique. Deux d'entre elles venaient d'Elassona
oh s'6taient, apres les premiers succes, massies les forces
grecques de Thessalie. Le gros de l'armie, commande par le
Diadoque, avait, N Verria, ditach6 un corps qui fit un coude
pour occu.;r Vodena et rejoindre par Yenitza les troupes du
prince ruyal Constantin.
La troisieme colonne grecque, debarquee en Chalcidique,
se dirigeait eilalement, par un horizon oppose, sur le meme
but.
Enfin, dec:.. autres colonnes, l'une serbe, l'autre bulgare,
coop&raient a ces vastes operations d'encerclement. La colunne serbe descendit, par le Vardar, sur Topsin. La colonne
bulgare arrivait par Seres. Le 8 novembre, elle refoula sur
Salonique, apres un vif combat de trois heures, les troupes
turques qui avaient pris position en face d'elle sur les hauteurs dominant la ville, et tandis qu'elle continuait sa marche
elle apprit que Salonique venait d'ouvrir ses portes au Diadoque.
Des le 7 novembre, en effet, tandis que ses troupes avangaient directement sur la ville, le prince royal Constantin
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avait regu des offres de capitulation conditionnelies qu'iln'avait pas cru devoir accepter. Lorsque, le 8 novembre, vers
quatre heures et deriie de l'apres-midi, son avant-garde fut
en contact avec ls avant-postes ennemis, le general turc
Tahsin pacha, qui ne pouvait, avec ses 25 ooo hommes demoralis6s, esperer, dans une ville sans valeur stratigique, rdsister
au choc de 75000 soldats plusieurs fois victorieux et que devaient rejoindre des renforts, accepta de capituler sans conditions.
Le prince royal Constantin prit done, A la tate des troupes
grecques, possession de Salonique, oi, peu apres, arrivaient
la colonne serbe du Vardar et la division bulgare (command6e
par le g6neral Todorof), avec, h sa tete, les princes Boris et
Cyrille.
DMs maintenant, I'armie grecque de Thessalie a, atteint
P'objectif strat6gique qu'elle s'ltait propose. Elle tient le gage
qui lui permettra de fixer, en ce qui la concerne, les conditions de la paix. Le 12 novembre, a dix heures du matin, le
roi de Grice, regu par le prince h6ritier et ses autres fils, a
fait son entree solennelle a Salonique comme le roi de Serbie
avait fait son entrde solennelle a Uskub. Une foule 6norme
acclama le souverain et la famille royale. L'lllustration.

Lettres de M. CAZOT, pritre de la Mission,

i M. FIAT, Supirieurgtinral.
Zeitenlik, le 12 novembre 1912.

Ma derniire lettre, que je vous ai 6crite an moment
oii les hostilit6s allaient s'ouvrir, vous disait quelle
6tait notre situation. Les 6v6nements se sont precipites
avec une rapidit6 inattendue. II y a trois semaines a
peine que la guerre est commenc6e, et les allies balkaniques ont conquis presque entierement toute la
Turquie d'Europe, et dejA la guerre touche a sa fin.
Les Turcs viennent de perdre la seule chose qui etait
encore restee intacte chez eux : leur r6putation militaire.
Grice a Dieu, pendant ces trois semaines enfi6vrees
que nous venonsde traverser, touts'est bien passe pour
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nous et nous n'avons rien eu a deplorer. Ce n'est pas
que les alertes nous aient manque. Le 25 octobre,
M. Michel m'appelait a Coucouch par d6peche. Je pus
partir le lendemain par un train militaire.
Heureusement, 1i n'y avait rien de bien grave. C'6tait
seulement de notables bulgares que les Turcs voulaient
mettre en prison, et qui auraientvoulu se cacher dans
nos maisons. A mon grand regret, nous ne pouvions
accepter. On craignait aussi un massacre des chr6tiens
par les Turcs et, en effet, il n'aurait fallu qu'une &tincelle pour mettre le feu aux poudres. 11 fut d&cid6
qu'en cas de massacre, nos portes et celles de la maison des sceurs seraient ouvertes a tous ceux qui voudraient se rifugier chez nous. Cela rassura les gens.
En allant, j'avais eu le desagriment d'etre battu par
les gendarmes sur le chemin de la gare . la ville; au
retour, j'eus celui de partir a deux heures de l'apresmidi pour arriver a neuf heures du matin le lendemain.
Le train eut d'abord un retard tres considerable; puis
a 12 kilomitres de Salonique, nous nous trouvimes en
pr6sence d'un pont qu'une bande bulgare venait de
faire sauter et je dus faire le reste de la route a
pied.
Depuis je n'ai eu aucune nouvelle de M. Michel ni
des soeurs de Coucouche; car les communications ont
6te aussit6t interrompues et elles ne sont pas r6tablies.
J'ai su seulement que tout s'6tait bien pass6 a Coucouche.
Il en est de m6me pour Yenidj) dont je suis sans
nouvelles depuis longtemps. Cependant j'ai pu apprendre par un officier turc qui avait 6ti bless6 a la bataille
de Y6nidj' et pans6 par les sceurs, que celles-ci
n'avaient pas souffert des ev 6 nements; et en ce moment
nous avons chez nous un aum6nier militaire pour les
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catholiques de 1'armee grecque, qui a log6 chez
M.Mages notre confrere, et nous a dit la meme chose.
Nous 6tions d'autant plus inquiets qu'une grande
bataille a eu lieu dans la plaine de Yenidj le I" novembre.
Les Grecs, apres avoir prls Elassona, Serfidj6 et Caraferia, se trouverent sur la route de Salonique en presence de deuxarmees turques,l'une surle Kara-Asmak,
et I'autre au sud de Y6nidj6. La bataille dura toute la
journ6e du I" novembre et toute cette journ6e nous
entendimes le canon gronder. Le lendemain et lesjours
suivants nous apprimes que les Turcs avaient 6t6 vaincus, surtout l'armke qui se trouvait du c6t6 de Yenidj6,
qu'ils avaient repass6 le Vardar dont ils avaient fait
sauter les ponts et qu'ils se preparaient a livrer une
bataille dans la plaine de Salonique.
En ville, c'6tait une panique indescriptible depuis le
jeudi pr6c6dent, au point que le consul de France dut
retenirun bateau des Messageries qui 6tait de passage,
afin que les Frangais puissent s'y rtfugier en cas de
troubles'; car on craignait des massacres de la part des
Turcs; il fit avertir en meme temps la colonie francaise qu'elle pourrait se refugier aussi a l'h6pital franqais, aux postes et au consulat qui devaient etre gard6s par les gendarmes.
Pour nous, comme nous ne pouvions pas avoir de
gendarmes, nousavions organis6 notre plan de d6fense
pour le cas oii nous serions attaqu6s par les Turcs fanatiques. Mais nous craignions surtout d'etre pris entre deux feux, vuque les Turcs organisaientia d6fense
sur les collines qui nous entourent; nous avions aussi
a redouter d'etreenvahis par l'arme turque en d6route;
car dans ces circonstances on peut s'attendre a tout.
Aussi des le I" novembre, nous avions fait partir
les enfants de la creche et quelques sceurs. Le lenide-
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main, nous consommions les saintes especes, je transportais tous nos papiers importants chez nos confreres
de Salonique, nous entassions dans nos caves tout ce
qui pouvait avoirquelque valeur chez les sceurs et chez
nous, et nous nous tenions pr6ts a partir, quand le besoin s'en ferait sentir.
L'at; nte devait se prolonger, enervante au possible,
au milieu des nouvelles les plus fantaisistes et les plus
alarmantes. Heureusement que des bateaux de guerre
6taient en rade de Salonique, ce qui avait calm6 quelque peu la population.
Le soir de la bataille du I" novembre, les Turcs, en
se retirant, avaient fait sauter les ponts du Vardar une
vingtaine de kilom&tres de Salonique. L'arm6e grecque
dut les r6tablir et cela lui prit quelques jours; enfin,
le mercredi, elle avait passe le Vardar sans rencontrer
de resistance, et elle prit ses mesures aussit6t pour
livrer bataille a I'arm&e turque qui d6fendait Salonique.
Helas, c'etait inutile; l'arm6e turque &tait d6moralis6e, la ville n'avait aucun ouvrage de d6feise; il n'y
avait pas de resistance possible. Aussi, d&s le mardi,
la reddition de la ville etait dcidie et les consuls des
puissances 6taient charg6s d'aller trouver 1'6tat-major
grec, pour traiter avec lui des conditions de la reddition.
Cependant, I'arm6e turque se pr6parait encore febrilement au combat et c'6taient, autour de Zeitenlik,
des mouvements de troupes extraordinaires; d'un c6te,
on parlait de reddition, et de l'autre c'6tait pour ainsi
dire le branle-bas du combat.
Ce ne fut que le jeudi 7, que les Consuls se rendirent aupres du prince Constantin, g6neralissimne de
l'armee grecque pour traiter avec lui de la reddition;
le oir'lout 6tait arrange,
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Mais voici que, le lendemain, les Turcs reviennent
sur leur parole, demandent d'autres conditions et ne
veulent plus de ce qu'ils avaient acceptS. Tout 6tait
rompu; c'6taitla bataille pour le lendemain, et d6j le
vendredi soir, nous voyions les mouvements de l'armee
grecque s'avancant dans la plaine de Salonique.
Nous d6cidames alors de nous r6fugier le lendemain
matin a Salonique et de laisser la maison a la garde
des gendarmes que ixous avions pu obtenir le jeudi
soir. C'6tait une derniere alerte. Le lendemain matin,
au moment oi l'exode allait commencer, nous apprimes que larm6e et la ville s'etaient rendues le vendredi
8 novembre a minuit. Ce fut pour tout le monde un soupir de soulagement.
Depuis samedi on desarme ces pauvres Turcs et
c'est un spectacle lamentable. La pluie ne cesse de
tomber. Ils 6taient la trente-cinq mille Turcs campant
autour de nous dans une boue affreuse, sous les averses continuelles. C'6tait a fendre le coeur. Maintenant
la plupart ont djA kt6 d6sarm6s, et pour ceux qui restent, cela ne tardera guere.
Lundi dernier, le roi de Grkce lui-m6me a fait son
entr6e triomphale dans la ville de Salonique au milieu
des vivats enthousiastes de la population grecque et
sous une pluie battante. Le meme jour arrivaient les
princes Boris et Cyrille a la tkte de l'arm6e bulgare.
Mais, h6las, avec tout ce monde, la misere est bien
grande a Salonique; c'est la famine et hier, j'ai df
faire faire chez nous du pain pour les sceurs de l'h6pital.
Au d6but de la guerre, on s'6tait prepar6 pour recevoir de nombreux blesses. II avait &t6 question de nos
sceurs pour les ambulances: ma sceur Pradez avait
offert son h6pital pour les blesses. Tout fut a peu pres
inutile; car les Turcs n'ont su que fuir avec une cele-
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rite inconcevable, et les Grecs ont eu le triomphe
facile.
Mais il reste a nos soeurs tous ces pauvres refugies
turcs qui meurent de faim et qui sont denues de tout,
et elles ont l~ de quoi exercer leur charit6.
Maintenant, qu'allons nous devenir? Serons-nous
Grecs ou Bulgares ? Ou bien la Mac6doine restera-t-elle
une principauti independante? C'est la notre grande
preoccupation.
Veuillez agreer, etc.
Emile CAZOT.
Zeitenlik, 14 novembre 1912.

Je venais a peine de vous envoyer ma dernitre lettre
qui vous rendait compte des 6v6nements qui viennent
de s'accomplir en Mac6doine, que nous eufmes a passer
par une terrible alerte.
C'ktait hier. II 6tait 8 h. 5 du soir. Nous venions
d'entrer A la salle de recr6ation, quand tout a coup, il
nous semble 6prouver un tremblement de terre : " un
tremblement de terre ,, s'ecrie chacun de nous. Mais
nous n'avions pas fini de le dire, qu'une d6tonation
formidable, qui surpassait tout ce que j'avais entendu
jusqu'i ce jour, 6branla toute notre maison; de tous
c6t6s, on entendait les vitres voler en 6clats, pendant
que chacun fuyait en baissant la tate. Je me pr6cipite
sur la terrasse et je vois une immense gerbe de feu qui
illuminait encore le ciel du c6t6 de la caserne qui est
1 c6t6 de nous. Je compris que c'6tait la poudriere qui
venait de sauter.
Je cpurus aupres de nos l6kves. A ce moment, ils
montaient au dortoir. Ils furent renvers6s les uns sur
les autres, ainsi que M. Barry qui les accompagnait.
Ils se sauv6rent au plus vite dans la cour. Je me rendis
aussit6t dans la maison des soeurs. Comme il avait
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6t1 convenu que si la bataille avait lieu dans nos parages, elles viendraient se r6fugier dans nos caves,
elles croyaient que c'6tait la bataille qui commencait
et elles se preparaient a venir cheznous avec leurs enfants. Je les rassurai, puis retournai constater les d&gats de notre maison. Nous avions trois cent quarante
carreaux de brises, des portes et des fenetres arrach6es,
des plafonds tombes, mais en somme plus de peur que
de mal. Il en 6tait de meme chez les sceurs oh il y a eu
trois cent quatre-vingts vitres de cassees et oh la menuiserie a encore plus souffert que chez nous.
Mais la poudriere en sautant avait communiqu6 le
feu a un bitiment voisin. Nous ne savions ce que
c'etait; car cette-poudriere se trouvait huit cents metres environ de chez nous. Mais craignant qu'il ne se
trouvit aussi des munitions dans ce batiment en feu,
nous avons fait venir chez nous les sceurs et les orphelins et ils y sont restes jusqu'i onze heures du soir,
que l'incendie fut 6teint et que tout fut rentre dans le
calme. Alors chacun essaya de dormir, mais cela ne fut
pas facile.
Le lendemain matin, je suis all visiter le lieu de
1'explosion; c'6tait un spectacle navrant. De la pondriere qui a saut6, il ne reste pas de trace. Une autre
poudriere qui setrouvaitunpeu plus loin a 6te eventr&e
et il est heureux qu'elle n'ait pas saute. Le batiment
qui a pris feu, 6tait une 6curie remplie de chevaux qui,
tous, ont 6et carbonis6s; il y en avait peut-etre bien
cent cinquante. Mais ce qu'il y a de plus triste, c'est
que cette explosion avait fait de nombreuses victimes
parmi les soldats turcs prisonniers de guerre qui campaient a c6te. J'en ai compt6 environ une centaine de
tu6s, et il parait qu'il y a eu 6galement deux cent cinquante blesses. Ce sont les pierres qui, en volant de
tous c6t6s avec une grande violence, ont fait touteS
.
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ces victimes; des pierrespesant plus de o kilogrammes
ont &et lances dans nos jardins et l'une a fait un grand
trou dans le mur de notre maison. Des portes ont 6t6
chez nous arrach6es et jetees dans le corridor.
Grices soient rendues a Dieu, qui nous a gardes
dans ce danger; car s'il y a des degats materiels il n'y
a aucun accident depersonne, et c'est 1'essentiel.Aussi,
ce soir nous avons chant6 un Te Deum d'actions de
graces, pour remercier Dieu de sa protection dans ce
danger.
On ne connait pas les causes de l'explosion; personne ne croit qu'elle ait kt6 fortuite. Mais quels en
ont 6t les auteurs? Je crois qu'on ne le saura jamais.
Veuillez agrier, etc.
Emile CAZOT.
2" i OU-'-OCHE

La ville de Coucouche ou Kilkiche est le principal centre
des Bulgares catholiques de Maccdoine. Cette ville est a
So kilometres environ au nord de Salonique, avec qui elle est
relide aujourd'hui par le chemin de fer. C'est Ia que r6side
I'eveque buigare cathoiique de Salonique.
Les Filles de la Chariti ont, a Coucouche, un orplelinat de
trente a trente-cinq jeunes filles, un autre d'une vingtaine de
petits gargons ; des classes externes avec deuxcents el6ves, un
ouvroir externebien frEquent6, avec association d'Enfants de
Marie ;undispeasaire o'ipassentchaque anne des milliersde
malades(r5 3Y en 1907), que les swurs vont visiter en outre
dans les vii ages environnants ;43villages). Les sacurs ont aussi
1'i (Euvre des eglises catholirques bulgares » : elles entretiennen lelinge sacr,, les ornements, etc., dans douze eglises
et quatre chapelies qu'elleý visitent dans leurs courses a travers les villages.
Les bhtiments pour ces r-uvres sont tres convenables ;
Forpheliiri; des gar.,ons, complktement sipar6 de la maison
des
sours, est an bit~ment neuf avec.,un 6tage, fort bien
construit, de 20 metres de long sur q de large.
Un MNissionnaire iazariste et un jeune prktre habitentaussi
a Coucouche. Le Missionnaire lazariste et son compagnon
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4vangelisent les villages voisins; le jeune prtre.bulgare s'occupe aussi des garSons a Coucouche.

Lettie de la swur PASCAUD, Fille de la Chariti,
i M. A. FIAT, Supirieurgineral.
Coucouche, 12 novembre 1912.

Nous sommes sauv&es, grace A Dieu et a la Vierge
immacul6e. Les Turcs ont et6 pris de panique. Gouvernement et armee nrlt disparu mardi soir, 5 novembre. Immediatenr: at, les Comit6s et les habitants tachUrent d'assurer la siret6 de la ville, pendant que toute
la population, pouvant loger chez nous, s'y refugiait.
On fut encore sous l'impression de la terreur jusqu'au
jeudi 7, qu'arriverent les armies chritiennes : serbe
et bulgare, qui furent re<ues en triomphe. Samcdi,
15 ooo Bulgares, avec l'etat-major, ne firent que traverser la ville. Bien qu'il n'eit que cinq minutes dont
il pouvait disposer, 1'tat-major quitta ses montures et
vint, le g6neral en t&te, nous remercier du bien fait a
leurs freres.
Excusez ces quelques mots; je tiens a vous rassurer
et a vous envoyer nos hommages.
Scetr PASCAUD.
3j CAVALLA

Cavalla est une viile maritime de la Mac6doine, situde a
125 kilometres au nord-est de Salonique. Elle compte
5ooo habitants. Les Missionnaires lazaristes sont tablis
a
Cavalia depuis !'ann·e iSS 7 et les Filles de la Charit6 depuis
Pannrc

i909.

Leqre de M. ADVENIER, PrZire de la
Mission,
a M. A. FIAT, Suprieur general.
Cavalla, 7 novembre 1912.

Je profite de l'heureuse occasion d'un bateau
autrichien postal, pour vous donner quelques
nouvelles de
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vos enfants de Cavalla et de la triste situation que
nous cr6e 1'6tat de guerre des Itats balkaniques avec
la Turquie. La Providence jusqu'ici nous a prot6egs.
Voici maintenant quelques nouvelles de la guerre.
Le 28 octobre, A neuf heures du matin, la nouvelle se

VUE DE CAVALLA

Prise de la maison des Missionnaires lazaristes.

repandit en ville que la flotte grecque arrivait pour
bombarder Cavalla. Des lors, panique g6nerale en
ville. Chacun de fermer la porte, qui, de son magasin, qui, de sa maison. La Mission 6tait envahie
presque au meme instant par une foule d'Armeniens
gr6goriens affoles dans la crainte de quelque massacre de la part des Turcs. Les Grecs orthodoxes,
eux, s'6taient rifugi6s chez les sceurs. Tout ceci ne
dura pas plus d'une heure, pendant laquelle la flotte
hellenique continuait sa course vers les iles voisines.
sans tirer un seul coup de canon sur Cavalla. Quelques

heures plus tard, le calme renaissait en ville et chacun revenait i ses occupations ordinaires.
Mais ce n'6tait li qu'un calme relatif, car, le I" novembre, la rumeur publique disait que la ville de
Cavalla devait tomber aux mains des troupes coalisees
grico-bulgares. Des lors, en ville, nouvelle panique,
plus s6rieuse cette fois. Les soldats turcs eux-m&mes,
affol6s, jeterent leur fusil, leurs cartouches et leur
uniforme a la mer, pour s'enfuir dans les montagnes.
Beaucoup de ces fusils ont 6et repech6s ensuite; ils
ont kt6 revendus par les chr6tiens a des prix derisoires. Les Turcs de la ville s'empressaient de se cacher et vinrent dans les maisons des chr6tiens. Les
Europ6ens, de leur c&te, et ils sont nombreux par ici,
se hAterent d'arborer le pavilion de leur nationalit6
pour faire face k toute 6ventualit6. Les chretiens
.iidigenes, eux, attendaient avec anxi&t l'arrivie des
arm6es lib6ratrices. Ils etaient montes pour la aupart
sur les hauteurs avoisinantes de la ville, et de l, interrogeaient l'horizon pour savoir laquelle des deux arm6es
arriverait la premiere. La population chr6tienne, ici,
etant surtout de religion grecque, on comprend que,
des lors, toutes ses aspirations se portaient vers la
flotte hellene; car, il faut noter en passant que, si ces
Etats se sont donne la main pour secouer ensemble
le joug turc, ils sont loin de sympathiser sur d'autres
points. Hl1as! ce sont des Eglises autoc6phales, ennemies irr6conciliables. Mais ni la flotte hellene, ni les
armies bulgares ne sont venues et ne viendront sans
doute a Cavalla, cela n'entre pas dans leurs plans.
Ainsi se passa cette deux.hme journee. Ce qui ne
nous a pas empech6s de c6l6brer le plus religieusement
possible, malgr6 le peu d'affluence de fideles dans
notre chapelle, la grande fete de la Toussaint, avec la
Comm6moraison des Fideles tripassis.

Le 6 novembre eut lieu une troisieme panique, a
I'arriv6e de plus de quarante mille fuyards turcs venant des villages voisins. Les rues 6taient encombries
de chars de toutes sortes; ces pauvres paysans fuyaient
devant l'ennemi, emmenant avec eux ieurs vaches et
leurs troupeaux;
En vous ecrivant ces lignes, j'apprends que quelques
riches notables du pays, d'accord avec quelques n6gociants europ6ens, s'occupent de pourvoir aux necessit6s de ces pauvres fugitifs.
Les Filles de la Charit6 ne laissent pas 6chapper
cette occasion de subvenir aux besoins de ces pauvres malheureux. Elles viennent de se procurer des
Ssacs de riz, et avec quelques petits m6dicaments et
autres choses semblables, elles pourront exercer leur
ministare de charit6.
Les quelques passagers qui descendent du bateau
venant de Constantinople nous apprennent la prise
possible de Constantinople par les troupes bulgares.
Ici, nous sommes anxieux en pensant a nos chers confreres et aux soeurs de cette capitale.
Veuillez prier pour nous et pour' la conversion de
ces peuples mac6doniens, enfants s6par6s de notre
sainte Mere 1'lglise.
Veuillez agr6er, etc.
Ph. ADVENIER.
VI
Les ambulances. - Comme firent les associations de
la Croix-Rouge des autres nations, Italie, Autriche,
la Croix-Rouge de France s'est empress6e de porter sa
part de soulagement aux victimes de la guerre des
Balkans. En formant le personnel de ses ambulances,
cette association fit appel au concours des sceurs de
Saint-Vincent-de-Paul qui y r6pondirent avec empres-

sement. Quatre seeurs furent d6sign6es pour 1'ambulance destin6e aux blesses du Montenegro et qui fut
6tablie plus tard a Podgoritza, et quatre autres sceurs
a l'ambulance pr6parde pour les blesses de la Serbie
et qui plus tard fut fix6e a Uskub. Deux aum6niers
furent adjoints, l'un, M. Rigaud, a l'ambulance de Montenegro, 1'autre, M. Heudre, a l'ambuiance de Serbie.
Un journal du 9 novembre 1912 publiaitles lignessuivantes:
Dipartdes missions de la Croix-Rouge.
Vers le Montenegro et la Serbie.
L'ceuvre patriotique de Ia Croix-Rouge frangaise, composee,
comme onle sait, de la Societe de secours aux blesses militaires, de I'Association des Dames frangaises de la Croix-'
Rouge et de 1'Union des Femmes de France, ne cesse de
poursuivre son auvre genereuse a l1'gard des blesses d'Orient.
Depuis le commencement des hostilites, elle n'a cessi.de venir en aide et au secours de ceux qui tombent sur les champs
de bataille balkaniques.
Hier matin encore, deux missions sanitaires sont parties
sur le thlitre des operations, l'une au Montenegro, I'autre en
Serbie. -

La Patrie.

I. L'AMBULANCE DE SERBIE
Le meme journal donnait sur le d6part de 1'ambulance pour la Serbie ces quelques renseignements.
PARIS, 7 novembre. - Tandis qu'i. la gare de Lyon partait
vers le Montenegro la mission dirigee par le baron d'Argenton,
une seconde mission, a neuf heures dix, s'embarquait k la
gare de I'Est.
Formee, 6quipie 6galement par les soins de la Societe de
secours aux blesses militaires, elle 6tait placee sons la direction du g6ndral baron de Sancy, camarade de promotion. a
I'Ecole de Saint-Cyr, du roi Pierre ief de Serbie.
Quatre religieuses de Saint-Vincent-de-Paul, dipl6mies dela
Societe, accompagnaient la mission, qui comportait egalement quatre m6decins et pharmaciens et quatre infirmiers.
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Comme leurs camarades de la mission montinegrine, tous
portaient au bras le brassard de la Convention de Geneve, et
. la boutonniere, la medaille de la Socikt6, que retient un
ruban blanc orne d'une croix rouge.
M. Pavlowich, conseiller de la lgation de Serbie, qui accompagnait cette mission a la gare, leur a porte les souhaits
ardents de bon voyage de la legation de Serbie a Paris.

Les lettres suivantes adress6es a M. le Superieur
g6n6ral ou a la Mere g6nerale a Paris fournissent d'interessants renseignements.
Lettre de la saur SAUVAGEON, conductrice

du groupe serbe.
Vienne, 8 novembre

1912.

Nous sommes arriv6es a bon port -. Vienne. Le Ge-

n6ral et le Missionnaire sont aux petits soins pour nous.
Nos trois sceurs ont tres bien support6 le trajet. Seule
votre servante a ete un peu eprouvee, si bien que la
perspective de s'arr&ter a Vienne nous 6tait tres agr6able. Nous avons failli filer directement sur Belgrade;
mais l'homme propose et Dieu dispose: l'Ambassadeur
de France et son secretaire, qui nous attendaient en
gare, ont voulu que nous partions de suite pour la
gare de 1'Est. Le g6n6ral, son fils et les quatre m6decins, sont mont6s dans les automobiles de 1'ambassadeur; quant a nous qui sommes mont6es dans les omnibus de nos sceurs, les Filles de la Charit6, nous
sommes arriv6es apres le depart du train, et il a ete
decid6 que nous prendrions le train ce soir a dix heures. Nous avions besoin de cette halte, qui nous a fait
grand bien moralement et physiquement.
Ma tres honor6e Mere, je ne vous raconterai pas en
detail la reception qui nous est faite ici. Nous avons
et6 reques comme des envoy6es du ciel. Nous avons fait
la sainte communion qui a ete suivie de la messe du
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gagn6 quatre bons lits, oil nous nous sommes bien repos6es. Apres le souper, nous avons dfi aider a emballer une cargaison de provisions pr6par6es par nos
bonnes sceurs; si bien que nous avons de quoi parer a
l'impr6vu de la campagne.
Nos blouses, tres longues, a manches trop 6troites,
ont 6te mises a notre taille. Nos sceurs nous ont offert
de grands chaies qui tombent jusqu'aux talons, n6cessaires pour ces climats froids; elles n'ont pas voulu
etre r6tribudes. On sent qu'elles sontheureusesde nous
recevoir a bras ouverts.
Avec quel esprit de foi est accueilli tout ce qui vient
de la chere maison-rmre! Nous voyons la main de la
Providence qui nous conduit et nous nous y abandonnonsentierement, comme le veut saint Vincent, et cela
tres joyeusement.
Le bon missionnaire est un tr6sor que Dieu nous a
donn6.
Nous sommes, ma tres honor6e Mere, vos tres humbles et obeissantes filles.
Sceur AGNtS.

Lettre de la meme.
Belgrade (Serbie), Grand-Hotel,

o1novembre 1912.

Je me propose de vous r6sumer notre voyage depuis
Vienne.
Depart de Vienne a dix heures. Arriv6e A Budapest
a sept heures du matin. A la station pr6c6dente, la
sceur econome et la sceur secretaire de la maison
centrale sont arriv6es dans notre compartiment, apportant cafe et lait bouillants et d'abondantes provisions,
pendant qu'une troisieme sceur nous faisait r6server
un compartiment dans le nouveau train que nous devions prendre et se mettait en qukte de porteurs qui
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se disputaient pour transporter nos bagages (ils savent
que les soeurs payent g6nereusement).
Apres le d6part, le Missionnaire et nous, nous
avons catalogue les provisions. Arriv' A Ximonem,
derniere station autrichienne, !e train correspondant
a celui que nous quittions n'existait pas et il fallait
attendre jusqu'a six heures et demie du soir. L'on
nous a engag6s a aller par voiture jusqu'au bateau, oi
nous arriVions i deux heures et demie. Arriv6s 1i,
nous trouvons le g6n6ral de Sancy avec son fils et le
secretaire de la 16gation francaise, qui nous attendaient (nous aurions pu les manquer, mais la Providence dirige tout pour le bien).
Nous voguons pendant dix minutes sur le Danube
tres gris et descendons dans la capitale serbe, oi
6taient tombes 5o centimntres de neige. Li, souhaits
de bienvenue par un d6l6gu6 du ministere de la Guerre
serbe; trois voitures nous emportent avec nos petits
bagages au Grand-H6tel, ou deux chambres et deux
lits nous 6taient reserv6s (l'une des voitures 6tait du
ministere de la Guerre).
Pour le moment, nous ne sommes pas fatigues. Ce
matin, lever a six heures. Impossible d'avoir une voiture, les v6hicules 6taient r6quisitionn6s pour le transport des bless6s. D6part a pied avec le Missionnaire
et les deux m6decins pour la chapelle de l'ambassade
d'Autriche, oh nous arrivons apres une demi-heure de
course dans la neige et 1'eau. (J'ouvre une parenthese,
ma Mere, pour vous dire un merci tres reconnaissant
pour les caoutchoucs que vous nous avez donnis; ils
nous ont rendu vraiment service). Apres la messe, oh
nous sommes r6confort6es par la sainte communion,
nous reprenons notre course a l'h6tel, sous une pluie
de neige fondue; nous d6jeunons, puis partons pour
le ministere de la Gue rre, oiu nous sommes accueillies
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avec vive sympathie; on estampille nos brassards :
a Societ6 de secours et Ministere de la Guerre n, avec
matricule. Nous voila eur6lees dans les volontaires
serbes : Dieu veuille que nous le servions de tout
cceur, ainsi que notre chere France, en nous d6vouant
pour nos freres serbes.
Visite moiti6 par tramway, moitie dans la boue et
la neige) a l'h6pital militaire, ohi la dame du ministre
de l'Interieur et celle du ministre des Cultes nous font
visiter les salles de bless6s, d'operation, de sterilisation, de preparation de pansements.
Visite a l'ambulance de la Croix-Rouge russe, dans
un lyc6e; tres belle installation.
Nous partons a six heures, ce soir, pour Uskub,
ville conquise par les Serbes. Nous allons, parait-il,
dans l'h6pital turc, qui a 6t6 abandonne. Dans cette
ville, il n'y a, dit-on, aucune ambulance, et les majors
y attendent notre arrivee pour suivre les troupes. Ici,
il y a environ sept mille blesses et on en attend encore
huit cents. On nous dit qu'a Uskub on ne trouve rien,
que les provisions sont rares. Mais la guerre comme
a la guerre; esp6rons que le bon Dieu nous gardera et
fera en sorte que nous puissions nous y d6vouer pour
I'honneur de notre chere Communaut6 et de notre
pays.
A notre arriv6e a Uskub, je vous 6crirai. Vous
pouvez nous adresser la reponse a la legation frangaise, a Belgrade; on nous la fera parvenir.
Ma tres honor6e Mere, nous sommes toutes tres contentes d'aller & la guerre et de nous y d6vouer le plus
possible.
Veuillez bien faire part de tout ceci a M. Villette,
a qui vous voudrez bien offrir notre respectueuse
reconnaissance. Le bon Missionnaire, M. Heudre,
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ayant dine chez le ministre de France et etant allk a
la gare, etc., n'a pas trouv6 une minute pour 6crire.
Veuillez bien agreer, etc.
Sceur AGNES.
Lettre de M. HEUDRE, 4 M. le SUPERIEUR GENERAL
Uskub, 13 novembre 1912.

J'ai l'occasion de vous faire parvenir cettelettre; elle
passera par la Russie, sans cela nous ne pourrions pas
vous donner denos nouvelles desit6t. Noussommes en
plein pays de guerre et la poste ne fonctionne pas r6-gulierement. Nous avons fait bon voyage.
A Vienne, a Budapest, les Filles de la Charit6 de
ces villes ont 6t6 d'une pr6venance et d'une charit6 qui
a fait dire plus d'une fois i mes compagnons de route :
a Qu'il fait done bon vivre en communaut6! ,
A Belgrade,nos soeurs ont 6t6l'objet d'une curiosit6
g6n6rale et sympathique. Partis dimanche soir i six
heures pour Uskub oI le ministre de la guerre serbe
nous a envoy6s, nous n'y sommes arriv6s que lundi A
dix heures du soir. En route, nous avons traverse plusieurs champs de bataille oi les cadavres des chevaux
6taient 6chelonnes le long de la voie avec des affits,
des canons, des chariots pris aux ennemis. A notre arrivee, apres avoir passe la nuit dans le wagon qu'une
locomotive avait la consigne de chauffer toute la nuit,
nous sommes entr6s en ville le matin i travers toute
une arm6e qui s'en allait sur le th6etre des hostilit"s.
On nous a donni un grand pensionnatbulgare comme
h6pital francais (car c'est le nom donn6 a notre 6tablissement par les autorit6s locales). Il y a des salles
bien grandes et a6r6es; mais c'est tout. Vous comprenez des lors le travail qu'il y a a faire!
Nous nous sommes mis a I'ceuvre et, avec ce que nous
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a envoy6 la Croix-Rouge, le soir, les docteurs avaient
arrange une salle d'operation, et les soeurs une salle
pourles bless6s et les malades.On nous a donn6 comme
aux malades, une paillasse de paille et nous ne nous y
sommes pas mal trouv6s, nous 6tions tellement fatigu6s que le sommeil ne nous a pas laiss6 le temps de
penser au changement.
Du reste, les sceurs sont tres bien et tres convenablement install6es : elles ont une grande chambre par
quatre. J'en ai une convenable aussi dans laquelle j'ai
install6 un autel.
Aujourd'hui, mercredi, des malades nous ont 6teenvoy6s par l'autorit6 militaire, et demain nous arrivent
cinquante bless6s les plus graves de la bataille de Perlepe. On nous les apporte h dos d'hommes ou dans des
civibres. Ceux qui peuvent supporter le chemin de fer
vont a Belgrade, les plus meurtris restent ici.
Le g6neral baron de Sancy, notre directeur, a 6t6 requ
par le roi, son ancien camarade de Saint-Cyr, qui lui a
dit sa grande satisfaction de voir les Francais et les
Filles de la Charit6 venir au secours de ses soldats.
HEUDRE.

Lettre du mgme.
Uskub, 18 novembre

g192.

Comme M. le g6n6ral baron de Sancy part pour Paris demain matin, il ira vous donner de nos nouvelles
et me dispense d'6crire plus longuement. Depuis que
nous sommes ici, les choses marchent aussi r6gulibrement que le comportent les 6v6nements et les circonstances.
Notre ambulance mont6e en trois jours fonctionne
bien.
Les sceurs sont tres en train, tres devoudes et tres
edifiantes. Elles sont contentes et, djia, les blessis
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ont en elles la plus grande confiance. Vu l'antipathie
des Serbes pour les catholiques, c'est un grand point
de gagni. II y a i c6ti de nous plusieurs compagnles
de soldats du troisieme ban; officiers et soldats sont
pour nous de la plus grande bienveillance.
Le roi est venu nous visiter samedi : il a admire le
travail fait en si peu de temps et dans ma chambre
(une grande classe), qui sert en meme temps de magasin, il a 6t6 6difi6 de voir un autel que nous avons construit avec des caisses vides.
Le d6part de notre directeur si d6vou- qu'est le
g6n6ral de Sancy nous ennuie bien un peu, les sceurs
et moi. Nous esp6rons pourtant que le bon Dieu ne
nous abandonnera pas.
Nos santes sont excellentes malgr6 le travail. Les
principaux exercices de pikt6 se font le plus r6guiibrement possible: nous esperons ainsi meriter les
graces du bon Dieu.
HEUDRE.

Si vous croyez devoir nous repondre, veuillez adresser votre lettre i la Ligationfranfaise, Belgrade (Serbie).
Nous ajouterons ceci aux lettres qu'on vientde lire :
II y a d'autres ambulances de la Croix-Rouge a
Uskub, Croix-Rouge anglaise, Croix-Rouge russe, etc.
L'ambulance de la Croix-Rouge franqaise n'est pas la
plus importante, mais elle a et6 remarqute par 1'exquise
proprete, on peut dire le gofit, avec lequel les sceurs
l'ont eu rapidement install6e.
2. L'AMBULANCE DE MONTENEGRO

Le journal que nous avons cit6 plus haut et qui annonqait la mise en route de l'ambulance pour la Serbie, 6criyait d'autre part :
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Ce matin, vers huit heures, alors que sur 1'une des voies de
depart de la gare de Lyon se formait le rapide de Turin,
un groupe, compose de rcligieuses, d'abb6s et de civils, portant au bras le brassard de la Convention de Geneve, traversait les quais,. au milieu du respect de tous les voyageurs
presents.
C'6taient les membres de la mission organisee par la Societd
de secours aux blesses militaires (Croix-Rouge frangaise).
Parmi eux, se trouvaient le chef de la mission, le baron
d'Argenton, le docteur Veras, deux aides chirurgiens et deux
pharmaciens de premiere classe, ainsi qu'un aum6nier militaire.
Quatre religieuses de l'ordre de Saint-Vincent-de-Paul, toutes quatre dipl6mdes de la Societ6 de secours aux blesses
militaires, accompagnaient egalement la mission. Les religieuses vont jusqu'a Cettign6.
- Combien de temps resterez-vous la-bas demandons-nous
a l'une d'elles.
- Mais, nous rdpond-elle. tant qu'il y aura un homme t
guerir, i soigner, tant qu'il y aura une Ame a consoler.
Un coup de sifflet retentit soudain; les missionnaires de
chariti regagnent aussit6t leurs places; puis le train s'6branle,
tandis que chacun salue respectueusement ceux qui s'en
vont.

Les lettres suivantes feront connaitre ce qui concerne cette ambulance dont le personnel est parti par
Turin, Trieste, puis s'est embarqu6 sur 1'Adriatique
pour arriver au Montenegro.
Lettre de la swur MICK,

&M. le Supirieurgindral
14 novembre

1912.

Nous sommes arriv6s a Podgoritza oil nous allons
soigner les blesses; ce n'est pas sans peine que nous
avons pris possession de notre poste.
C'est le 12 que nous sommes entrees dans la ville
apres une journ6e des plus mouvement6es: pluie, vent,
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orage, rien n'y a manque, voire m6me le p6ril de la
mort, car, sur le lac de Scutari, ayant rencontri un remorqueur dans un passage 6troit, nous avons failli
nous heurter et nous briser. Le Seigneur nous a tiries
de ce p 6 ril.
A Rieka, nous avons attendu les voitures jusqu'k
cinq heures, elles devaient nous conduire a Podgorizza, maisla tempete 6tait si violente que les cochers
ne voulaient plus avancer; heureusement, une automobile arriva et nous sortit du danger.
Je crois que plus nous avancions vers le but, plus le
diable redoublait d'efforts pour nous emp&cher d'arriver : tempete sur le lac, orage dans la montagne, pluie
torrentielle. C'6tait bien le cas de dire : " C'est votre
main seule qui me conduit Seigneur ,, et nous 6tions
dans un calme et une assurance d'enfant qui ne craint
rien parce que son pere veille sur lui.
Nous venons de voir nos bless's, nous avons deux
salles de soixante bless6s camp6s dans une caserne.
Des le I5, nous entrons en service.
Veuillez demander au bon Maitre toutes les graces
dont nous avons besoin pour faire un peu de bien a
ces pauvres gens.
Nous vous sommes profond6ment reconnaissantes
de nous avoir donn6 M. Rigaud si bon pour nous.
M. le baron d'Argenton se multiplie pour nous procurer tout ce qui nous est necessaire, il est vraiment
plein d'attention pour nous, et il a droit a toute notre
gratitude.
Vos quatre filles vous offrent leur filial respect,
Soeur ARLES,
Soeur MICK,
Seur Catherine MADIOT.
Sceur GUINARD,
Voici notre adresse :
CROIX-ROUGE FRAN4AISE,

Municipaliti de Podgoritza(Montenegro),
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Lettre de M. J. RIGAUD, aumdnier
Podgoritza. Monlt6ngro, 16 novembre s912.

La mission organisee par la Croix-Rouge, section de
secours aux bless6s militaires, de concert avec le gouvernement frangais, partait de Paris, gare P.-L.-M., le
7 novembre. Elle se composait d'un directeur, M. le
baron d'Argenton, de quatre Filles de la Charite de
Saint-Vincent-de-Paul, d'un docteur chirurgien, d'un
pharmacien, de deux 6tudiants en m6decine et d'un aum6nier. A gh. 25 du matin, le train se mettait en marche et la Mission salu6e par M. de Nantois, secr6taire
g6ndral de la Croix-Rouge, par MM. d'Harcourt et
Boutiron, membres du Comitd central de la m6me ceuvre t et de M. Villette, procureur g6ndral de la Congr6gation de la Mission, prenait la direction du Montdn6gro.
Sur le parcours de Paris i Modane, nous eimes
I'heureuse fortune de rencontrer Mgr Duparc, 6veque
de Quimper, se rendant a Rome pour son voyage ad
limina, et le cardinal Dubillard se rendant d'Amberieu
dans sa ville archiepiscopale; les deux prelats nous
ont encourages de leur parole et de leur b6n6diction.
A minuit, nous arrivons a Turin. Malgr6 l'heure
avanc6e de la nuit, deux sceurs nous attendaient a la
gare et apres quelques minutes de voiture, nous arrivons a la maison des Filles de la Charit6, oit la sceur
Rossignol, visitatrice, accompagn6e de plusieurs de
ses compagnes, nous ont fait un accueil vraiment fraternel. Apres les salutations d'usage et apres avoir
donn6 des nouvelles de la tres honor6e Mere Maurice
dent le nomaest sur toutes les lIvres, chacun se retira,se
promettant de profiter de son mieux des quelques heu1. iq, rue Matignon. Paris.

res qui restaient avant le depart du train. J'ai cel&br4
la sainte messe a cinq heures et demie et apres un
court d6jeuner, nous reprenons le chemin de la gare,
salues par un bon nombre de sceurs qui nous jetaient
un regard d'envie.
A 6h. 55, 'express nous emporte rapidement et nous
permet a peine de jeter un regard sur les beaut6s milanaises. Nous voilL arriv6s a Mestre a douze minutes
du chemin de fer de Venise. Deux sceurs de la Charit6
sont venues nous saluer au passage et apporter aux
voyageurs des provisions de route.
NousarrivAmesa Trieste a huit heure et demie ; nos
compagnons, comme a Turin, vont a l'h6tel et les sceurs
et I'aum6nier, attendus i la gare par un employe porteur d'un gracieux petit mot de bienvenue, se rendent
en voiture au couvent de Notre-Dame de Sion ou la
rev6rende Mere, soeur Marie Cleta, et son assistante
nous offraient une tres cordiale hospitalit.
Apres une bonne nuit d'un sommeil r6parateur, la
messe c6lebr6e, les soeurs communiees, nous prenons
le chemin du port, oi se trouve Ie vapeur autrichien le
Hohenloke faisant route pour Cattaro. L'Adriatique
6tait calme, le ciel promettait une belle journ6e, les
membres de la Mission partaient heureux. Jusqu'au soir,
rien de particulier dans notre vie A bord.
A cinq heures, le bateau fait escale A Zara pendant
une petite demi-heure. Depuis l'arriv6e dans ce port
jusqu'au d6part, nous avons &t6 les t6moins v6ritablement 6mus d'une manifestation grandiose en 1'honneur
des trois cents Monten6grins venant de 1'Amerique du
Nord et se rendant dans leur pays pour s'unir a leurs
freresd'armes. Plus de six cents Dalmates sont sur le
quai chantant des chants patriotiques, criant des vivats
et jetant des fleurs a leurs alli6s. Un jeune Mont6n6grin, notre compagnon de voyage, ayant fait connaitre
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aux mani festants la Mission francaise, ce furent des cris
rip6t6s de : ( Vive la France! Vive la Croix-Rouge! ,
qui se terminirent par le chant tris bien ex6cut6 de
la Marseillaise.Les soeurs 6taient enthousiasm6es. A
minuit, meme r6p6tition au port de Spalato, mais avcc
moins de t6moins sur le pont. Les saeurs dormaient et
pour mon compte je n'ai vu la manifestation que par
le hublot de ma cabine. Dimanche a onze heures et demie, nous arrivons a Cattaro, notre port de d6barquement. Une dp&eche de M. Aynard, ministre de France
a Cettign6, nousdit son regret de ne pas etre 1l pour
nous recevoir, mais que notre logement 6tait retenu
dans la capitale du Mont6ingro. A peine avions-nous
pris connaissance de la depeche, qu'un Italien, capitaine du yacht royal,vint nous saluer en un francais imparfait, mais avec la meilleure grace et nous offrir, au
nom du roi, son yacht pour nous conduire Antivari, car
la route de Cattaro a Cettign6 6tait intercept6e par les
neiges. Nous acceptons l'offre du capitaine, et,enattendant I'heure du d6part, nous allons a 1'eglise catholique, oit se terminait une messe dont nous avons eu
sel!ement la b6n6diction finale.
A Antivari, ou nous sommes arriv6sla nuit, le seul
h6tel du bord 6 tait litt 6 ralement bonde : Croix-Rouge
autrichienne, Croix-Rouge italienne, correspondants
de journaux, chacun se demandait oii il passerait la
nuit. Apres un repas assez confortab!e, le maitre d'h6tel vint nous annonccr qu'il avait trouv6 une combinaison pourloger les soeurs:il 6tendrait des matelas sur
le plancher d'une salle a manger. La v6ritE est que
les quatre sceurs eurent deux matelas et qu'elles lutterent de pr6venances pour se les offrir mutuellement;
les deux qui furent victorieuses essayerent - avec peu
de succes, je crois, - de dormir sur une table. L'autre
partie de la mission s'est logde comme elle a pu, sur

le yacht qui nous avait conduits a Antivari. MaigrA
tout, chacun conserva sa bonne humeur, et puis, a la
guerre comme a la guerre. Nous ne sommes qu'au commencement de nos peines.
Oi irons-nous? Ce n'est plus maintenant a Cettign6,
oa il n'y a presque rien a faire, c'est a Podgoritza, plus
pres du theatre de la guerre, ainsi vient de le decider
la princesse Xenie, pr6sidente de la Croix-Rouge
monten6grine. Accept6! A quelle heure partons-nous?
- A neuf heures. - Tres bien. Et chacun de s'organiser pour etre pr&t A l'heure indiqu6e. Mais, bient6t, une estafette du gouverneur d'Antivari vient nous
annoncer que le train de neuf heures ne partant qu'a
midi, nous arriverions a destination . une heure trop
avanc6e et incommode et qu'il valait mieux attendre
jusqu'au lendemain mardi. Nous avons profit6 de la
soiree de lundi pour faire une visite a Mgr Dobrecie, archeveque d'Antivari et primat de Serbie. Sa
Grandeur qui parle bien le franqais nous a fait un accueil simple et tres sympathique. Monseigneur a comme
palais une pauvre maison et comme 6glise une chapelle peu ornee, mais tres propre. Toute la contree est
desservie par deux Peres franciscains italiens qui vivent pres de leur archeveque. Antivari-ville est a
plus d'une heure d'Antivari-port. Monseigneur mit
gracieusement A la disposition des soeurs une voiture
et nous conduisit A pied, M. d'Argenton et moi, jusqu'au port.
Mardi, d6part pour Podgoritza a huit heures du
matin, arrivee a huit heures du soir. Si je baptisais
cette journ6e, je 1'appellerais la journ6e tragique.
Partis d'Antivari avec wagon special pour Virbazar,
point terminus, situ6 sur les bords du lac de Scutari,
les membres de la Mission francaise avaient t6legraphiC qu'ils d6jeuneraient en arrivant. Effectivement,

on nous fait entrer dans une salle, ou le couvert 6tait
mis; la servante arrive et nous annonce qu'on va nous
servir le d6jeuner du roi qui devait passer A Virbazar avec sa suite et qui n'avait pas donn6 suite A
son projet. Nous n'avions pas encore achev le d&jeuner royal, qu'on nous pr6vient que le vapeur
n'attendait plus que nous pour partir. A ce moment,
le vent soufflait en temp6te, la pluie tombait a torrents
et les vagues s'elevaient en montagnes, mais les Montenegrins n'ont pas peur; on leve l'ancre et on part.
Cependant, le capitaine qui n'6tait pas tres rassure,
prend lui-meme le gouvernail; il luttait bravement
contre les flots, quand il apercoit un remorqueur venant en sens inverse, et le passage a cet endroit du
lac est si 6troit qu'il craignit un choc; les sirenes se
font entendre de part et d'autre, le capitaine impose
silence aux passagers; le remorqueur a compris le
danger, ii se gare comme il peut, stoppe, et avec
beaucoup de pr6caution nous pouvons passer. Les
sceurs, plus mortes que vives, du salon oh elles se
trouvaient entendaient toutes les r6flexions et comprirent le danger. Elles eurent cette fois le mal de
mer; adieu le d6jeuner du roi, et elles firent, me
dirent-elles, leur acte de contrition. Pendant ce temps,
sur le pont, un soldat montenegrin m'abritait sons sa
capote, semblant me dire : a Ne craignez pas, je suis
Apres deux heures et demie de traversee ainsi mouvement6e, nous abordons a Rieka, toujours accompagnus par la tempete et la pluie, auxquelles vont s'ajouter bient6t les 6clairs et le tonnerre. Nous sommes en
pleine montagne, il n'est pas encore quatre heures et
il fait d6ej nuit. M. le Maire, que nous allons saluer,
nous revoit tres aimablement, en langue franqaise,
et
nous avertit qu'il n'y a plus de place libre a Rieka
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dans les h6tels; mais il nous assure qu'il va faire
l'impossible pour nous trouver des voitures, afin que
nous puissions continuer notre route sur Podgoritza,
distant de Rieka d'au moins 3o kilometres. M. le
Maire envoie de tous les c6tes chercher des voitures,
mais inutilement; il part lui-meme et finit par en d6couvrir, mais les conducteurs ne veulent pas marcher.
Pendant ce temps, les soeurs commencent i apprendre
le montenegrin avec les jeunes filles de la maison qui
nous abrite. Enfin, apres beaucoup de prieres, les
cochers a contre-cceur se decident et nous aminent
leurs vehicules, trois vieilles voitures ouvertes a la
pluie et a tous les vents. Les scurs sont fatiguies de
la travers6e du lac, elles ont souffert, mais il n'y parait rien; toujours d6cidies, elles nous donnent
1'exemple du courage; chacune prend sa place tant
bien que mal, plut6t mal, dans l'une des voitures et,
dans les autres s'installe le reste de la mission accompagn6 d'un jeune Montn6ngrin parlant le franjais.
Nous recommandons notre ame & Dieu et, en route a
travers la montagne, sur un chemin bord6 de pr6cipices, qu'heureusement la nuit nous empechait d'apercevoir. Apres a peu pres une heure et demie de
marche, les cochers poussent des cris, s'interpellent
et s'arr&tent; qu'y a-t-il? Nous entendons notre Monten6grin parlementer, supplier; il vient nous dire que
les cochers ne veulent pas continuer la route, parce
qu'ils craignent que le grand vent ne fassent capoter
leurs voitures et nous pr&cipite dans quelque abime. 11
y avait du danger, mais peut-tre aussi un peu de
mauvaise volonte de la part des cochers. Enfin, a force
de supplications, ils finissent par se d6cider a continuer teur marche en avant jusqu'i un petit village, ot
peut-&tre nous trouverons une maison pour nous abriter,
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Nous marchions de nouveau depuis une demi-heure,
quand nous voyons deboucher une automobile &clairie
par deux phares magnifiques ; nos phaetons s'arretent
pour la laisser passer et nous entendons crier le m6canicien de l'automobile, franchuski, franckuski, francais, francais? C'6tait nous qu'il cherchait et pour
nous qu'il venait; c'6tait 1'automobile sauveur. Nous
nous empressons de descendre de nos vieilles guimbardes et nous montons, avec quel plaisir, vous le
devinez, dans cette auto a huit places qui nous conduit en une heure et demie a Podgoritza, ofl nous
attendait le chirurgien de notre mission, parti la
veille, pour s'occuper de nos bagages et nous trouver
un logement. Nous voilk rendus a Podgoritza, ville de
dix mille habitants, la plus populeuse du Mont6negro.
Je ne vous dirai pas l'6tat dans lequel nous sommes
arrives; pour ne parler que des soeurs, de leurs cornettes il ne restait plus que l'6toffe. M. le docteur V&ras qui nous avait prec6dds, avait trouv6 pour les
sceurs une maison particuliere et pour nous l'h6tel
des Balkans.
Le mercredi 13, M. le directeur de la Mission et
M. le docteur se mirent en qu&te de locaux pour loger
les bless6s, qu'on confierait a la Croix-Rouge francaise et la Croix-Rouge mont6negrine leur c6da deux
salles de vingt-cinq blesses chacune.
Des le lendemain, jeudi, les medecins et les sceurs
se mirent a l'aeuvre, et en deux jours de temps, les
salles avaient d6jh meilleure tournure et la propret6
regnait dans la mesure du possible. J'ai dit la messe
trois jours de suite a 1'6glise catholique desservie par
un franciscain italien, et comme les sceurs logent prbs
de P'h6pital-ambulance et loin de l'6glise, j'ai profite
des pouvoirs que m'a donnes Mgr d'Antivari pour dire
la messe dans la maison meme o4 logent les sceurs; la
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dame de la maison, quoique orthodoxe, m'a donn6 bicn
volontiers cette permission.
En somme, pour le moment, tout va aussi bien que
possible et la Croix-Rouge francaise fait a Podgoritza
excellente impression.
J. RIGAUD.
P.-S. -

On parle ici d'un armistice de huit jours et

puis, apris, l'assaut de Scutari. Qu'en sera-t-il? Dieu
le sait. De cette derniere bataille d6pend la dur6e de
notre sejour a Podgoritza.

VII
AprIs la guerre. - Que sera pour les oeuvres catholiques la situation apres la guerre, lorsque les divers
territoires conquis sur la Turquie seront plac6s sous
I'autorit6 des nations qui viennent de triompher sur les
champs de bataille? Nul ne le sait au juste.
En dehors de la question de libert6 religieuse, il
semble que toute nation europdenne sera plus que la
Turquie ouverte aux progres de la civilisation.
Sciences, lettres, transformations economiques utiles,
soit pour la culture des terres, soit pour les proc6dis
industriels du pays, organisme politique plus adapte

aux d6sirs legitimes des peuples : rien de cela ne sera
dans une condition pire qu'auparavant, et il y a lieu
d'esp6rer de sensibles ameliorations pour les populations de la Macedoine et des autres pays conquis.
Quant a la libert6 religieuse des catholiques, il y a
deux formes de l'action catholique A consid&rer : 'extension de la foi et ics soins religieux a donner aux
populations d6jA catholiques.
Sur la premiere forme d'action, il faut constater
que la propagation de la foi est statiPnnaire dans les
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pays musulmans. On convertit les infideles dans la
Chine ou dans les pays r6cemment d&couverts et encore livr6s a l'idolitrie : mais, pour des raisons que
nous n'avons pas a rechercher ici, on peut dire que le
zble des Missionnaires n'a pas a s'exercer sur les musulmans : leur ministere a &t et menace de demeurer
longtemps st6rile.
Reste la question de la libert6 religieuse pour les
oeuvres existantes ou a cr6er parmi les populations
d6ji catholiques. I1 est vrai que des quatre nations
balkaniques qui vont se partager les territoires conquis et oii se trouvent des groupes de populations
catholiques, pas une n'est elle-meme catholique:
toutes appartiennent a l'tglise appelee ( orthodoxe ,,,
c'est-h-dire au groupe qui, sous Photius, se separa de
l'Eglise romaine et a 6te, d'une maniere g6n6rale,
appel6e Eglise grecque. Les catholiques seront-ils
aussi libres sous le r6gime des princes orthodoxes que
sous celui du sultan? Un avenir prochain le dira.
Sous l'autorit6 musulmane, les catholiques ont joui,
il faut le reconnaitre, d'une tres appreciable liberte.
11 y avait cependant des alertes qu'il ne faut pas
oublier : en 1860, les massacres de Damas; en 1896 et
1897, les massacres des Arm6niens, oii plus de cent
mille chretiens : hommes, femmes, enfants, furent
m6thodiquement et froidement 6gorg6s; en 1910, les
massacres d'Adana. Telle a kti la situation des catholiques sous des maitres musulmans; quelle sera-t-elle
sous les gouvernements ( orthodoxes n qui les regiront desormais? Nous pensons qu'il faut compter sur
les idees g6n6rales de bienveillance et de tolerance
religieuse qui rkgnent de plus en plus en Europe. Au
dix-septieme et au dix-huitibme siecle, on salt combien fut dure la condition des catholiques en Angleterre, en Hollande et ailleurs : qu'on se rappelle corn-
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ment Cromwel et Elisabeth traitaient les catholiques
en Angleterre, et ce qui se passait au temps des martyrs
de Gorcum en Hollande; or, aujourd'hui, grace au
loyalisme des catholiques envers les gouvernements
6tablis de leur pays, grace aussi a l'honorabilit6 de
leur vie, les catholiques de ces pays ont obtenu une
libert6 . laquelle on rend volontiers hommage.
Ainsi arrivera-t-il, nous le conjecturons, fft-ce au
prix de beaucoup de temps; les catholiques des Balkans n'ont aucune raison de ne pas professer envers
leurs nouveaux souverains le loyalisme qu'enseigne
l'Evangile et que 1'ap6tre saint Paul recommande a
l'6gard de ceux en qui reside l'autorite; en leur faveur,
les catholiques ont aussi cette influence des oeuvres de
chariti, dont tout le monde ressent et appr6cie la
bienfaisante et p6netrante influence. Le r6le du chretien et surtout de 1'ap6tre est de vaincre dans la patience par le bien; les catholiques des royaumes de
Gr&ce, de Bulgarie, du Mont6n6gro, de Serbie ont
cette tiche a remplir; nous aimons a esperer qu'ils y
reussiront.

A. M.

ASIE
CHINE
TCHE-KIANG ORIENTAL
Une inondation avait recemment ravage le vicariat apostolique de
Mgr Reynaud ; un nouveau dsastre vient d'6prouver cette region :c'est
un cyclone. Mgr Reynaud a 6crit la lettre que nous publions ici.

Encore mal remis d'une longue indisposition qui
m'a condamne au silence, je consacrais mes premieres
forces a remercier nos chers bienfaiteurs. Je voulais,
pour les consoler de leurs g6nereux sacrifices, leur en
montrer, dans un petit tableau, les r6sultats magnifiques : huit mille sacs de riz, cinq mille sacs de farine
distribu6s en leur nom a plus de cinq cent mille
affambs; des milliers de families sauv6es des horreurs
de la faim, toute une vaste r6gion secourue; des enfants recueillis, des malades assistes, des moribonds
baptis6s, des morts dot6s d'un cercueil.
Je voulais montrer aussi un vaillant missionnaire,
M. Louat, succombant au service des pauvres, victime
de son devouement et pleure des paiens comme un
bienfaiteur. Sa mort a kt6 un deuil public, son enterrement un triomphe. Que de mandarins, de notables et
de lettr6s sont venus saluer sa d6pouille et louer sa
charite! Ils voulaient 6lever un monument a sa m6moire.
Mais surtout je gardais pour la fin le plus beau bouquet de mon recit: cinq mille catechumenes qui se preparent au bapteme? J'aurais kt6 si heureux, en levant
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le rideau sur le denouement de leur charit6 et le dernier acte de ma petite piece, de dire a tous nos bienfaiteurs : c<VoilU votre oeuvre et notre merci ! Comme
je l'avais promis, vos aum6nes ont et6 des semences;
partout ohi nous les avons repandues, des 6pis ont
germ6 et miri, et maintenant nous avons la joie de
vous offrir, non pas une gerbe, mais toute une riche
moisson d'ames qui prient pour vous et vous remercieront an jour dans le ciel. ,
Helas! j'ftais trop heureux a la pens6e de faire
plaisir en remerciant par des fa-ts plut6t que par des
paroles. Des appels d6sesp6irs, de longs cris de d6tresse pousses par des milliers de victimes sont venus
soudain changer ma joie en larmes. Et quel sp-ctacle
sinistre, quelles scenes tragiques ai-je eu sous lesyeux.
Tout le midi du vicariat convert de ruines; deux
vastes prefectures, Weng-tcheou et Tchu-tcheou, ravagees par un cyclone sans pricident, d'une violence
ipouie de memoire d'homme. Des villes entieres rasses
par le f6au; des villages sans nombre niveles, d6truits, emportes avec leurs habitants. Plus de oo ooo fa-

milies sans nourriture, sans habits, sans maison. Plus
de Soooo cadavres charriis par les eaux debordantes
du fleuve et des rivieres! C'est d6solant, c'est ipouvantable.
La crue soudaine et inorme de 1eau. - Le d6sastre a
Ct6 subit, impr6vu. Connaissant les caprices du fleuve
et ses crues les plus fortes a l'6poque des pluies de
juin et des typhons d'aot et septembre, les habitants
avaient biti leurs maisons, le long des rives, a une

hauteur de quinze a vingt pieds au-dessus du niveau
normal, se croyant ainsi a i'abri de tout danger. De
fait, rarement les crues du fleuve atteignaient cette
hauteur, presque jamais elles ne l'avaient depass6e.
Mais pendant le dernier cyclone, apres une pluie
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diluvienne de vingt-quatre heures, dans la nuit du 29
au 3o aoat, en quelques heures, le fleuve rapide, impetueux, grossissant a vue d'ceil, envahissait les maisons de ses vagues tumultueuses. C'est en vain que les
habitants surpris montaient sur les bancs, grimpaient
sur les tables; l'eau les poursuivait encore, les atteignait bient6t et il fallait gagner l'6tage ou le grenier.
La du moins ils respiraient a 1'aise se croyant a I'abri.
H6ias! I'eau montait encore, I'eau montait toujours,
battant de ses flots les murs qui s'6croulaient ? Ou done
chercher un dernier refuge ? Vite ils enlkvent des tuiles,
pratiquent un trou dans le toit et se hissent sur le
faite de la maison. La il y a des femmes, des enfants,
des families entieres qui pleurent, qui appellent,
guettes et traqu6s par la mort, comme des proies
sores qui ne peuvent plus 6chapper. C'est I'affaire de
quelques minutes. L'eau arrive en clapotant, couvre
le toit de ses vagues qui d6ji lMchent les pieds de ses
victimes. Puis, une derniere fois, la charpente, arrachee de ses bases, oscille, craque et, disloquie par les
secousses, s'en va a la d6rive, comme une 6pave, avec
une rapidit6 vertigineuse, au milieu des derniers appels
et des derniers cris de desespoir de ceux qui disparaissent pour toujours.
Atendue des digdts. - Or, ces scenes lugubres se
sont rpe6tees, non pas cent fois, mais des milliers de
fois, pendant cette nuit sinistre, tout le long du fleuve
et de ses affluenrs, sur une superficie de 23ooo kilometres carr6s, comptant une population de 4 millions
d'habitants.
I1 suffit de jeter un simple coup d'eil sur la carte
du pays pour comprendre l'6tendue des d6sastres. Le
principal fleuve, le Ou-kiang ou Ngeu-kiang, qui se
jette a la mer au-dessous de Weng-tcheou, a un cours
d'au moins 500 kilometres. De nombreux affluents
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navigables lui apportaient toutes les eaux de cette
r6gion excessivement montagneuse. C'est un volume
d'eau 6norme qui grossit le fleuve en quelques heures
lorsqu'un typhon passe.
Ces cours d'eau Rtant la grande artere du commerce et la principale voie de communication, on voit
6chelonn6s le long de leurs rives les dix sous-pr6fectures de Tchu-tcheou, une foule de march6s importants, des bourgs, des villages, des hameaux sans
nombre.
Et maintenant parcourez ces regions d6sol6es oil la
crue du fleuve atteignait 4o A 6o pieds entre les montagnes, et de 1o a 20 pieds dans les vall6es et les
plaines; partout vous trouverez des ruines et des cadavres, des families eteintes, des villes d6truites, des
villages emportis avec leurs habitants, des survivants
sans nourriture, sans habits, sans maison. L'eau a tout
pris, tout emport6

&la mer.

Faut-il des exemples ? Parmi des centaines, j'en
cite deux de ceux que les missionnaires ont contr616s.
La ville de Tsin-tien, situ6e sur le fleuve, a 60 kilometres au-dessus de Weng-tcheou, comptait plus de
3 ooo families. Demandez aux Europ6ens de Wentcheou, au commissaire des douanes, aux missionnaires protestants, Atous ceux qui ont visit6 ces ruines,
oui, demandez-leur ce qui reste de cette ville, encore
hier debout et si vivante? A peine une vingtaine de
maisons disloquees et sans murs. Ses remparts de
pierres, hauts de 8 metres et larges de 6, sont nivel1s; ses maisons non seulement detruites, mais emporties avec plus de Ioooo habitants ensevelis dans
les flots.
- C'est plus triste, disait M. Talbot que Jerusalem
apres le passage de Titus.

A Ling-Fou, bourg de 400 families, il y a 80 morts
sur Ioo habitants. Toutes les maisons sont ras6es.
Parmi nos chretiens, il reste trois freres maries, et encore I'un 6tait absent. Leurs femmes et leurs enfants
ont peri.
Le fleuve a rejete pres de ioooo cadavres sur ses
rives. A Weng-tcheou, les barquiers en ont retire a
peu pres 6 ooo qui se d6composent en plein air : charnier infect qui ne peut manquer d'aviver le cholera
deja si violent.
Quels tristes points de repere !
Et comme pour ajouter encore a l'horreur de ces
sinistres, d'enormes pans de montagnes s'eboulent,
comme a Ho-sa, pour ensevelir des villages entiers
avec leurs habitants vivants.
Memes scenes de devastation au sud de Wengtcheou, le long des deux fleuves paralleles au Oukiang. Que de milliers de cadavres charries par leurs
eaux, pele-mele avec des debris de maison, des armoires, des malles, des tables, des lits, des cercueils,
et mille 6 paves de tout genre. On a trouv6 les membres
de families entiere; attaches a la mnme corde pour ne
pas etre s6par6s dans la mort.
Nous tenons de MM. Aroud et Prost les d6tails qui
precedent. M. Boisard va nous parler de son district.
Recit de M. Boisard

Monseigneur,

Ping-yang, le 5 septembre 1912.

Monseigneur,
Nous voila au milieu des 6paves et des cadavres : la
vaste plaine de Ping-yang et de Choei-ngan, les rives
des deux fieuves, les bords de la mer en sont couverts.
Le cyclone du 3o aoft a seme partout la mort et les
ruines.
Aussit6t que la baisse des eaux 1'a permis, j'ai voulu
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me rendre compte, mais comment decrire la situation
que j'ai rencontr6e?

A Choei-ngan, les lettris ont lou6 des barques pour
arreter les cadavres charn6s par le fleuve. Mais les
cercueils manquent pour les ensevelir; il a fallu abandonner les morts au courant qui les portait a la mer.
J'apprends bient6t que le village de O-lin, situ6
sur le fleuve, a &t6 emporte. II comptait plus de deux
mille habitants; il reste a peine une dizaine de families.
Plus haut, a Siao-tso, c'est lamentable. La crue a
kt6 subite et a surpris tout le monde. A la lueur des
6clairs, notre cat6chiste, r6fugi6 a l'6tage avec toute
sa famille, voyait les maisons osciller et s'effondrer
les unes apres les autres. Par la fen-tre, il a pu sauver
un malheureux que l'eau entrainait.
A To-ha, il n'a pas fallu une heure pour accumuler
les dg&its. L'eau arrivait avec la violence d'un raz de
mar6e. Le cat6chiste, sa femme et leurs deux petits
enfants gagn&rent l'etage de la chapelle, pendant que
leurs habits, leur mobilier, leurs petites provisions
s'en allaient A la derive. Le mur d'enceinte croule;
peu apres des craquements se font entendre, c'est la
maison du cat6chiste qui s'effondre; bient6t I'ecole est
aussi emport&e et I'eau atteint I'etage de :la chapelle !
Vite, avec des bancs et des tables, on fait un 6chafaudage sur lequel le catechiste hisse sa femme et ses
enfants. Ils sont tous 1U, anxieux, angoisses, regardant monter l'eau qui va les engloutir. Enfin! elle
s'arr&te, puis baisse lentement. Ils sont sauvs ! Mais
autour de la chapelle il y a plus de trois cents morts.
MWmes d6sastres a Mou-zi, Vou-zi, Pou-si, villages
oh nous avons des chapelles. Les chretiens de Vou-zi
avaient pass6 leur chapelet autour du cou et recitaient
leur rosaire en commun. Dieu leur a sauv6 la vie, mais
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tout le reste est perdu : maisons, r6coltes, habits, m6bilier, etc.
Dans notre chapelle de Choei-ngan, j'ai vu un vieillard de soixante-quinze ans, prostern6 devant une
petite statue du Sacre-Cmeur. Se croyant seul, il exhalait ainsi sa plainte : a Mon Dieu, vous le savez, j'ai
'tout perdu, je n'ai plus rien, ni maisons, ni champs,
ni riz; je dois mendier pour vivre; mais oit mendier
sinon aupres de vous? Venez a mon secours! Comment ne pas verser des larmes ?
On dit que le gros march6 de Da-o a disparu. Quel
disastre! I1 6tait aussi populeux, sinon plus, que la
ville de Tsin-dien, comptant de trois a quatre mille
families. Ii 6tait situ6 sur le confluent des deux rivieres
qui forment le fleuve.
Le fleuve de Ping-yang, plus petit mais aussi imp6tueux, a multiplie les d6gats sur ses deux rives. En
voyant la quantit6 d'6paves charri6es par ses flots, je
ne pouvais en croire mes yeux. Plus de quarante pagodes ont pass6 a la derive devant le marche de Vousa-deu. Si de telles constructions, en g6n6ral solides
et bien plac6es, n'ont pu r6sister, qu'est-il advenu des
villages voisins ? Hl6as ! il est facile de conjecturer
leur sort, a la vue des 6paves et des cadavres qui descendent avec les flots tumultueux, passent sous nos
yeux et s'en vont a la mer!
A Von-sa-deu, un barquier voyant flotter une belle
poutre, pousse sa barque et l'atteint en quelques coups
de rame; mais en la retirant, il retire aussi cinq cadavres lies ensemble: toute une famille qui n'avait pas
voulu 6tre s6par6e dans la mort!
Un autre barquier est plus heureux, car, lui, du
moins, il recueille une famille vivante : le phre, la
mere et trois enfants. Chose a peine croyable! depuis
deux jours et deux nuits, accroch6s a leur 6pave, ils
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flottaient A la derive, au gr6 du courant, d'abord emportes a la mer, puis ramenbs par le flux.
Mais que ces sauvetages sont rares! Le fleuve nous
amene surtout des cadavres qu'on laisse passer, comme
une procession lugubre, etc.
F.

BOISARD.

Je suis certainement au-dessous de 1'6pouvantable
r6alitc en 6valuant . iooooo le nombre des families
sans abri et 5o ooo le chiffre des cadavres. Des statistiques plus detaill6es, arrivant de tous les points de
cette infortun6e r6gion, viendront bient6t, h6las! je
le crains, augmenter encore 1'horreur de ces donnses
effrayantes sur un d6sastre sans priecdent.

AMERIQUE
COLOMBIE
Lettre de M. THIELLEMENT, PrItre de la Mission.
Santa Rosa de Cabal, 7 frvrier 19r.

J'accomplis ma promesse de vous donner de mes
nouvelles. Le frere Metz nous quitta le 28 novembre,
pour d6barquer a Puerto Colombia (Barranquilla) et
remonter le Magdalena, pour se rendre i Nataga.
M. Bernedo et moi, nous continuAmes notre chemin.
Le 3o novembre, nous 6tions a Colon, puis a Panama,
oi M. Binart nous fit un tres cordial accueil.
Le 7 d6cembre, veille de 1'Immnaculke-Conception,
nous d6barquions a Buenaventura, port colombien du
Pacifique. LU, les confreres ont tous les pouvoirs dks
le premier jour. J'ai di passer une grande partie de
l'apres-midi a confesser. Le lendemain, a la grand'messe, j'ai pr&ch6. C'est done sous les auspices de la
tres sainte Vierge que j'ai commence mon ministere
en Colombie.
Le Io, apres un jour de chemin de fer et un jour de
cheval, nous arrivions . Cali, oti nous accueillit bien
cordialement M. Bret, visiteur.
M. Bernedo partit bien vite pour Santa Rosa et, le
19 dicembre, je le suivis. Aprbs deux jours de bateau
sur la Cauca et un jour de cheval, j'arrivai ici le
22 decembre, A Santa Rosa, terme de mon voyage.
Tous les confreres me firent l'accueil le plus aimable.
Santa Rosa de Cabal est
2" ouest de Bogota
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et a 650 kilometres, en ligne droite, de Quito. On
s'y trouve A goo metres d'altitude. Le climat est
temp6re; c'est ici un vrai paysage de Suisse, tout verdoyant, avec, a 1'orient, les neiges 6ternelles du Ruis
et les neiges intermittentes de Santa isabel. L'6tablissement, tres bien organise, comprend : icole apostolique, siminaire interne, itudes. Je puis -dire que les
jeunes gens m'ont fait une excellente impression.
Ma sant6 ne sera jamais parfaite, mais elle est d6ja
meilleure qu'a Quito.
De l'Equateur, les journaux nous parlent beaucoup
de la r6volution qui avait eclate a Manabi et a Guayaquil, en faveur du vieux g6neral Eloy Alfaro ou de
son neveu Flavio, A la suite de la mort (en d6cembre)
du nouveau president Estrada. Mais il semble que le
gouvernement a eu le dessus. On dit que 1'Equateur
va au-devant d'une nouvelle pr6sidence du g6n6ral
Plaza.
Ici, c'est le calme parfait.
J'ajoute que le pays meme oi nous vivons, Santa
Rosa et tout le diocese de Manizales, est profond6ment chretien.
M. Rojas (Guillaume), notre confrere, devient
6veque de Panama.
P. M. THIELLEMENT.
Voici la suite des ivinements de llquateur, auxquels il est
fait allusion dans la lettre pr&cidente.
Au moi d'aott 1911, des dipeches de Guayaquil annoncerent que le president de la R.publique Eloy Alfaro, dont,
d'ailleurs, les pouvoirs allaient bientot expirer, avait demissionne.
D'autres depeches publi6es en Europe out donn6 l'explication suivante de cet 6venement:
c Le precedent president, Alfaro, avait prepare un coup
d'Itat qui devait lui assurer la dictature; mais le ix aoit,
very midi, le peuple et une partie des troupes se revolterept,
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i Quito, contre le gouvernement, par crainte, precisement, d'un
coup d'Etat. Bagarres dans les rues et deux cent trente blesses, mais pas de mort. Alfaro et ses fils se rifugient i la 16gation du Chili. Ses ministres et ses partisans s'enfuient ou
sont arretis.
,c Alfaro abdique le 12 aoit et le vice-president Zaldumbide prend le pouvoir jusqu'a l'entree en fonctions, le
31 aoit, de M. Estiada, elu president. n
Vers la fin du mois de dicembre 1911, le pr6sident Emilin
Estrada mourut subitement. Divers g6~nraux Fp disputbrent
alors la presidence. Une d6peche du 8 janvier 19ig disait lue,
jusqu' 1'61ection du nouveau president, la nation aurait A sa
tete M. Carlos Freile Zaldumbide, le dernier prisident du
Sdnat; mais elle ajoutait, d'autre part, que plusieurs gdenraux se disputaient la prdsidence. C'etait, a Quito, le general
Plaza, ancien pr6sident, lequel avait pris en main le pouvoir; i Guayaquil, le gen6ral Monteiro; dans les provinces
du Nord, le general Flavio Alfaro, neveu de I'ancien pr6sident Eloy Alfaro; enfin, dans l'intdrieur, un quatribme gen6ral, Julio Andrade.
Nous lisons au journal officiel de la Republique frainfaise
du so dicembre 1912: « Le President de la R6publique arequ
la lettre par laquelle S. Exc. M. Leonidas Plaza lui notifie
sa prise de possession de la presidence de la Rdpublique de
1'Equateur. ,

DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS
101. -

ABSTINENCES ET JEUNES. -

S. C. de Religiosis,

I" septembre 1912.
Rmus D. Antonius Fiat, Superior generalis Congregationis Missionis
et Filiarum a Caritate, a S. C. de Religiosis sequentis dubii solutionem
expostulavit, nimirum.
Utrum in indultis apostolicis, quibus mitigationes vel dispensationes
conceduntur ab abstinentia et jejunio in regionibus intra et extra Europam, presertim in America Latina, comprehendantur Familiareligiosz
ibi degentes?
Emi autem ac Rmi Patres Cardinales sacra ejusdem Congregationis,
in Edibus Vaticanis adunati die 3o augusti 1912, re maturo examine perpensa, responderunt:
I. Affirmative quoad abstinentiam et jejunium a lege Ecclesiai
rali prescripta, nisi ab indulto excludantur religio.i.

gene,
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II. Negative quoad abstinentiam et jejunium a propriis Regulis et
Constitutionibus statuta, nisi in indulto expresse de bac dispensatione
mentio habeatur. Non servantes igitur hujusmodi abstinentiam et jejunium, transgrediuntur quidem Regulam et Constitutionem, non autem
legem Ecclesie; ideoque culpam tantum et pocnam incurrunt a Constitutionibus vel Regulis statutam.
III. Quoad vero Religiosos in America Latina degentes, standum
novissimo Indulto per Secretariam Status concesso, die i januarii
an. 191o.
Quas Emorum DD. Cardinalium responsiones Ssmus Dominus noster
Pius Papa X, ad relationem infrascripti Secretarii, die x septembris 1912
adprobare et confirmare dignatus est.
Contrariis non obstantibus quibuscumque.
Datum Rome ex Secretarn sacre Congrcgationis de Religiosis, die
I septembris 19ra.
Fr. I. C. CARo. Vivas, Prafeclus.
- DONATUS, Archiep. Ephesinus,
Setretarius.
102. SAINT

LA FETE DE LA TRANSLATION DES RELIQUES DE
VINCENT DE PAUL,

FIXiE AU

DEUXIEME DI-

MANCHE APRES PAQUES, EST ELEVEE AU RITE DOUBLE DE

SECONDE CLASSE. -

Rescrit de Pie X, 20 nov 1912.
SANTO PADRE.

Antonio Fiat, Superiore generale dei Pieti della Missione e delle Figlie della Carita umilmente prostrato ai piedi di Vostra Santitiespone:
Che dal i83o, la festa della Traslazione solenne delle Sacre Reliquie
di San Vincenzo dei Paoli e F'occasione a Parigi, in Francia ed in tutti
i seminarii diretti dai Preti della Missione d'un concorso straordinario
non soltanto del popolo che venera le sacre Reliquie del Santo, ma
.•mhe del Clero che viene numeroso a dire la messa del Modello dei
Sacerdoti nelle Chiese della Missione; a Parigi vengono Preti secolari,
preti delle Missione estere, preti di San Sulpizio, etc.
La festa essendo fissata alla domenica seconda dopo Pasqua, i preti
non pottrebero pih, dalle nuove Rubriche, dire la messa del Santo, cid
che metterebbe un gran disturbo nella loro pieth e nella pietk o devozione dei pii Fedeli.
Per conservare questo felice concorso del popolo e del Clero, I'oratore domanda con fiducia a Vostra Santith che degni fare per la festa
delle Sacre Reliquie di San Vincenzo dei Paoli, lo stesso che per la
festa della Beata Giovanna d'Arco, cioe alzarla al grado di seconda
classe per le Chiese della Missione e delle Figlie della Carith, di modo
the si reciti l'ufficio e si dica la messa del Santo come prima.
Che della grazia.
Roma, 2o novembre 19tr.
- Juxta preces in Domino.
Die 2o novembr. x192,
SLocus Sigilli.
.
SPius PP. X.
8
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En vertu de ce privilege, qui eleve au rit de deuxiime classe
la fete de la Translation des reliques de saint Vincent de Paul,
nous continuerons a celebrer cette fete, comme dans le passe,
le deuxieme*dimanche apres Paques.
Par suite, il faudra faire certaines modifications dans notre
Ordo pour l'annee 1913 deji imprim6 et expidi6. Ces modifications seront indiquees sur un feuillet envoy6 avec le prochain
Catalogue du personnel de la Congregation. Des maintenant
nous les indiquons ici:
6 avril. II dimanche apris Piques, Blanc, FTTE DE LA TRASSLATION
DES RELIQUES DE S. V; double de 2 * l. avec memoire du dimanche, etc.
26 avril, samedi, Rouge, FITE DE SS. CLET ET MARCELLIN, MARTYRS:

double.
17 juin, mardi, Vert, DE LA FfRIE.

VARIETES
I. -NOTICE

SUR LA DUCHESSE D'AIGUILLON
(Extrait des Vies des Dames tranfaises qui ont iti les plus cilkbres dars
le dix-setieme sidcle par leur pidt et leur devouement pour les pauvres [par
1'abb G.-T.-J. Carron]; in-8, Louvain, x826, p. 231 et suiv.)

Propri6taire d'une grande fortune, la duchesse d'Aiguillon ne la fit servir que pour le bien de ses semblables. Sa charit6, forte et g6nereuse, ne soulageait
pas seulement le pauvre qui souffrait A sa porte, elle
s'6tendait au loin. Elle s'occupait et du sauvage du
Canada et de l'esclave qui g6missait dans les fers en
Barbarie, et de l'Indien livr6 aux t6nebres du paganisme. Son zele ardent n'aspirait qu'a. 6clairer 1'ignorance, qu'a consoler le malheur, qu'i fortifier la faiblesse, qu'a soulager la misbre. Nous allons recueillir
le peu de details qu'on nous a laiss6s sur cette femme
active et lib6rale, dont 1'histoire est malheureusement
trop courte.
Marie-Madeleine de Vignerod 6tait fille de Rear
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Vignerod, seigneur de Pontcourlai et de Glainai, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, mort en
1625. II1 avait 6pous6, le 28 aoit i6o3, Frangoise du
Plessis, soeur du cardinal de Richelieu, morte en i615.
Ils eurent deux enfants, Francois de Vignerod, marquis de Pontcourlai, et Marie-Madeleine. Le premier
mourut en 1646, a l'ge de trente-sept ans; la seconde,
dont il doit etre question dans cet article, fut mari6e
a Antoine Grimoard du Roure, seigneur de Combalet,
colonel du r6giment de Normandie, qui fut tu6 au siege
de Montpellier, en 1622, sans laisser d'enfants de son
mariage. C'est a peu pros a cette epoque que M. de
Richelieu, 6veque de Lucon, parvint a cette haute fortune oi il se soutint jusqu'a sa mort. II fut fait cardinal
et premier ministre. En s'occupant des affaires de
l'Etat, il n'oublia point sa famille; il affectionnait surtout singulierement Mme de Combalet, dont les qualitis
n'avaient pu 6chapper a ses yeux p6nktraits. II parait
qu'elle demeurait avec lui. On a meme lieu de penser
qu'il l'eit vue, avec plaisir, contracter un second mariage. Restee veuve fort jeune, Mme de Combalet eft
pu aspirer aux plus grands partis, et les families les
plus distingubes eussent recherch6 une alliance avec
la niece d'un ministre tout-puissant. On avait l'exemple
de ce que le cardinal avait fait pour le fils du marquis
de Pontcourlai, qui devint duc de Richelieu apres son
oncle, et pour les enfants de la marquise de Br6z6 son
autre soeur, dont une fille 6pousa depuis le prince de
Cond6; mais Mme de Combalet se montra inaccessible
h l'ambition, et ne contracta point d'autres nceuds.
En 1625, elle fut nommee dame d'atours de la reine
mere, place qu'elle conserva jusqu'en 163I. A cette
epoque, Marie de M6dicis, qui 6tait mbcontente du
cardinal, la renvoya. II n'est pas 6tonnant que la marquise de Combalet, car elle portait ce titre A la cour,
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se ressentit de la haine que la plupart des courtisans
avaient pour son oncle. Quoiqu'elle ne se m-lat en rien
du gouvernement, et qu'elle fdt, des lors, livrde aux
bonnes ceuvres, elle n'avait pu 6viter le ressentiment
des grands, m6contents de la s6verit6 inflexible du
cardinal. On forma mnme, en 1632, le projet de Fenlever. Ou voulait la conduire h Bruxelles, oi sa tete
aurait r6pondu de celle du duc de Montmorency, alors
en jugement a Toulouse. Dej~ des relais avaient &et
disposes sur la route de Flandre. On arreta neuf individus convaincus d'avoir pr6par6 cet enlivement, et ils
eussent tous subi la peine capitale, si la marquise n'eat
interc6d6 en leur faveur. 11 n'y en eut qu'un dont elle
ne put obtenir la grace. Le roi lui 6crivit pour la feliciter d'avoir 6chapp6 a ce danger. Le comte d'Apchoni,
qui etait le chef de l'entreprise, fut mis a la Bastille,
d'oi il ne sortit qu'a la sollicitation de Mine de Combalet, qui employa encore son credit pour obliger les
parents du comte a lui rendre ses biens dont ils s'6taient
empar6s pendant sa d6tention. C'6tait ainsi qu'elle se
vengeait de ses ennemis.
En i638, elle fut cr66e duchesse d'Aiguillon, et,
quatre ans apres, elle herita d'une pa'rtie des biens du
cardinal, qui mourut, comme on salt, en 1642. Cette
augmentation d'honneurs et de fortune ne donna que
plus de facilit6 a la pieuse veuve pour faire du bien.
Elle etait, d&s lors, lie avec Vincent de Paul, et elle
le secondait dans toutes ses charitables entreprises.
Elle avait 6t6 une des premieres a entrer dans les
assembl6es de charit6 que le saint prktre avait 6tablies,
A Paris et ailleurs. pour le soulagement des malheureux
de toute espece. La, des dames du premier rang ambitionnaient l'honneur de se consacrer au service des
pauvres. On y voyait, avec la duchesse d'Aiguillon, les
noms les plus illustres : la princesse de Mantoue, depuis

teine de Pologne; la marquise de Maignelais; les presidentes de Herse et de Goussaut; Mme d'Aligre, femme
du chancelier; Mine Fouquet, mire du surintendant,
femme de la plus haute pietk et d'une charite inepuisable; Mmes de Brienne, de Traversai, de Villesavin,
de Senecey, de Bailleul, de Sainct6t, de Pollalion, du
Macq, et tant d'autres dont les noms ne nous ont pas
et6 conserves. Ce fut avec le secours et les lib6ralit6s
de ces dames respectables, que saint Vincent de Paul
realisa tant de projets utiles et assista tant de malheureux. La duchesse d'Aiguillon n'6tait pas une des moins
zel6es de ces assemblies, qui se tenaient quelquefois
dans son h6tel, et qu'elle pr6sida aussi pendant quelque
temps. On a une lettre que saint Vincent de Paul lui
6crivit a ce sujet.
En 1643, elle donna 1400ooo livres pour faire des
missions aux gal6riens de Marseille; car, a l'imitation
de Vincent de Paul, sa charite s'itendait jusque sur ces
hommes que la justice humaine punit; et parce qu'ils
6taient coupables, elle ne les jugeait que plus faits
pour exciter le zele et la compassion. L'annee suivante,
elle 6tablit a demeure, a Marseille, quatre prktres, qui
furent charges du soin des forcats. Elle 6tablit aussi
a Rome une maison de la Congr6gation des Pr6tres de
la Mission, que Vincent de Paul venait d'instituer, et
elle fit cette fondation avec une lib&ralit6 digne d'elle.
On a des lettres du saint a la duchesse, dans lesquelles
ii lui rend compte des missions faites a Marseille, et
la f61icite de la part qu'elle a eue A cette bonne oeuvre.
Elle avait donn6 6galement de l'argent pour envoyer
des missionnaires en Irlande, au secours des catholiques de ce pays, alors inqui6t6s par Cromwell. Mais
elle s'int6ressa d'une maniire plus sp6ciale encore aux
missions de Barbarie. Elle etablit a Alger un petit
h6pital pour les esclaves, dont le sort la touchait d'au-

tant plus, qu'outre la misere oi ils 6taient et les mauvais traitements qu'ils avaient a essuyer, ils 6taient
continuellement en danger de perdre la foi. Saint
Vincent la trouvait toujours disposee a seconder ses
vues. La duchesse avait tant d'estime pour lui, tant de
respect pour sa vertu, tant de confiance en ses paroles,
qu'il ne fut jamais n6cessaire de lui proposer deux
fois ce qu'elle pouvait entreprendre; elle se rendait a
la premiere invitation.
Mine d'Aiguillon donna beaucoup pendant le blocus
de Paris. Elle envoya en Lorraine des meubles et des
lits pour les habitants de cette province d6sol6e par les
ravages de la guerre. Lorsqu'il fut question d'envoyer
des 6veques frangais comme missionnaires en Chine
et dans les Indes, elle agit a Rome pour obtenir 1'approbation de ce projet. On la voit concourir a tous les
projets utiles, a toutes les oeuvres de misericorde, i
tous les 6tablissements de piet6. Les personnes dans
la d6tresse 6taient assur6es de trouver un refuge dans
ses lib6ralit6s. Elle vint au secours de la fondatrice
de la Congrg6ation de Notre-Dame-de-la-Mis6ricorde,
qui se trouva dans le plus extreme besoin. Elle fit pr&sent de 4oooo0000 francs pour la fondation de l'Nveche de
Quebec, et pour la construction d'un h6tel-Dieu dans
cette ville naissante, et elle est regard6e encore aujourd'hui comme la fondatrice de cet 6tablissement.
Elle prenait beaucoup jde part aux progres de la foi
dans cette colonie, qui attirait alors l'attention des
amis de la religion.
L'historien de la vie de Vincent de Paul raconte, de
la duchesse d'Aiguillon,'un fait qui montre les soins
qu'elle avait pour ce saint pretre. Ayant appris qu"'6tait malade i Richelieu, elle lui envoya une voiture
que les dames de l'Assembl6e de charit6 lui avaient
achethe quelques ann6es auparavant, et dont il n'avait
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jamais voulu se servir. Elle la fit conduire par deux de
ses chevaux et un cocher. Vincent consentit i profiter
de cette voie pour revenir i Paris; mais sit6t qu'il fut
de retour, il renvoya les chevaux a la duch'esse, en lui
faisant mille remrerciements. Celle-ci ne voulut point
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reprendre son present, et le renvoya a Saint-Lazare, en
conjurant Vincent de Paul de s'en servir et de m6nager
ses jambes alors fort enfl6es. Ii refusait constamment,
et cette contestation durait depuis plusieurs semaines,
quand la duchesse imagina de mettre dans ses int6rets
la reine et I'archeveque de Paris, qui se reunirent pour
ordonner i Vincent d'aller en carrosse. 11 c6da done,
mais il appelait cette voiture <(sa honte et son ignoninie », et il disait souvent ( qu'il 6tait honteux que le
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fls d'un pauvre paysan osit se servir d'une voiture ».
Ce fut au milieu de ces bonnes oeuvres que la duchesse d'Aiguillon prolongea sa carriere. Sa charit6
ne se d6mentit point. Peut-ktre entra-t-il dans sa pens6e qu'elle devait r6pandre plus d'aum6nes pour effacer ce qu'il pouvait y avoir eu de moins pur dans la
maniere dont le cardinal de Richelieu avait acquis la
fortune qu'il lui avait transmise. Rien ne pouvait mieux
lui faire pardonner ses richesses, m&me aux yeux du
censeur le plus difficile, que l'usage noble et religieux
auquel elle les consacrait. Elle sirv6cut longtemps a
son oncle, et mourut le 17 avril 1675, laissant son titre
de duche-pairie a Marie-Thirese de Vignerod, sa
niece, qui mourut elle-meme, Ie 18 d6cembre 1704, sans
avoir 6td mariee. Cette pairie 6tait pass6e depuis dans
la maison de Richelieu.
Voyez la Duchesse d'Aiguillon, niice du cardinal de Rickelitu, sa vie et ses auvres charitables,1604-1675, par le comte de
Bonneau-Avenant, 2* 6dit. Paris, Didier, 1882. Un vol. in-uz
de 5oo pages.
Nous donnons ici Pindication des endroits ou 11 est parlM de
la duchesse d'Aiguillon dans la collection Saint-Vincent-dePaul, sa vie et ses 6crits (ddition de 1891) :
AIGUILLON(Marie de Vignerod, duchesse d'). Notice. kloge desa vertu,
I, 320.-- Ses premiers rapports avec saint Vincent et Mile Le Gras, IV,
I18, 196, 221, 273, 274, 280, 3i6, 337, 390, 49o; V, 153, i58, 247, 314;
XI, 60, io3, 274.

Elle envoie k saint Vincent malade un carrosse et deux chevaux pout
le ramener k Paris; elle le contraint ensuite & les conserver, I, 274. Elle fonde une maison de Missionnaires en son duchU d'Aiguillon, a La
Rose, I, 32o; XI, 33. - Elle fonde la maison de la Mission, i Rome,
I, 32o. - Elle en demeure la bienfaitrice, IV, 402, 414, 415, 434, 455,
456; VII, 266; XI, 42, 44- 49.

Elle fonde 1'h6pital de Alarseille, dont la direction spirituelle est

confiee aux Missionnaires, I, 191; V, 12, 74; -

et une autre maison de

Missionnaires dans la m6me ville, I, 320. - Elle prie saint Vincent d'en
voyer des Missionnaires donner la mission sur les galeres & Marseille.
Lettre que lui adressa I'ev.que de cette ville, II, 48. - Le saint la met
an courant de quelques d6tails relatifs I cet 6tablissement, V, 70. Elle envoie des honoraires de messes aux Missionnaires de Marseille
priv6s de ressouxces, 173.
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Elle contribue aux depenses de la mission d'Irlande, II, i99. - Saint
Vincent lui remet un petit present de la part des Missionnaires de Palone, V, 411, 447.

Elle fait diverses donations considerables pour le service des galeres
et pour les missions de Barbari , , 32; II, x84; XI, 5oz, 5o3. - Elle
aide i faire obtenir aux Missionnaires le consulat d'Alger, II, 124. Saint Vincent la prie de presser I'expedition de la commission du consulat de Tunis, V, 147.- II la consulte sur le moyen de se liberer d'une
dette contractee pour le rachat du frere Huguier, 496. - Elle obtient
du roi les consulats de Tunis et d'Alger pour la. Congregation de la
Mission, VI, 25. - Elle pale la ranqon de plusieurs esclaves de Barbarie, 77, r65, 177. - Elle donne une somme considerable pour la construction d'un h6pital i Alger, 174, 177. - Comment ce projet de construction choue, 3o4. - Elle obtient un arret du Conseil prive qui
confirme le consul de Tunis dansses droits et privileges, 36x. - Interet
qu'elle porte aux consulats de Barbarie, 472. - Elle propose h saint
Vincent de faire esperer au commandant Paul 1'argent des quetes faites
pour les esclaves, s'il delivre ceux d'Alger, 705. - Elle continue de
s'interesser k l'expddition projetee contre les Turcs et en presse I'execution, VII, 52, 58. - Elle s'oppose a la vente des consulats de Tunis
et d'Alger dont le saint voulait d&charger sa Compagnie, x38.
Elle demande a saint Vincent pour son service une Fille de la Charite.
Refus de celles k qui le saint en fail la proposition, IV, x32. - Elle
donne aux Filles de la Charit6 un revenu sur les coches, IX, 35o, 498.
Elle fait donner une mission & Paris dans le faubourg Saint-Germain,
II, 335. - Saint Vincent l'invite a se rendre a Paris pour emptcher
qu'on ne suspende les. travaux de la Salpetriere, V, 582. - Le saint lui
annonce que la Compagnie de la Mission ne peut accepter la direction
spirituelle de l'h6pital g6enral, VI, 436; VII, 276. - I1 desire qu'on la
consulte sur le transfert des enfants trouves hors de Bicetre, pendant la
Fronde, XI, 73.
La duchesse, du nombre des Dames de Charile. Assenmbie tenue
chez elle; conference de saint 'Vincent, II, 466 et suiv. - Sa charite
pour la Lorraine, 5o5. - Saint Vincent la prie de convoquer une assemblee de dames pour les pressantes o6cessites desenvirons de Paris, III,
177. - Elle provoque une autre assemblee pour aviser aux moyens de
secourir la Champagne, V, 378, 379. - Son zele aupres des autres dames
de CharitS, XI, a9, 466.
Elle se montre insigne bienfaitrice de la Congregation des Filles de
la Croix,'I, 263. - Saint Vincent lui demande un canonical vacant a
Champigny pour le fils du midecin des Missionnaires de Richelieu, V,
a26. - II lui communique des lettres relatives k certaines calomnies
portees contre les Missionnaires de Richelieu, V, 29o. - I1 la prie de
disposer du prieure de Gisors en faveur d'un homme de bien qu'il lui
recommande, 497. - II lui demande avis sur ce qu'il convient de faire
pour eviter un assujettissement dont est menacee la maison de SaintLazare, 52S. - Insigne bienfaitrice des Filles de la Providence, VI,
62l. - Saint Vincent lui parle des damarches faites aupres du pape pour
une fondation A laquelle est oppose le cardinal Antoine (Barberini),
VII, 519.
A la mort de saint Vincent, elle donne un reliquaire d'argent pour
recevoir le cteur du saint, et elle assiste i ses funerailles, I, 370.
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LES SEMINAIRES FRANcAIS AVANT LA RiVOLUTION.

Nous donnons sur ce sujet, particulierement interessant pour nous, la

fin de la savante etude dont nous avons dejk cite les premieres pages.
(Voyez Annales, t. 74, p. 564 et 709.) - Elle est empruntee, nous 'avons
dit, au Bulletin de litterature ecclesiastique de Toulouse, fevrier 1g99.
Depuis la publication de ces articles, I'auteur, M. Degert, a fait paraitre un tres remarquable ouvrage, Les Siminaires franfais jusqu'd la
Rv'olution (2 vol. in-x2, Paris, 1912). Nous en entretiendrons
t(urs des Annals.

les lec-

Il est enfin une derniere forme de s6minaires qui
reunit les principaux caracteres des precedents. C'est
le s6minaire qui prepare a la fois aux ordres, aux vertus
et aux fonctions de 1'etat ecclesiastique; il assure aux
jeunes clercs les avantages de la vie commune et la
tutelle salutaire de l'internat; il leur donne . domicile
un enseignement thoologique et professionnel, une direction spirituelle avec une formation toute sacerdotale.
I1 comprend de trois t six maitres, qui sont a la fois directeurs de conscience et professeurs ou r6gents de science
sacr6e. C'est le type vers lequel s'acheminent, surtout
depuis le d&clin du dix-septieme siecle, bon nombre
de s6minaires d'ordinands. Pour le r6aliser, il a suffi
d'6tablir a jour fixe l'ouverture des cours du s6minaire,
d'y prolonger le sejour requis ou conseille. On obtient
ainsi des s6minaristes une presence continue de deux
ou trois ans dans un seminaire qui les dispense d'aller
chercher ailleurs soit des leqons de theologie, soit des
retraites pr6paratoires aux saints ordres. C'est le type
le plus ordinaire des sminaire s tenus parles Lazaristes,
les Sulpiciens ou les pretres s6culiers, au moins au dixhuitiýme siecle, dans les villes qui n'ont pas d'universite ou de collbge avec chaire de theologie. Dans un
plan d'6tudes inedit (I), 6crit vers 1705 pour un jeune
(x) Conserv6e la bibliotheque de Troyes, n* 2080, avee ce titre: Plan
d'dludcs pour un jeune rigent de Saint-Lazare far un mem&re decelle con-

rigent lazariste par un de ses confreres qui avait 6te
plus de trente ans professeur ou sup6rieur de s6minaire, nous voyons que le sejour de deux ans est le plus
ordinaire dans les s6minaires de la Compagnie, et les
etudes y sont organis6es pour ce laps de temps. Peu
apres le milieu du dix-huitiime siecle, M. Legrand,
directeur a Saint-Sulpice, dans le m6moire destin6 a
I'eveque d'Agra sur I'ktat gen6ral des s6minaires en
France ecrit que dans beaucoup d'entre eux, en province,
il est exig6 deux annees de pr6sence; il semble meme
qu'a ses yeux c'est la un minimum. A Mirepoix, des
1693, il est impos6 trois ans de siminaire (i). II en est
de m&mee- Angoulme (2), A Chalon-sur-Sa6ne (3), etc.
II va sans dire que ces deux ou trois ann6es restaient exclusivement affect6es A 1'enseignement th6ologique. Jusqu'au dix-huitieme siecle, les s6minaires
ne s'ouvrent qu'aux clercs qui avaient compltement
achev6 leur cours de philosophie. Celui-ci 6tait profess6
dans tons les colleges de quelque importance. Vers
la fin du dix-septieme siecle, les 6veques cherchent
cependant, en quelques dioceses, A rattacher cet enseignement Aleurs s6minaires (4). En 1687, M. Brenier,
pretre de Saint-Sulpice, se contenta de l'en rapprocher.
Apres avoir ouvert, sous le nom de Petit siminaire,une
annexe du s6minaire principal A l'usage des philosophes et jeunes gens incapables de payer la pension
totale (5), il en isola bient6t la communaut6 des philosophes tout en la tenant en 6troite communication
grJgation;la date que je propose ici resulte de ce qu'il y est question,
f* x3, de a ce que N. S. P. le Pape Clement XI vient de condamner
touchant le cas de conscience a.
(i) F. Robert, le Siminarre de Mirepoix. Foix, 19o8, p. 9.
(2) Memotre historique sur le Seimn. d'Angouldme. Paris, x869, p. 61.
(3) H. Batault, Essai htsloriue sur les dcoles de Chalon. Chalou-surSa6ne, 1877, p. 58).
(4) Bertrand, Corresp. de Tronson, t. I, p. 449.
(5) Faillon, of. cit. t. III, p. xoo; Bertrand, Hist. lilt., t. I, p. v 206.
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avec le grand s6minaire dont elle suivaitla plupart des
exercices religieux. Mais bient6t l'6veque d'Angers
precipita le mouvement. MWcontent de voir ses clercs
suivre les cours du collbge d'Anjou oi les Oratoriens
enseignaient la philosophie cartesienne (i), qu'il jugeait
pen propre A les preparer a la theologie, il organisa des
cours de philosophie dans son seminaire que dirigeait
son frere l'abb6 de Saint-Aubin, pr&tre de Saint-Sulpice. Le superieur gen6ral, M. Leschassier, finit par
acquiescer, non sans beaucoup de resistance, a ce qu'il
considerait comme une grave innovation (2). Peu a peu
I'exernple se r6pandit. A la veille de la R6volution, les
Sulpiciens enseignaient la philosophie dans onze de
leurs s6minaires (3). Les Lazaristes se chargeaient,
des 171o, du s6minaire de Saint-Charles (4), oi les
philosophes devaient ktre recus, et les circulaires de
leurs superieurs g6enraux contiennent, des 1711, des
prescriptions sur l'enseignement de la philosophie (5).
Dans les autres congregations, cette innovation ne
devait avoir aucun effet. Avant comme apres, la philosophie fut et resta au programme de leurs cours (6).
(s) Batterel,

lMemoires domestiques pour servir a Phistoire de FOratoire,

publids par Ingold et Bonnardet. Paris, 1906, t. IV, p. 365.

(z) Letourpeau, la Mission de /ran-Jacques Oiler et la Fondation des
grands seminaires en Prance. Paris. 1906, p. 327.
(3) Bertrand Hist. litt., t. I, p. Iv.
(4) Annales de la Congrngation de la Mission, t. LXIII, p. 626.
(5) Recueil des principalescirculaires des supirieursgdniraux de la Con-

grigatiande la Mission. Paris, 1877, t. I, p. 269.
(6) 11 serait possible de mentionner encore ici un autre genre d'6tablissements auxquels on donnait aussi le nom de siminaire; en realite,
c'taient des maisons de prktres ig6s et infirmes restes sans ressources.
Le cardinal de Noailles, qui fonda en 1700 le plus connu d'entre eux,
le svminaire Saint-Franoois de Sales, I'appelait l'H6tel des Invalides
du clerg6; Plexpression dtait heureuse et juste, mais I'H6tel
des
n'est pas une ecole de Saint-Cyr; nous n'avons done pas A nousInvalides
occuper
de ce type dans cette t ude consacree aux 6tablissements
de formation
eccl6siastique. Signalons, du moins, comme un frappant symbole
de ce
que l'£glise de Fraace voulut realiser en matiere de seminaires, ce plan
du cardinal Le Camus :a Je le [le seminaire] mets au milieu d'une valle
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N6anmoins, l'cnseignement de la philosophie garda
toujours de son introduction tardive dans 1'organisation des s6minaires quelque chose d'adventice. Le plus
souvent, il fut loge dans un local distinct ou dans de
simples annexes des s6minaires proprementdits. C6tait
la, a c6t6 du vrai s6minaire, un s6minaire d'ordre
inf6rieur, un petit siminaire, selon l'expression qui
finira par pr6valoir. Mais ce mot nouveau d6signe d6ji
bien autre chose que 1'enseignement philosophique.
Malheureusement, les id6es qu'il recouvre different
trop de celles qu'il evoque chez nous et l'histoire des
ktablissements qu'il d6signe est dija trop longue pour
&tre convenablement expos6e dans l'espace qui me
reste (i). Qu'il me suffise de signaler ici comment en
les fondant l'Iglise de France rejoignait et r6alisait
peu a peu la conception conciliaire qu'on l'a accus6e
trop 16gerement d'avoir oubli6e (2).
Voir, comme on l'a fait, dans la multiplicit6 des
formes que nous venons de .d6crire la preuve qu'elle
s'en est assez peu soucide, ce serait, croyons-nous, se
payer d'illusion. Dans le besoin qu'elle 6prouvait de
se donner au plus vite des s6minaires, l'kglise de
oiu il y a bien i defricher. Je vais bitir trots corps de logis; un pour
I'education des enfants, un pour les vieux pretres sans bien ou sans
savoir, et un troisieme pour la theologie i l'ordination. (Leltres du cardinal Le Camus, ivique et prince de Grenoble, publi6es par M. Ingold.
Paris, x892, p. 74.)
(i) Je prefere donner ici les elements d'une statistique qui permet de
repartir a peu prbs entre les divers types que je viens de signaler tous
les seminaires de l'ancienne France. Sur les i5o seminaires environ qui
existaient versle mitl;u uu dix-huitieme siecle, les Jesuites en comptaient
32 en 1749 (c'est le chiffre donne par Hamy, op. cil., p. 41). Apres leur
expulsion, leurs siminaires passerent pour un bon nombre aux Lazaristes
ou aux pretres diocesains. A la veille de la Revolution, les Lazaristes
dirigeaient une quarantaine de maisons, les Sulpiciens une vingtaine, lei
Eudistes une quinzaine, les Doctrinaires, sept; les Oratoriens, i peu
pres autant; les pretres diocesains, une quarantaine. Cf. L'Ami de la
religion, 1819, p. 366 et suiv.
(2) Theiner, Hisloire des institutions d'educalion ecclesiasligue (traduction Cohen). Paris, 184 x, t. I, p. 3s6.
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France fut entrainee dans le premier tiers du dix-septieme siecle acourir au plus press6. Dans son assembl6e
g6n6rale de 1625, le clerg6 de France exprimait le
vceu que ceux qui ( voulaient recevoir les saints ordres,
six mois avant que de recevoir les ordres de soudiacres
(sic), diacre et pretre, fussent entretenus dans lesdits
s6minaires oit, en faisant une espice d'6preuve, ils se
rendraient plus capables de servir l'Eglise (i) ). C'est
a ce vceu que semblent avoir r6pondu les premiers fondateurs des s6minaires, le cardinal de Berulle, saint
Vincent de Paul, M. Olier, M. Bourdoise, etc., en
prenant l'oeuvre de la formation cl6ricale, pour ainsi
dire, par son couronnement. Le decret du concile de
Trente n'avait pas, d'ailleurs, la rigidite que d'aucuns
lui ont prte6e; il laissait grande libert6 aux initiatives
6piscopales sur Ia forme meme A donner aux s6minaires (2). L'essentiel a ses yeux, c'est que les jeunes
clercs regoivent une 6ducation religieuse et une formation eccl6siastique (3). Et il ne parali pas que Rome
ait jamais disapprouv6 les voies et les moyens suivis
par les 6v6ques de France pour doter les dioceses d'un
s6minaire. A quelque type qu'ils se soient arrktes, elle
s'est declar6e satisfaite (4).
En France, comme partout, les 6evques avaient
(z) Collection des proc6s-verbaux de i'assemble ginorale du clergi de
France. Paris, 1778, t. II, p. 514.
(2) a Pro modo jacultatum... cum

ei opportunum videbitur... etiam

suprascripta si opus fuerit moderando aut augendo omnia et singula quae
ad felicem hujus seminarii profectum necessaria et opportuna videbuntur
decernere ac providere valeat v, lit-on dans le chapitre xvli de la
23 sess., a la suite de certaines prescriptions qui ne soat pas les moins
importantes.
(3) a Religiose educare et ecclesiasticis disciplinis instituere. , Ibid.
(4) Cela r6sulte d'abord de I'approbation donn6e h la personne et a
1'1euvre des premiers fondateurs de nos seminaires. I1 a'est pas besoin
d'insister pour saint Vincent de Paul ni pour celui que nous pouvons
maintenant appeller le - Bienhueureux Eudes; la lecon du Br6viaire
romain mentionne meme pour la f&te de saint Vincent de Paul et, en son
honneur, les erects mjorum cericorum seminaria (lectiO V). L'approba.
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d'abord t inculquer aux jeunes gens d'une vocation
6prouv6e les connaissances th6oriques et pratiques,
les vertus et les mcurs propres a l'6tat eccl6siastique.
Mais divers moyens s'offraient a eux gA et l pour
assurer a leurs s6minaristes, soit la science n6cessaire,
soit la formation morale indispensable; ilsne formaient
point leur s6minaire a une epoque ni dans un milieu oiu
tout fit A cr6er en matiere d'enseignement et ils ne
firent aucune difficulte de profiter des secours que les
colleges ou les facult6s de th6ologie leur offraient
pour la formation intellectuelle de leurs clercs. De 1I
pour eux des facilit6s de concours qu'ils crurent ne pas
payer trop cher au prix de certaines nmesures d'adaptation dans I'organisation de leurs s6minaires. Meme
pour les 6v4ques 6loign6s de ces foyers d'6tude ecclesiastique, qu'6taient les facult6s de th6ologie, il ne semblait pas possible de priver les clercs, qui pouvaient
et voulaient s'en assurer les b6n6fices, d'aller acqubrir
la science theologique aupres de ces hautes ecoles. Et
pour faciliter cette pratique, il fallut bien, bon gr6
mal gre, pousser i un degr6 inconnu de notre 6poque
la division du travail de l'education eccl6siastique.
Cet 6tat de choses donna naissance aux vari.tes protion donnie par le cardinal Chigi, legal a latere d'Alexandre VII au
seminaire de Saint-Sulpice n'cst pas moins expressive (Letourneau,
of. cit., p. 363). Un autre iast qui n'a pas moins de signification : vers
164o, Rome impose aux 6veques, dans leurs bulies, entre autres obligations, celle de bitir un seminaire; on pent voir, entre autres, Archives
Vaticanes, Acta consistorialia Innocent. X, ann. 1644-655, fs x6
(Nice), 25 (Aries), 26 (Pamiers),42 (Aix), 47 (Vabres), 57 (Comminges), 76
(Dol); et Act. Alex. VII, f* 6, 16, 2o, 23, 24. Or, il est k remarquer que,
dbs qu'un seminaire a &ie ouvert dans un diocese sous quelque forme
que ce soit, cette clause disparait des bulles. On peut s'assurer de la
verit6 du fait en lisant les bulles rapportees dans Albanes-Chevalier,
Gallia christiana novissima, Arles, Aries, g9oo, col. r58, 962, 996, 992;
Galtia cr. nov., Marseille, Mdrseille, 1899, col. 623, 635. On verra egalement que cette clause est absente de la bulle de Henri de Bethune
lors de sa nomination I Bordeaux qui 6tait dijk pourvu d'un siminaire.
(L. Bertrand, l. Vie de Messire lHenri de Biihune. Paris, 1902, t.L
p. 39 3 .)
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fondes que nous venons de signaler entre nos divers
s6minaires francais; il suffirait A les 16gitimer, s'il en
6tait besoin.
Antoine DEGERT.

NOS DEFUNTS

MISSIONNAIRES
41. Ritter (Charles), coadjuteur, d6cedI le 3o aoit
1912, A Kansas City (itats-Unis); 45 ans d'Age, 2o de
vocation.
42. Juillard (Charles), pretre, d6c6d6 le 17 septembre 1912, ala maison-mire, A Paris; 73, 46.
43. Mentzen (Pierre), coadjuteur, dec6de le 21 septembre 1912, A Quito (Equateur); 67, 42.
44. Roth (Sbastien), coadjuteur, d6ced6 le 28 septembre 1912, a Vienne (Autriche); 83, 53.
45. Grangier (Adrien), pretre, d6c6de le 3o septembre 1911, A Smyrne (Turquie d'Asie); 66,45.
46. Morone (Louis), clerc, d6ced6 le 13 octobre
1912, a Paris; 22, 20 mois.
47. Lanna (Andre), pretre, dec6d6 le II octobre
1912, A Macerata (Italie); 87, 71.
48. Rambaud (Charles), pretre, deced6 le 13 octobre 1912, A Chala, P6kin; 26, 4.
49. Dubois (Jean-Baptiste), pretre, decid6 le 19 octobre 1912, a Ingelmunster (Belgique); 73, 5o.
50. Gaudefroy (Optat), pretre, dcid6 le 28 octobre
1912, A Froyennes (Belgique); 71, So.
SI. Mailly (Jules), pretre, d&cd6&le 1"' novembre
1912, 14a maison-mfre, A Paris; 82, 53,
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52. Dounet (Antoine), pretre, d6cde le 3 novembre 1912, a Dax; 85, 54.
53. Vittet (Joseph), coadjuteur, d6c6d6 le 3 novembre 1912, a Buenos-Ayres (R6p. Argentine); 66, 32.
54. White (Henri), pretre, d6c6de le 24 octobre
1912, a Baltimore (Itats-Unis); 77, 43.
55. Vallette (Pierre), coadjuteur, decd6 le 23 novembre 1912, a Dax; 81, 38.
56. Boullard (Louis), pr6tre, d6c6d6 le io dcembre,
a Rio de Janeiro (Bresil); 51, 27.
57. Alvarez (Bruno), pr6tre, d6c6d6 le 12 d6cembre,
a Mexico; 46, 3o.
SNOS CHtRES S(EURS
Septembre-novembre 1912.

Julie Longatte, ddcidie "ala Maison de Charit6 de Lille-Moulins; 53 ans d'age, 34 de vocation.

Jacoba Cordero, H6pital, Ubeda (Espagne); 62, 34.
Charlotte Masse, Grande Mis6ricorde, Marseille; 67. 45.
Jeanne Oilier, Maison de Charite, Montolieu; 62, 15.

Marie Lebian, Orphelinat, Rennes; 63, 37.
Amalia Lesjak, Maison Centrale, Graz;27, 9.
Rosamee Lacuee de Cessac, Providence Sainte-Marie a Paris;
62, 36.
Martina Manciiia, Maison Centrale, Guatemala; 29, 8.
Claudine Beaujen, Asile, Agen; 78, 59.
Maria Saenz, H6pital Quezaltenango (Guatemala); 47, 20.
Caroline Tharode, Maison de Charit6, Saint-Michel (Alg6rie); 41, i8.

Claire Jabourin, Maison de Charite, Clichy; 78, 44.
Marie Byrne, Asile des Aliiens, Baltimore (Etats-Unis); 70, 5t.
Jeinne Morino, H6pital, Tortone (Italie); 73, 52.
A"ne Lafuge, H6pital Saint-Roch, Nice; 48, 22.
•Antoinette Marquand, Maison de Charitd, Angers; 67, 43.
H5lena C6lestina, Hospice des Incurables, Laibach;67, 38.
Rose Cros, Santa Casa, Rio de Janeiro; 64, 42.
Eifonore Bouvier, H6pital, Quito (tquateur); 39, i3.
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Josephine Spaetb, Maison de Charite, Thavel (Suisse);52, 27.
Gabrielle Pinat, Maison Centrale, Shang-Hai; 63, 34.
F6liciti Karpowiez, Hospice des Incurables, Liopol (Pologne); 77, 44.
Maria Paredes, Maison Saint-Vincent, 1'Hay; 72, 49.
Louise Fournier, Providence, Fribourg (Suisse); 68, 36.
.Marguerite Trouillet, Maison de Charite, Montolieu; 77, 54.
Jeanne Pascal, Maison de Charite, Montolieu; 62, 44.
Louise Kohn, H6pital de Bon-Secours, Metz, 68, 35.
Lucie Lintas, Maison Centrale, Turin; 26, 3.
Heimine Rochery, Maison Principale & Paris; 64, 44.
Marie Peters, H6pital Saint-Louis (Etats-Unis); 77, 57.
Anne Boncenne, HBpital Fontenay-le-Comte; 32, 8.
Marie Baldovino, Maison Centrale, Turin; 64, 39.
Louise Jorge, Orphelinat Saint-Vincent, Pernambuco(Br6sil);
52, 3o.
Marie Ritournet, Ouvroir, Auxy-le-Chateau, 61, 34.
Marie Panfin, Maison Saint-Sauveur, Lille; 83, 49.
Valentine Tomaszewska, Maison Centrale,Cracovie; 34, 13.
Bridget, Scanlan, Asile des Alienes, Dublin; 40, 19.

Therese Monini, H3pital Gendral, Shang-Hai; 36, 19.
Josepha Poznic, Hospice des Incurables, Laibach; 40, 20.
Angela Migliorini, Maison Centrale, Sienne; 37, lo.
Sophronie Gallet, Maison de la Villette a Paris; 72, 52.
Marguerite Dupin, Maison Saint-Vincent, 1'Hay; 82, 6o.
Anna Greman, Hospice des Incurables, Laibach; 26, 3.
Marie Chailliant, Orphelinat Agricole, Pau; 85, 52.
Frangoise Escande, Hospice Civil, Versailles; 8o, 56.
Maria West, Hbpital d'El Parso'(Etats-Unis); 42, 17.

Florence Cazeaux, Asile Saint-Luc, Pau; 56, 28.
Marie Jeangean, College de l'Immaculde-Conception, Fortaleza (Brisil); 6o, 4o.
Lucie Fauch6, Maison de Charit6, Clichy; 51, 29.
Marie Calda, Maison Centrale, Turin; 44, 21.

Marie Pontier, H6pital d'Auch ; 82, 57.
Marie Coutellier, Maison de Charit6, Fontenay-le-Comte;
69, 51.
Catherine Minor, Orphelinat, Detroit (itats-Unisy; 76, Sq.
Maria Morway, Orphelinat, Essegg (Autriche); 70,
49.
Marie Sala, Misiricorde, Damas; 72, 45.
Marie Coustet, H6pital Saint-Andre, Bordeaux; 85, 60.
Rosalie Lewandowska, Maison Centrale, Culm 32, I ,'
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Maria KoEhle, Maison de Charite, Montolieu; 51, 18.
Colomba Borney, Maison Centrale, Turin; 23, 2.
Josephine Boattini, Maison de Charite, Meldona (Italie);
67, 45.
Hortense Lidnard, Hospice des Incurables, Amiens; 85, 55.
Marie Boyer, Asile de l'Ouest, Buenos-Ayres; 66, 42.
Clementine Meslain, Maison de Charite, l'Hay; 75, 5o.
Marie Jullien, Maison Principale, a Paris; 67, 46.
Rose Cherbonnier, Asile Saint-Vincent, Huy (Belgique);
68, 45.
Marie Irasa, Asile des A!ienes, Saint-Louis (Etats-Unis);
83, 57.
Jeanne Perrotin, Orphelinat, Tours; 77, 49.
Therese Alberto, H6pital, Santa Ana (Salvador); 37, 17.
Filicie Vicq, Hospice, Ham; 43, 20.
Pauline Lemaire, Maison de Charite, Clichy; 76, 55.
Hortense Desfontaine, Maison de Charite, Chatenay; 76, 53.
Jeanne Garofalo. Maison Centrale, Naples; 74, 32.
Agnes Pica, Maison Centrale, Naples; 50, 22.
Adrienne Louveau, Maison Saint-Vincent, Montpellier; 64,43.
Marie Bourgouin, Maison de Charite, Olivet; 65, 41.
Frangoise Brunet, Maison Saint-Vincent, l'Hay; 59, 39.
Anna Pawlowiez, H6pital, Budzanow (Pologne); 83, 59.
Sabine Boistel, Orphelinat Saint-Joseph; Smyrne; 41, 7.
Maria Roca, Maison Centrale, Madrid; 79, 58.
AngelaSole, H6pital, Murcia (Espagne); 56, 32.
Severina Lizarrondo, Asile des Vieillards, Madrid; 53, 28.
Balbina Guemes, Hopital Santander (Espagne); 32, 8.
Juana Goyeneche, H6pital, Jaen (Espagne); 36, 6.
Adelaida Gonzalez, H6pital, Lrida (Espagne); 66, 38.
Augustine Fabre. Maison Principale, a Paris; 56; 37.
Maria Mendez, Maison Centrale, Guatemala; 60, 39.
Natalie Costanza, H6pital, Empoli (Italie); 42; 18.
Emihe Roux, Maison Saint-Jean, Troyes; 35, 13.
Eugrnie Dory, H6pital Gindral, Valenciennes; 56, 33.
Frangoise Fuesok, Ecole, Trencsin (Hongrie); 63, 44.
Rose Sannier, Maison de la Sainte-Famille, Barcelone;
57, 38.
Marguerite Ferry, Maison de Charite, Clichy; 71, 49.
Pierrette Garnier, Maison de Charite, Clichy; 73, 54.
Jacquette Sauzet, Maison de Charite, Montolieu; 52, 3z.
Maria Gorri, Maison de Charite, Vigo (Espagne); 71, 47.

-

132

.-

Alejandina Miguel, Asile de la Sainte-Famille,

Pamplone

(Espagne); 77, 56.

Marie Porcher, Maison de Charite, Chiteau-l'Eveque; 54, 35.
Micheline Schmidt, H6pital, Nowosiolki (Galicie); 44, 13.
Elisabeth Daly, H6pital Providence, Washington (Itats-Unis);
64,39.
Ellen Gallagher, H6pital Saint-Joseph, Chicago (Etats-Unis);
64, 3i.

Eudoxie Corraze, Maison de Charit6, Barcelone; 72, 51.
Hortense Danel, Hospice, Hesdin; 29, 5.
Annette Claes, Maison de Charite, Lille-Wazemmes; 79, 54.
Claudine Chez, Maison de Charit6, Clichy; 83, 6o.
Catherine Pfrimmaer, Maison Providence, Smyrne; 75, 46.
Elisa Girion, Maison de Charite, Riom; 68, 45.
Clmentine Dieu, Hospice des Incurables, Amiens; 24, 3.
Elisabeth Calvet, Orphelinat, Alger; 76, 51.
Elvira Suarez, Bienfaisance, Las Palmas (Iles Canaries);27,3Josefa Fornet, Bienfaisance, La Havane (Ile de Cuba); 66, 43.
Maria Boatas, Asile des Alienes, Valladolid (Espagne); 49, 25.
Trinidad Murga, H6pital Saint-Jean de Dieu, Grenade (Es:
pagne); 29, 9.

Consuelo Gutierrez, Asile Notre-Dame de la Merci, Madrid;
22, 2.

Marie Moreau, Maison de Charitd, Clichy; 67, 35.
Marie Panlou, Maison de Chariti, Clichy; 77, 56.
Julie Marque, Maison de Charite, Clichy; 75, 52.
Clotilde Levreri, Maison Centrale, Turin; 24, 3.
Marie Damon, Maison de Charit6, Arcueil; 66, 43.
Delphine Malaret, Maison de Charite, Clichy; 65, 40.
Marthe Frobel, HBpital G6rimia, Constantinople; 43, 22.

LContine Maillet, H6pital General, Douai; 44, 7Agnes Puppo, Maison Centrale, Turin, 66, 41.
Rosalie Milhond, Maison de Charite, Chiteau-l'Eveque;
74, 52.
LUonie Percheval, Maison de Charitd, Paroisse Saint-Louis,
Versailles, 70, 47.

LA CONGREGATION DE LA MISSION
SOUS LES VICAIRES GENERAUX, de i8oo0

1827.

EXTRAIT

des Notes historiques de M. Gabriel PERBOYRE.
(Suite. Voyez t. 77, p. 557.)
SECONDE SECTION
LES VICAIRES GiNgRAUX ITALIENS

Pendant cette sorte d'interrggne qui, pour la Congregation, va de la
mort du dixieme SupCrieur g6neral, M. Cayla, en 18oo, jusqu'& la nomination du onzieme Superieur general M. Dewailly, en 1827, des vicaires g6enraux gouvernrent en France et en Italie. Nous avons fait

connaitre les vicaires generaux franqais qui se succederent au nombre
de cinq; deux seulement remplirent la meme pxeiode en Italie:
M. Charles-Dominique Sicardi (180o4-x89) et M. Antoine Baccari (z8191827) dont nous allons raconter brievement la vie.

I. M. CHARLES-DOMINIQUE SICARDI
Vicaire

gindral (1804-x819).

I. M. Sicardi avant sa promotion au vicariat
de la Congregation.
M. Charles-Dominique Sicardi naquit a Trabusa,
dans le diocese de Mondovi, le 3o octobre 173o. I1
entra dans la Compagnie a l'ge de vingt et un ans
d'apres le conseil de son directeur, le P. Trona, Philippin, un des hommes les plus remarquables a cette
6poque dans le Pi6mont.
Les Sup6rieurs appr6ciant les talents de M. Sicardi,
ne tardbrent pas a lui donner un emp!oi apres son
cours de theologie, et ils le nommerent professeur des
6tudiants de la Compagnie. En 1779, ils lui confierent
une chaire dans le college de Saint-Roch que le duc
de Parme se proposait de confier aux Missionnaires,
projet qui n'eut pas d'execution definitive.
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Apres quelques ann6es passees dans l'enseignement,
M. Sicardi prit toujours une part fort active au gouvernement de la Compagnie, ou comme sup6rieur local
a Turin, ou comme visiteur de la province de Lombardie et ensuite comme assistant du Superieur general.
. § 2. M. Sicardi, assistant de la Congregation
Ici, et dans quelques paragraphes suivants, nous
aurons a revenir sur des faits d6ji cit6s, puisque, plusieurs fois , nous avons eu i parler de M. Sicardi au
sujet des deux vicariats de Paris et de Rome; c'est
necessaire afin de pouvoir suivre M. Sicardi pendant
le cours de sa longue vie. D'ailleurs nous ne ferons
que citer brievement ces differentes circonstances; ce
sera comme un compendium ou abrEg6 des 6v6nements
graves qu'il a fallu etudier dans les articles precedents,
en parcourant la vie des Vicaires generaux franqais.
Donc, comme nous l'avons vu sous le g6neralat de
M. Cayla de la Garde, dans l'assembl6e g6nerale
de 1778, M. Sicardi fut nomm6 assistant de la Congr6gation aupres du Sup6rieur g6neral etcharg6 d'etre
le repr6sentant des provinces d'Italie. Des ce moment,
ii fixa sa demeure a Paris, oii il comptait terminer ses
jours; mais la divine Providence en disposa autrement
par suite de la R6volution franqaise.
L'ann6e suivante, M. le Sup6rieur general lui confia
la direction des Filles de la Charite a la place de
M. Bourgeat que son age et ses infirmites mettaient
dans l'impossibilit6 de continuer cet important ministhre.
Lors du pillage de Saint-Lazare, en i789, M. Sicardi
avait pu, de grand matin, se rendre a la maison des
sceurs situe en face de celle des Missionnaires, pour y
dire la messe a cinq heures et demie. La c6elbration

des saints mysteres terminie, il se vit contraint de
rester chez les soeurs. Vers sept heures, trois brigands
s'6tant presents portant dans un fauteuil M. Bourgeat,
elles crurent qu'on venait leur enlever M. Sicardi;
elles le firent privenir et il alla se cacher dans un con-

M. CHARLES DOMINIQUE

SICARDI

VICAIRE GENERAL (1804-1819)

fessionnal de la chapelle. Plus tard pour le soustraire
aux perquisitions auxquelles la maison etait exposee,
elles le firent cacher dans l'infirmerie des sceurs
anciennes et lui donnerent une coiffe semblable a celles
que portaient les sceurs malades. Au moyen de ce travestissement, il ne fut pas reconnu par les brigands
quand, sous pr6texte de s'emparer des armes qui pouvaient etre cach6es, its parcoururent les differentes
parties de la maison.
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Quand, quelques jours apres le pillage, M. Cayla rentra a Saint-Lazare, M. Sicardi se r6unit A lui avec les
autres assistants qui, eux aussi, avaient dfi chercher
un refuge au dehors de la maison.
Mais apres la suppression de la Compagnie, le
18 aoit 1792, M. Cayla et ses assistants, pour se soustraire aux poursuites des revolutionnaires, crurent
devoir prendre le chemin de l'6tranger, et tandis qu'ils
se dirigeaient vers le Nord, M. Sicardi prit la route du
Pi6mont, habillk en marchand, en compagnie de deux
confreres et de quatre sceurs. Ils partirent de Paris le
12 septembre et on se rappelle qu'ils emportaient une
pr6cieuse relique, le cceur de saint Vincent qu'on
cacha dans les effets que les soeurs mirent au roulage.
Leur travestissement ne les empecha cependant pas
d'etre reconnus en route pour des pretres et religieuses.
Dans une circonstance meme, leurs jours auraient et6
en danger, si 1'officier commandant les soldats qui se
trouvaient dans l'h6tel oi ils itaient descendus ne les
eit pris sous sa pr9tection, ayant eu l'occasion de voir
ces Missionnaires a Saint-Lazare, aicause d'une retraite
qu'il y avait faite.
§ 3. M. Sicardi a Turin.
Le coeur de saint Vincent 6tant arrive heureusement
a Turin, M. Sicardi en eprouva une grande joie et il
voulut faire partager son bonheur aux fidles de cette
ville en I'exposant solennellement en l'iglise de la
Mission et de la communaut6 des Filles de la Charit6;
il retraga, devant un auditoire nombreux, les principales oeuvres de bienfaisance dont la societe etait
redevable i saint Vincent. Mais M. Sicardi n'eut pas
le bonheur de conserver longtemps a Turin les Filles
de la Charite et de faire jouir cette ville du bienfait de
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leur divouement, car I'approche de 1'armee revolutionnaire les obligea a quitter le Pi6mont, dont au
rapport de M. Casoni, il fut de nouveau visiteur.
Quand M. Cayla traversa la haute Italie pour se
rendre a Rome, surla fin du printemps de 1794, M. Sicardi 1'y accompagna; mais ne voulant pas etre a
charge au Superieur g6enral, oblige de pourvoir luimime a son entretien, il ne fit qu'un court s6jour et
retourna en Piemont ou il lui fallut etre t6moin de la
suppression de toutes les maisons de cette province.
Au milieu de cette desolation g6n6rale, il crut devoir se
retirer dans sa famille et il ne retourna a Rome que six
mois apres le d6ccs de M. Cayla, arrive le 12 fevrier 1800,
pour se joindre a M. Brunet. Remarquons ici qu'il fut
Atranger a la blimable opposition que M. Fenaja, visiteur de la province de Rome, et M. Hippolyte, superieur de la maison de Monte Cittorio, firent AM. Brunet, pour 1'emp&cher d'exercer les fonctions de vicaire
gen6ral que les Constitutions I'appelaient a remplir.
§4. Difficultis de M. Sicardiavec MM. Brunet et Placiard.
Tant que M. Brunet resida &Rome, M. Sicardi s'empressa de lui temoigner la soumission entiere et de lui
rendre les services qu'il avait le droit d'en attendre.
Mais lorsque le vicaire general manifesta en i8o3 I'intention de repasser en France pour y presser le retablissement de la Compagnie, ses assistants lui firent
entrevoir l'impossibilit6 oi il serait de la gouverner.
M. Brunet crut avoir fait face a toutes les difficultis
en ktendant provisoirement les pouvoirs des visiteurs
et se determina ensuite a partir pour Paris. Les assistants, au courant des mesures adopt6es par M. Brunet,
ne lui firent aucune observation sur leur insuffisance,
comme il semble qu'ils auraient df le faire, mume quand

ils n'auraient pas 6te officiellement consultis; bien au
contraire, ils agirent a son insu pour fixer le vicariat a
Rome; ilseurent recours au Souverain Pontife et obtinrent, sous la date du 3o octobre 1804, un bref qui faisait passer a M. Sicardi, second assistant, le titre et
I'autorit6 de vicaire g6enral de la Congr6gation de la
Mission. La raison, y est-il dit, est que M. Brunet est
parti pour la France avec l'intention de ne pas revenir
a Rome, et 6tant priv6 de ses assistants, il lui est impossible de gouverner la Compagnie. Le Souverain Pontife, derogeant i ce qui s'6tait toujours pratiqu6 jusqu'alors, investit M. Brunet de la direction des Filles
de la Charit6 et de l'autorit6 sur les Missionnaires qui
se destinaient aux Missions 6trangeres; et le gouvernement de la Compagnie, en quelque lieu qu'elle se
trouve 6tablie, fut confi6 a M. Sicardi. Ce bref portait
la date du 3o octobre et, comme on le sait, M. Brunet
ne quitta Rome que le 31.
Lorsqu'il eut connaissance a Paris de ces faits, il
r6clama et fit r6clamer par le cardinal Fesch. Aussi,
le 13 mai 1806, il obtint un bref qui lui restituait le
titre de vicaire g6ndral, lui conferait le pouvoir de
designer ses assistants et lui attribuait 6galement,
d'apres le sens obvie et naturel de la lettre pontificale,
1'autorit6 et la juridiction sur toute la Congregation,
sauf la maison de la ville de Rome que M. Sicardi
devait gouverner avec le titre de pro-vicaire. Mais
M. Sicardi n'accepta pas l'ordre de choses accord6e
M. Brunet, et il finit par obtenir, le 6 septembre 1806,
du cardinal Consalvi, une interpr6tation du bref favorable a ses vues. Quand la lettre du cardinal arriva
a Paris, M. Brunet etait mort.
M. Placiard avait succed6 a M. Brunet qui, en veiiu
du bref, 1'avait d6sign6. En apprenant cette nouvelle,
M. Sicardi agit a Rome afin que dans le bref de con-
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firmation, on fit disparaitre la pretendue ambiguite
qui avait occasionni un d6bat entre Iui et son confrere
de France et ses demarches aboutirent A ne faire conceder A M. Piaciard que le titre de vicaire g6neral de
la Compagnie et la superiorite sur les Filles de la
Charite quelques parts qu'elles fussent 6tablies; pour
lui il se ft donner toute autorit6 et juridiction sur la
Congregation avec le titre de pro-vicaire. Tel fut le
sens du bref du 9 d6cembre 18o6.
A la r6ception de ce bref, M. Placiard fut peu satisfait, et ayant 6crit au Souverain Pontife pour solliciter
la plenitude de son autorit6, il obtint un second bref,
portant la date du

o1 juin 1807, annulant les brefs

precedents et qui l'6tablissait vicaire g6neral de droit
et de fait. M. Sicardi fut mecontent de cette mesure
et chercha Asoulever des difflcultbs; mais M. Placiard
mourut sur ces entrefaites, le 16 septembre 1807.

§ 5. M. Sicardi, premier assistant de la Congrigation.
M. Hanon fut nomme a la place de M. Placiard. Le
Souverain Pontife eut la bienveillance, dans son bref
du 14 octobre 1807, par lequel il le confirme vicaire
general de la Congregation, de prevenir la difficult6
que M. Sicardi avait soulev6e contre M. Placiard.
M. Sioardi fut nommr
premier assistant, et il s'y risigna sans coqtestation aucune.
Mais M. Hanon avait refus6 de se rendre aux desirs
du gouvernement imperial au sujet des Filles de la
Charit, .et il pr6vit que ce refus pourrait bien amener
la suppression de la Compagnie en France. Il crut
done devoir se concerter avec M. Sicardi et il se servit

de sa m6diation pour obtenir du Souverain Pontife la
facult6 d'6tendre les pouvoirs des visiteurs, de ma-
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niere a parer aux emp&chements qui proviendraient
de I'impossibilit6 de correspondre avec lui.
La catastrophe arriva en effet; et le 9 octobre 1809,
M. Hanon informa les provinces situ6es hors de
France, qu'un d6cret de Napoleon supprimait la Compagnie dans toute l'6'endue de l'Empire francais et
que, pour cette raison, il se proposait de se retirer
dans son diocese. Mais au printemps de l'ann6e suivante, il fut enferm6 a Finestrelle et, pendant sa
captivit6, il apprit que M. Sicardi avait et6 autorise
par le Souverain Pontife a prendre en main le gouvernement de toute la Congregation. Y avait-il eu un bref
Sce sujet, les pouvoirs furent-ils accord6s de vive
voix? on I'ignore.
L'orage de la Revolution, par-dessus les Alpes,
passa en Italie; les maisons religieuses furent supprim6es et celles de la Compagnie ne furent pas 6pargn6es. Bient6t ces mesures devastatrices se firent
sentir, meme dans les titats pontificaux et M. Sicardi
dut voir les Missionnaires disperses, a 1'exception de
ceux de la maison de Monte-Citorio. Cependant quand
Pie VII remonta sur le tr6ne pontifical, plusiqurs
maisons de la Compagnie sortirent de leurs ruines et
les Missionnaires reprirent leurs fonctions ordinaires.

§ 6.

Division de la Cong7rgation en deux obidiences.

En 1814, M. Hanon etait enfin sorti de prison et il
eut l'intention, en 1815, de reprendre les fonctions de
sa charge. II en 6crivit a M. Sicardi qui lui repondit
que le Souverain Pontife I'avait d6signe pour gouverner la Congregation et qu'il voulit bien borner ses
soins au ritablissement de la Compagnie en France.
Dans une lettre du i5 avril 1816, il disait meme au
vicaire g6enral francais,apres lui avoir parlk de ses
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quatre-vingt-six ans et de l'alteration de sa sant6 :
< Je devrais peut-6tre demander au Saint-PNre la
faveur d'6tre d6charg6 du gouvernement de la Congr6gation qui m'a &t6confi6, la France except6e; mais
je ne le ferai pas, me r6glant toujours sur ce principe
de ne pas demander des emplois et de ne jamais les
refuser, mais de continuer a remplir ceux qui me sont
confi6s jusqu'k ce que la Providence en dispose autrement. »
M. Hanon n'ayant pu obtenir la demission de M. Sicardi, il y eut des lors deux obediences independantes
dans la Compagnie, ayant chacune un vicaire gn&iral.
Dans une autre lettre, comme nous 1'avons fait remarquer ailleurs, M. Sicardi faisait remonter son vicariat
a 1808; probablement qu'il a voulu mettre 1809, 6poque
a laquelle M. Hanon fut oblig6 de se retirer a SaintPol.
Apres le deces de M. Hanon, arriv, le 24 avril 1816,
M. Verbert fut present6 au Souverain Pontife par les
missionnaires francais pour occuper sa place. Mais le
bref qui confirmait ce choix restreignit encore I'autorit de M. Verbert aux missionnaires residant en
France, 1'6tendant seulement sur toutes les Filles de la
Charit6, en quelque endroit qu'elles fussent 6tablies, et
Sa Saintet6 lui notifia que M. Sicardi continuait a
exercer les fonctions de vicaire g6neral de la Congregation sur toutes les maisons situ6es en dehors du territoire frangais.
SM. Verbert ne v6cut pas longtemps et mourut le
4 mai 1819. Son successeur, M. Boujard vit encore sa
juridiction restreinte, pour les sceurs, a la France et a
la Suisse, de sorte que M. Sicardi fut charge de celles
qui se trouvaient dans les autres Etats. Telle 6tait la
teneur du bref du io aoft 1820o
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§ 7. Services rendus par M. Sicardi aux provinces
d'ltalie.
Aussit6t apris la rentr6e du pape Pie VII, a Rome,
M. Sicardi avait repris les fonctions de sa charge et
reuni les Missionnaires disperses, s'occupant de rotablir les maisons de la Compagnie dans les 9tats pontificaux; il presenta de plus au Souverain Pontife un
m6moire sur la situation des maisons de la province
romaine.
La mort de M. Romuald Ansaloni, visiteur de la
province de Rome et superieur de la maison de MonteCitorio, I'engagea A reunir ces deux titres a celui de
vicaire g&enral, dans le but de contribuer plus efficacement et plus promptement au r6tablissement de I'antique regularit6 dans toutes les maisons.
Sa sollicitude ne pouvait manquer d'embrasser la
r66dification du s6minaire interne et la restauration du
b&timent destine a recevoir les jeunes clercs que la
Providence destinerait a venir combler les vides nombreux qui s'6taient faits parmi les Missionnaires. Mais
pendant qu'il etait occup6 a r6parer la maison de SaintAndre au Quirinal, ce qui entrainait de fortes d6penses,
le Souverain Pontife lui fit proposer 1'echange de cette
maison contre celle de Saint-Sylvestre, et c'est a ce
dernier 6tablissement qu'il consacra les fonds destines
au premier.
Ce changement fut occasionn6 par les Jesuites qui
venaient de reparaitre Rome. A peine commengaientils a revivre qu'ils penserent a la maison de Saint-Andre,
leur ancien noviciat, et ils firent part de leurs vues au
pape. Celui-ci fit connaitre la chose par l'interm6diaire
du cardinal Litta a M. Sicardi et offrit un autre local
a la place de celui de Saint-Andr : ce fut celui de
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Saint-Sylvestre, a Monte-Cavallo, qui autrefois, avait
servi de noviciat aux Th6atins.
L'archiduchesse Marianne d'Autriche l'avait achet6
aux Th6atins, vers 18oo, pour donner asile au nouvel
institut des Jisuites, recommenqant sous le nom de
Peres de la Foi et dont elle 6tait la bienfaisante protectrice. Le pape l'acheta a cette princesse au prix de
4000 Ccus.
Le changement accept6, le batiment fut restaur6, la
famille organis6e, le seminaire interne fut ouvert le
15 juin 1815 et commence par quatre pretres et deux
clercs.
La maison de Monte-Citorio devenue comme une
maison mere, M. Sicardi s'occupa d'en augmenter le
personnel, d'y retablir les fonctions et surtout de
donner ses soins aux 6lves de la Propagande a qui les
Missionnaires 4taient redevables en grande partie de
leur conservation au moment oirtoutes les autres maisons religieuses avaient &tC ferm6es. Ces 6leves faisaient d'ailleurs grand honneur A la Mission par leur
conduite exemplaire et etaient, par li meme, un grand
sujet de consolation.
Les soins de M. Sicardi s'6tendaient aussi sur une
vigne ou propri6t6 rurale, dite Macao, dont les produits
devaient 6tre une des principales ressources de la maison de Saint-Sylvestre.
M. Sicardi r6organisa encore les maisons de Macerata, de P6rouse, de Fermo, de Tivoli et les mit a
m&me de reprendre leurs ceuvres, autant que les circonstances pouvaient le permettre.
Apres la province romaine, il s'occupa des maisons
situdes dans le royamme de Naples qui, depuis le
!o mars 1769, vivaient dans l'isolement, par le fait du
politique-philosophe Tanucci, et il en forma une province, par son d6cret du iS d6cembre 1i85. II etablit
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comme premier visiteur M. Joseph-Antoine de Fulgure,
qui la gouvernait sous le titre. de sup6rieur majeur et
qui, plus tard, mourut archeveque.de Tarente. Les
maisons qui formaient cette province etaient : Naples,
Lecce, Oria et Bari. I1 ne perdit pas non plus de vue
les provinces 6loign6es auxquelles il procura par ses
lettres tous les secours qu'il 6tait en son pouvoir de
leur fournir.
§ 8. Fondation d'une maison dans la Louisiane.
L'hospitalit6 donn6e providentiellement dans la
maison de Monte-Citorio a Mgr Dubourg, 6veque
nomm6 de la Nouvelle-Orl6ans, dans la Louisiane,
province des Itats-Unis, en Am6rique, fut I'occasion
d'une fondation dans ce pays pour laquelle M. Sicardi
fit le sacrifice de quelques sujets d'un grand merite.
Parmi les Missionnaires destines a ce depart 6taient
M. de Andreis, homme d'une grande erudition et d'une
6minente saintet6, et M. Rosati, que son merite fit
d'abord nommer 6v6que in partibus, pour donner quelques secours a ces 6glises naissantes, et ensuite eveque
de Saint-Louis. Le seul d6sir d'&tre agr6able au vicaire
de Jesus-Christ qui lui en avait manifesto le d6sir,
determina M. Sicardi a se priver de la cooperation de
ces confreres dont la presence en Italie pouvait lui
ktre d'une si grande utilit6.
L'un et l'autre, en effet, rendirent de grandz services
a li'glise aux Itats-Unis; mais M. de Andreis avait
a peine jet6 les fondements de ce grand edifice qui a
procure beaucoup de gloire a Dieu, lorsqu'il fut enlev6
par la mort; sa pi'te 6tait si grande que, d'aprLs divers
recits, il s'opera plus d'un prodige a 1'6poque de son
d6ces. Mgr Rosati contribua beaucoup, de son c6t 6 ,
au d6veloppement de l'ceuvre commenc6e par M. de
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Andreis et y travailla pendant vingt-cinq ans avec des
fatigues incroyables. II mourut a Rome a son retour
d'un voyage a l'ile Saint-Domingue, entrepris par
ordre du Saint-Siege.
§ 9. Dernikres anndes de M. Sicardi. Sa mort.
En 1818, M. Sicardi etait parvenu a un Age fort
avance, il avait quatre-vingt-huit ans. Quoique dou6
d'un temperament robuste, il ne pouvait pas ne pas se
ressentir des effets de la vieillesse; aussi fit-il exposer
son 6tat au Saint-Pere, le priant de le d6charger d'une
fonction qu'il ne pouvait plus remplir. Le Souverain
Pontife ne jugea pas a propos de condescendre entierement a sa requite; cependant, il vint a son secours
en lui donnant un coadjuteur avec le titre de pro-vicaire. Le choix tomba sur M. Baccari, alors superieur
de Monte-Citorio.
Debarrass6 de tout soin s6rieux A donner aux autres,
M. Sicardi ne s'occupe plus que de la grande affaire
de son passage a l'6ternit6; et ce fut au commencement de sa quatre-vingt-dixieme annie qu'il s'endormit
dans le Seigneur, \: 13 juin 1819.
M. Sicardi fut un Missionnaire vertueux; la vertu
qui parut en lui avec le plus d'6clat fut son amour du
recueillement et de la solitude. Plac6 dans un poste
consid6rable, il aurait pu se faire bien des amis et
entretenir un grand nombre de relations; mais il n'y
attacha aucune importance, et tout le temps qu'il passa
a Rome, il ne sortit jamais que par necessit&. Dans la
maison meme, il ne connaissait que sa cham're, l'6glise
et la chapelle. II avait de bonnes manieres et 6tait
affable envers tout le monde; cependant il savait abr&ger les entretiens et rentrer dans la solitude. Cette
maniere d'agir ne provenait pas d'un penchant a la
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m'lancolie, mais de son amour pour Dieu, avec qui
toujours il se trouvait mieux qu'avec les hommes.
t

§ 0o.Acrits de M. Sicardi.
Ce fut le I" janvier 1816 que M. Sicardi adressa sa
premiere circulaire aux maisons placees sous sajuridiction. « Les malheurs des temps, disait-il, ont &ti la
cause de cette interruption de pres de vingt ans, des
circulaires que les Superieurs de la Compagnie etaient
dans l'usage d'adresser a pareille 6poque, et qui int6ressaient si vivement tous les Missionnaires par les avis
pleins de sagesse qu'elles renfermaient et l'expos6 des
benedictions que le Seigneur r6pandaitsur les travaux
des Missionnaires. , Apres avoir fait un tableau saisissant des ravages et de la d6solation que les revolutions
recentes avaient faits au sein de la Compagnie, il invitait les Missionnaires anim6s par la bonne volont6, a
venir se r6unir autour de lui pour entretenir et pour
fortifier l'esprit de leur sainte vocation : esprit de la

vocation qui se manifeste par l'observance des saintes
Regles, 1'amour de la vie commune et la fuite du monde.
II rappelait ensuite les moyens indiqu6s dans l'assembl6e de 1668 pour maintenir l'esprit primitif et il
recommandait la lecture de la vie du saint Fondateur.
II portait aussi a la connaissance de la Compagnie que, le
18 d6cembre 1815, il avait forme une nouvelle province,
compos6e de quatre maisons dans le royaume de
Naples.
Ce fut dans cette circulaire que M. Sicardi annonga
Parrangement au sujet de la fondation d'une maison
de la Compagnie a la Nouvelle-Orlians, aux RtatsUnis, par les soins de Mgr Dubourg, comme nous
l'avons vu dans le paragraphe pr6cedent.
Dans sa circulaire du i" janvier 1817, M. Sicardi

S-

14 -

exposa comment le Seigneur sait tirer le bien du mal
en permettant les catastrophes les plus terribles, telles
que celles qui, ricemmemt, avaient caus6 la dispersion des communaut6s religieuses et tous les exces qui
furent le r6sultat de la Rovolution, et il ajoutait que:
Sla protection de Dieu avait 6clate d'une maniere toute
speciale sur la maison de Monte-Citorio, la seule qui
eut 6chappi aux ravages de l'impiete. n
Dans sa circulaire du I" janvier I818, M. Sicardi
disait que ses quatre-vingt-huit ans ie mettaient dans la
n6cessiti de se demettre de sa charge de vicaire gineral et il reproduisait, pour ranimerle ztee des Missionnaires a marcher sur les traces de leur saint Fondateur, 1'6loge qu'il fit lorsqu'en 1793 fut expose pour
la premi&re fois, dans 1'gglise de la Mission a Turin, le
coeur de saint Vincent que lui avait confi6 M. Cayla.
A cette occasion, M. Sicardi dit qu'il avait emport6
avec lui cette pr&cieuse relique, ce qui n'est pas tout
a fait exact, puisque nous avons vu pricedemment que
la relique fut confide aux sceurs que ce Missionnaire
emmenait de Paris, et que les sceurs elles-memes la
mirent dans leur paquet qui fut remis au roulage en
destination pour Turin.
M. Sicardi n'envoya pas cette circulaire; il fit parvenir a la place, dans le courant de janvier, a toutes les
maisons, une lettre pour leur notifier qu'I raison de son
Age avanc6 et de ses infirmit6s, le Souverain Pontife
Pie VII avait jug6 A propos de lui nommer un pro-vicaire gen&ral, en lapersonne de M. Baccari, pour lors
sup6rieur de la maison de Monte-Citorio. M. Sicardi
met a la suite de sa signature : ( Vicaire g6neral de la
Congr6gation de la Mission, auctoritateAposlolica usque nunc ab anno 1804. , Ce qui certes n'est pas non

plus fort exact, d'apres ce qui a 6te dit plus haut.
M. Sicardi a livr6 a l'impression un livre en latin
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sur nos Privileges, qui, malgr6 les redites qu'il retferme et des questions qui r6clameraient plus.
d'6claircissements, ne laissa cependant pas d'etre suivi
et estim6 des Missionnaires; ils n'en n'avaient pas
d'autre de ce genre.
11 a laiss6 aussi un grand nombre de manuscrits qui
t6moignent du soin qu'il avait de mettre son temps a
profit, ainsi que du zile qui 1'animait; on peut citeren
particulier ses instructions pour les missions et plus
sp6cialement celles sur la loi de Dieu; ses conferences
pour les retraites ecclesiastiques, celles qu'il faisait
aux Missionnaires . Turin et a Rome; celles qu'il prichait aux Filles de la Charit6 a Paris, enfin les entretiens surles Ivangiles pr&ch6s a Turinet a Rome dans
1'6glise de Saint-Vitalien.
On a encore de lui une Vie manuscrite de saint Vincent, pour laquelle il a mis a contribution les archives
de la maison de Saint-Lazare, et deux discours fort
6tendus sur I'esprit et le cceur de saint Vincent.
II. M. Francois-Antoine BACCARI
Pro-vicaire (I818-22 mai ISar),

Vicaire general (22 mai 182x-1x

juillet 1827).

i.
§ I. Premikres annees de M. Baccari
M. Francois-Antoine Baccari naquit le i aoiit 1747
d'une famille honorable, a Lendinara, petite ville
appartenant alors a la r6publique de Venise.
Les missions que la maison de Ferrare faisait de
temps en tempo dans le lieu de sa naissance lui freat
connaitre la Compagnie. Aussit6t qu'il fut en age de

I. Nous reproduisons, autant que possible, la biographic faite k Rome;
en quelques endroits nous nous sommes vus obliges de nous 6loigner des
appreciation's de 1'auteur, pr6sumant qu'il n'avait pas entre les mains les
documents qui figurent dans la vie de M. Boujr.rd et qu'il n'dtait pas-au
courant des n6gociations qui eurent lieu au sjet du Superieur ginDral
de la Compagnie.
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pouvoir I'apprecier et d'y etre regu, il sollicita son
entr6e. II fut admis, n'ayant pas seize ans accomplis,
au s6minaire qui se faisait alors dans la maison des
Saints Jean et Paul (1763).
Les qualitis des excellents confreres avec lesquels

N.

FRANCOIS-ANTOINE

BACCARI

VICAIRE GENEiAL (1819-1827)

il vecut, tels que MM. Romuald Ansaloni, Ceracchi,
Cortenovis qui furent tous des colonnes de la Compagnie, et de ven6rables anciens tels que MM. Macchi,
Raspi, Fenaja et surtout M. Rezasco, qui tous vivaient
encore, de M. Croce, alors visiteur de la province, lui
imprimurent vivement dans MI'me l'esprit de la Congregation, et bient6t il se concilia I'estime de tous et
fut regardi des lors comme un sujet de grande esp6rance.
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II ne dementit pas I'idee avantageuse qu'il avait fait
concevoir a son sujet, car apres les deux annees de
probation et cinq ann6es d'6tudes, il fut promu au
sacerdoce et envoye a la maison de Fermo pour enseigner la thoologie a un grand nombre d'eccl6siastiques.
§ 2. Travaux de M. Baccari jusqu'en 1816.

Les succes dans l'enseignement et le long sbjour qu'il
fit dans la maison de Fermo, firent de lui le soutien et
l'ornement de cette maison et le firent appr6cier de ses
sup6rieurs, de M. Bonzi, dont la memoire est en vne'-

ration, ainsi que des archeveques qui se succ6dirent
sur le siege de cette ville, de S. Em. le cardinal Paracciani et de Mgr Minucci.
Ses doctes enseignements ne le rendaient pas seals
precieux a cette maison, mais encore sa complaisance
a remplir les fonctions du saint ministere. II fut 6galement bien utile sous le rapport mat6riel, et c'est i
cette occasion que se r6v6lerent ses dispositions pour
I'architecture, dispositions qu'il tenait plut6t de la
nature que de l'6tude, lorsqu'il fut pri4 de faire les
plans d'un nouveau couloir a plusieurs 6tages et de
l'6glise qu'il y avait a construire dans la partie sup-

rieure de la propri&et.

II fit, en effet ces plans et se

chargea de 1'execution; grace a son assiduitt constante
et a sa solliritde d tous les instants, il eut la consolation de r6ussir a la satisfaction de tout le monde et
parvint a embellir la maison qui devint une des mieux
accommod6es de la ville.
La maison de Forli avait besoin d'un puissant secours
pour ses nombreuses et importantes fonctions, principalement a l'4gard du clerg6 qui s'y reunissait de toute
la Romagne. Les Sup6rieurs arrkterent leurs regards
sur M. Baccari qui, se rendant A leur appel, quitta
imm6diatement Fermo, quoi qu'il dfit lui cofiter dec
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s6parer d'une ville a laquelle il avait prodigu6 tous ses
soins et ou il avait obtenu de grands succes.
Dans cette nouvelle maison, il mena une vie tout
apostolique, car pendant qu'il y demeura, non seulement il prit part a tous les exercices, mais plus d'une
fois il en fut charge seul; ii alla souvent 6vang6liser
dans les dioceses voisins, se chargeant volontiers de
pr&cherplusieurs fois le jour au peuple, aux eccl6siastiques et aux religieuses. Ce fut dans ces courses qu'il
eut occasion de faire connaltre davantage ses talents
naturels pour i'architecture, et il en donna sp6cialement des preuves ~ Salodeccio, dans le diocese de
Rimini, o4 I'on fit construire sous sa direction une
magnifique 6glise.
Mais, comme les occupations de la maison de Forli
ne pouvaient lui suffire, il prata encore son secours
la maison de Bologne pour les predications qui avaient
lieu chaque. et6 au bourg de Saint-Pierre, fonction
importante confiee aux Missionnaires de cette ville
lesquels ne se trouvaient pas toujours capables d'en
supporter le poids.
Une fatigue aussi consid6rable jointe a des disagr6ments qu'il eut & 6prouver lors de sa nomination
comme superieur de la maison de Forli altererent sa
santi au point qu'on dut le Laire changer d'air et on

1'envoya a Florence. Mais au lieu d'en eprouver le
mieux qu'on en attendait, sa sant6 fut encore plus compromise, et de l'avis des m6decins, ses Superieurs jugerent A propos de lui faire respirer l'air natal. Son
sejour & Lenderina ne devait pas etre long, car il fut
bient6t r6tabli; mais les bouleversements qu'occasionnerent a cette 6poque dans toute 1'Italie les arm6es
republicaines 1'empecherent de rentrer dans la Congregation et ce ne fut que plusieurs annies apres qu'il fut
a mbme d'aller rejoindre ses autres confrires,
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Ainsi s6par6 des autres Missionnaires, s'il quitta
l'habit de son 6tat, jamais M. Baccari n'en perdit I'esprit et il continua de travailler dans la vigne du Seigneur.
La d6faite des armees r6publicaines survenueen 1799
fit un peu respirer et donna 1'espoir de voir les choses
reprendre leur cours ordinal re. Pendant ce temps, grace
au courage de M. Orsoni, la maison de Ferrare fut
r6tablie et, aussit6t, M. Baccari s'empressa de rejoindre
son confrere pour reprendre les fonctions attachies a
cette maison. Mais la victoire remportee par les Autrichiens ne sembla avoir 6t6 m6nagee par la Providence
que pour procurer la tranquillit6 necessaire a l'6lection du Souverain Pontife PieVII; car, a peine 1'6lection
termin6e, les armees frangaises prirent le dessus, ce
qui amena un nouveau uouleversement dans les affaires
de 'Etat et M. Baccari se trouva dans l'impossibilite
de rentrer dans la Compagnie.
En 1807, il put cependant reprendre son habit'de
Missionnaire dans la Maison de Florence, apris en
avoir ete priv6 pendant quinze ans; mais a peinearriv6, il
fallut se retirer a cause de la persecution suscitie contre
les religieux 6trangers h cette province. 11 trouva heureuscment un refuge dans la maison de Bologne oui
s'4taient d6ja r6unis M. Gizzi comme suptricur et
"M.Cortenovis, tous les deux ses anciens compagnons.
Si les circonstances ne lui permirent pas de se livrer
au: fonctions de la Compagnie, son zele ne resta cepen~,tpas inactif. II s'adonna a la pr6dication et aux
autres fonctions eccl6siastiques.
M. Baccari 6tait a peine depuis deux ans a Bologne,
quand, au mois demai I8io, survintle dcret delasuppressicn gen6rale de !a Congregation de la Mission,
suppression qui, dispersant les membres de cette
faiulie, obligea M. Baccari de retourner a. Lendinara,
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I1 y utilisa son talent d'architecte pour la construction
d'un clocher et d'une petite 6glise.
Ce fut a cette 6poque qu'il publia un ouvrage intitule :
, Lettre a un jeune confesseur ,, dans le but de mettre
une digue a la trop grande facilit6 qu'avaient, a son
avis, certains confesseurs de donner 1'absolution. Ces
travaux et d'autres occupations eccl6siastiques occuperent son temps jusqu'au r6tablissement de la Compagnie
en 1816.
§ 3. Rentrie de M. Baccaria Monte-Citorio,a Rome.
Ds que la tranquilliti commenaa a renaitre,M. Baccari s'empressa d'6crire a M. Sicardi, vicaire g6niral
de la Congr6gation a Rome, qu'il 6tait pret a se
rendre dans la maison qui'il voudrait bien lui indiquer; mais M. Sicardi 1'appela aupres de lui a MonteCitorio oit il arriva au mois d'avril 1816. M. Ceraccbi,
qui etait supbrieur et exerqa en m6me temps les fonctions de visiteur, le nomma son assistant, et bient6t
apres il lui ceda sa place de sup6rieur, pour se retirer
dans la maison oh se trouve le siminaire.
§ 4. M. Baccari,pro-vicaire, puis vicaire gineral.
Deux ans apres la rentr6e de M. Baccari a MonteCitorio, M. Sicardi, qui, a cause de son grand age,
portait avec peine le poids de la sollicitude inseparable
de sa charge, demanda, versla fin de 1817, au Souverain Pontife, de vouloir bien lui donner M. Baccari
pour pro-vicaire, ce qui lui fut accord6. Le pape l'avait
connu autrefois a Imola a~-1'poque oi il occupa ce
siege, et plus tard il I'avait revu a Venise peu apres
son exaltation.
M. Baccari gouverna les provinces de la Congregation de la Mission situdes hors de France sous le titre
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de pro-vicaire g6n6ral jusqu'i la mort de M. Sicardi,
survenue vers la fin dejuin 1719. Sur les instances de
M. Baccari,le vicariat fut offert a deux Missionnaires
qui, successivement, firent agrier leur refus au Souverain Pontife. Ce fut alors que M. Baccari fut nomm6,
le 21 mai 1821,vicaire g6enral des provinces de la Congregation situ6es hors de France.
M. Baccari, en i818, appliqua son zele a donner une
nouvelle impulsion aux <euvres et a ranimer 1'esprit de
la Congregation qui, alors, commencait a revivre et a
cicatriser ses plaies. Sa sollicitude pour le r6tablissemement des maisons, son zele pour les plus petites
observances des rfgles, enfin sa vigilance pour la formation des nouveaux Missionnaires en qui reposait
l'avenir de la Compagnie, c'etait 1l le sujet ordinaire
de ses preoccupations et des lettres particulibres qu'il
adressait aux maisons d'Italie et aux provinces 6trang&res.
Au mois d'avril 1818, il commenca a adresser des
lettres circulaires a la Compagnie, et, depuis lors,
chaque ann6e, et a des 6poques diff6rentes, il ne manqua pas, tout le temps qu'il resta dans ce poste, de faire
parvenirune de ces lettres aux maisons placeessous sa
juridiction. Ces circulaires rendent t6moignage de ses
bonnes intentions. Cependant, sa circulaire du 7 avril
1825 prouve qu'une bonne intention ne suffit pas toujours pour rendre efficaces les mesures d'un Superieur,
et ses avis, quoique empreints de sagesse. Sa sollicitude
ne se borna pas la; il voulut s'assurer par lui-mkme des
besoins de toutes les maisons d'Italie; aussi il les
visita toutes depuis Lecce jusqu'a Turin, malgre son
grand age et les fatigues inseparables d'un voyage;
dans toutes il laissa de sages avis et y fit des recommandations appropriees a la situation.
La province romaine se ressentit surtout de son de-
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vouement. II pourvut 4 l'ameublement de la nouvelle
maison de Saint-Sylvestre et lui assura des revenus suffisants. Grice a la bienveillance du gouvernement
pontifical, il put procurer des secours convenables aux
autres maisons des ttats du Saint-Pere et se chargea
encore de pourvoir aux besoin de celles de Bologne et
de Ferrare. Celle-ci lui occasionna bien des voyages
et des d6penses, mais ses soins furent couronn6s de
succýs avec l'assistance que lui doarale cardinal Odescalchi, archeveque de cette ville. La maison de Fermo
rentra aussi en possession de ses ancienries propri6t6s,
quoique a des conditions un peu dures auxquelles on
ne put se soustraire. L'6tablissement de la Compagnie
dans les ttats-Unis d'Am6rique, comme on 1'a vu, avait
commenc6 sous l'administration de M. Sicardi aux instances de Mgr Dubourg.M.Baccari s'appliqua6 tendre
i'ceuvre et a sa mort il eut la consolation de la savoir
dans un 6tat prospere. t La meme maison renferme a
la fois, disait-il, des pretres, des 6tudiants, des s6minaristes, des freres et un college compos6 d'une nombreuse jeunesse a l'6ducation de laquelle les Missionnaires donnent leurs soins. Les constructions destindes
utii.
Id
il1 yS, -daAipne
c:p1lIp
a1iidui
-----6glise; la maison est pourvue de meubles, d'ornements
sacr6s et de livres; mais ce qui est plus precieux encore,
c'est la r6gularit6 qui rkgne dans la communaut6. x
11 envoya trois fois des pretres et des freres, procura
Scette maison des sommes recueillies parmi les fidles,
exp6dia des omements, des calices, ainsi que des instruments de travail pour les arts et pour la culture. Le
poids de sa charge 6tait grand, vu surtout qu'il n'avait
pas meme un secr6taire pour I'aider dans sa correspondance; on pourrait croire qu'on ne pouvait attendre
de lui d'auitres services. Et cependant, il n'en fut pas
ginsi, car, souvent, il fut prie de prendre part aux tra-
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vaux des exercices spirituels qui se donnaient dans la
maison de Monte-Citorio et toujours il s'y preta volontiers. Entre autres choses, il 6prouvait une v6ritable
satisfaction a expliquer le rituel. Mettant Aprofit toutes
les parcelles du temps que pouvaient lui laisser ses
occupations, il n'oublia pas son ouvrage sur I'administration du sacrement de penitence qu'il r6digea a
Rome sous le titre : ( la Clef de voute ,, Forza degli
archi, ouvrage qui est rest6 in6dit.
Pendant qu'en France la Congregation sortait de ses
ruines, s'organisait et commencait a se dilater, que
les anciens et les jeunes Missionnaires rivalisaient de
zile pour remettre en vigueur les pratiques en usage
a Saint-Lazare, sans se preoccuper de ce qui se passait
dans les maisons relevant de la juridiction du vicaire
g6neral r6sidant a Rome, les Missionnaires des provinces situ6es hors de France 6prouvaient au contraire
un malaise qui leur faisait regretter l'ancien ordre des
choses. Ce fut alors, ala fin de 1824 ou au commencement de 1825, que M. Baldeschi, du consentement du
Souverain Pontife et avec l'assentiment de plusieurs
de ses anciens confreres, mais a I'insu de M. Baccari,
fit faire a Paris les premieres ouvertures au sujet d'un
chef unique pour toute la Congr6gation.
De son c6te, vers la meme 6poque, en janvier et en
avril 1825, M. Baccari. sentant de plus en plus la pesanteur de sa charge, t6moigna a M. Boujard, vicaire
g6n6ral en France, son desir de voir cesser la division
qui existait dans la Compagnie par la nomination d'un
Sup6rieur g6enral. Mais les conditions mises a cette
6lection ne plurent pas a Paris, et des lors M. Boujard
ne donna pas suite aux avances de M. Baccari. Cependant, I'ann6e suivante dans sa Circulaire du 28 fivrier 1826, M. Baccari porta ý la connaissance de toutes
les maisons de son ob6dience qu'il avait pri le So4-
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verain Pontife de faire disparaitre cet etat de choses
et qu'il avait I'espoir de voir mener cette affaire a
bonne fin.
Les nagociations aboutirent en effet, comme on I'a
vu, a la nomination, par le Souverain Pontife, de
M. Dewailly aux fonctions de Sup6rieur genaral de la
Mission.
§ 5. Dernikres annies de M. Baccari.

Pour ne pas revenir sur ce qui a &t6dit dans la notice
de M Boujard,.nous nous bornerons mentionner seulement quelques faits des plus saillants.
Quand M. Baccari apprit que M. Dewailly exercait
les fonctions de Sup6rieur g6neral, il le pria avec des
instances si vives et si r6itbr6es de lui retirer la charge
de visiteur, qu'on crut devoir faire droit a sa demande,
et la patente de son successeur qu'iT avait d6sign6 lui
fut adressie, afin de latransmettre a qui de droit. Mais
au lieu de faire la commission, il retint la patente et
6crivit a Paris, le 19 octobre 1827, que le Saint-PNre
ne voulait pas qu'il abandonnit les fonctions de visiteur. Le 31 janvier 1828, il manda de plus au Superieur

g6neral que le Souverain Pontife l'avait nomm6 commissaire pour traiter les affaires de toute la Congregation, et peu apres il ecrivit a un Missionnaire qu' il
avait recu du pape tous les pouvoirs de Superieur general, mais qu'il ne les exercait qu'en secret et pour le
bien de la paix ,>.

M. Dewailly d6ceda durant le cours de cette annee,
le 23 octobre 1828, et M. Salhorgne, d6signe vicaire

g6n6ral de la Compagnie, convoqua une assemblee
g6nirale. Dans cette assemblee M. Baccari fut nomme
assistant de la Compagnie aupres du Sup6rieur general
qui venait d'etre l6u, et oblige, par consequent, de resider a Paris. Le sejour de la France lui paraissant
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contraire a sa sant6, il d6sira retourner a Rome. Mais
M. Salhorgne, Superieur g6enral, et son conseil mirent
pour condition qu'en acceptant sa demission comme assistant et en lui d6signant un remplacant, il fallait qu'il
renoncAt a l'office de commissaire g6enral. M. Baccari
ayant souscrit A cette clause put se retirer a Rome en
qualit6 de visiteur de la province romaine. Ainsi finit
la division qui existait dans la Compagnie, depuis que
M. Sicardi avait obtenu du Saint-Siege, pendant !'emprisonnement de M. Hanon, 1'autorite et le titre de vicaire ge4nral d'une partie de la Compagnie.
M. Baccari essaya de rentrer en possession des fonctions de vicaire g6n6ral de quelques provinces de la
Compagnie, a Poccasion de la r6volution qui eut lieu
a Paris en juillet i83o. A cette 6poque, M. Salhorgne
crut devoir quitter la capitale et se retirer d'abord
dans notre maison de Roye en Picardie, puis an grand
s6minaire d'Amiens. De la, il lui etait aussi facile de
gouverner la Congr6gation que s'il eut 6te a Paris. Cet
dloignement momentane du Sup6rieur g6enral de la
maisonmere parut une occasion favorable a M. Baccari
pour solliciter de nouveau le titre et les fonctions de
vicaire g6n6ral de la Congregation et il fit faire des
d6marches dans ce sens. c,I1 en fit meme la demande
au Saint-Pere, de vive voix ,, lisons-nous, dans une
correspondance de Rome du 29 mars 183i.Et le correspondant ajoute : ( Le Souverain Pontife lui r6pondit
de I•' pr6senter un memoire A ce sujet afin qu'il put
s'en entretenir avec les cardinaux. M. Baccari jugea a
propos de ne pas faire un m6moire, mais de s'yprendre
d'une autre maniere. ( Quoi qu'il fasse, j'espere qu'il
( n'obtiendra rien, car le cardinal Odescalchi et moi,
( agissons de concert pour empecher cette division n
ecrivait un Missionnaire de Rome. Les d4marches de
M. Baccari n'eurent en effet aucun r6sultat.
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Pendant les cinq annees qu'il v6cut encore, M. Baccari, quoique octog6naire, avait conserv6 sa vivacit6
d'esprit etsa vigueur de corps, sauf quelques acces de
fievre auxquels il 6tait sujet. Avec ces dispositions, ii
put encore faire face aux devoirs de sa charge. Ce fut
a cette 6poque qu'eut lieu la fondation d'une maison
de la Compagnie a Oristano en Sardaigne. L'archeveque de cette ville ayant supprim6 par autorit6 apostolique, plusieurs couvents de son diocese, eut la pens6e d'6tablir des Missionnaires a Oristano et de leur
donner les biens qui provenaient de cette suppression.
Lorsqu'il eut r6uni les revenus suffisants, il en fit faire
la demande au pape par l'interm6diaire de Mgr Giustiniani; de cette maniire, M.Baccari setrouva dans la
n6cessit6 d'accepter pour ne pas s'exposer a aller contre
les ordres de Sa Saintet&. La province se trouvant
depourvue de sujets, il en demanda aux deux autres
visiteurs d'Italie et ayant eu la promesse qu'il lui serait
accord6 un pretre et un frbre, il envoya, le 18 janvier 1835, MM. Ferrari et Gaggini pour s'assurer de
la position. II venait d'apprendre leur arriv6e en Sardaigne et leur satisfaction d'avoie 6t6 choisis pour
cette Mission, lorsqu'il fut subitement enlev, par la
mort le 3 mars 1835.
Le mardi qui pric6da les Cendres, il jouissait d'une
bonne sant ; il avait dit le brviaire et ecrit des lettres;
le mercredi, se trouvant a table a midi, il fut frappe

d'une attaque d'apoplexie qui paralysa toute la partie
droite de son corps. On le porta sans connaissance
dans son lit, on lui administra l'extreme-onction, et
moins d'une heure apres il avait cess6 de vivre, ag6 de
quatre-vingt-sept ans et sept mois. Le jour suivant,
dans l'eglise de Monte-Citorio, eurent lieu ses fun6railles, qui furent pr6sid6es par Mgr Borgagnati, sousdoyen de l'assemblee des prelats, et auxquelles assis-
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terent deux autres pr6lats de ses amis, les pretres de
nos deux maisons et le collige &cossaisqui assiste ordinairement a l'office de notre eglise.
La consid&ration dont jouissait M. Baccari aupres
des 6veques les plus recommandables et des cardinaux
de premier merite 6tait fort grande; et il suffira de
mentionner entre autres le cardinal Mattei, 6veque de
Ferrare, puis doyen du Sacr6 College, qui avait une
grande estime de sa prudence et de ses connaissances,
appr6ciait ses avis et ne laissait passer aucune occasion
de lui donner des marques de son affection.
Tous les Souverains Pontifes sous lesquels il vecut
depuis son retour a Rome se plaisaient a l'honorer de
leur attention.
FIN

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
434. - Koang-i-lou. (Recueil de ce qui peut propager
le bien). Publication hebdomadaire en langue chinoise.
Tien-tsin, mission catholique des Lazaristes, 1912.
Nous avons dejk signal6 dans les Annales (t. 77, p. 5nl) cette utile
publication faite sous les auspices et sous la direction de Mgr le
Vicaire apostolique de Tien-tsin. Le Kozn-i-lou a dejk plus de miile
abonnis. Nous sommes bien aise de citer ici quelques-unes des approbations qui lui ont ete adressees.
Mgr Merel, eveque i Canton, a &rit le ieravril 1912 : a Votre Revue
Koang-i-lou a, je vous 'avouerai, combl un desir que j'avais bien pressant au cceur. Les questions que vous traitez sont d'autant plus interessantes qu'elles out toutes trait aiu choses religieuses. Le fond etle style
m'ont paru trts bien. ,
Voici maintenant le P.

Kalff, missionnaire au Shantong, qui dit le

6 cctobre n: II est bien beau de voure part de travailler sur le domaine
de la presse, ce domaine si important. Hilas! du c6te catholique, en

Chile, la presse est encore peti'e Mais je comprends combien ceite
tache estdifficile : crire des articles en chinois n'est pas I'affaire de
tout le modis. Pourtant, les cathoiiques ont ici de grands devoirs a remplir. Oa ,.'a dit (le P. Kalt n'crst en Chine que depuis trois ans) que
le Koang--!-ua apporte de bons articles en mati&re d'apologetique ; ceete
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question est bien actuelle. J'espere que votre entreprise se d6veloppera
de plus en plus. ,
Mgr Geurts, vicaire apostolique du Tch-li oriental est enchante de
la vie que la nouvelle publication a introduite parmi ses chr6tiens.
Mgr Gabriel Maurice de Si an fu (Shensi), apres avoir command6
quinze abonnements, continue : a Je pense qu'ils augmenteront dans la
suite et que tous nos pretres chinois aimeront h I'avoir et a le lire
(Mgr Maurice vient de prendre encore quinze autres abonnements). Je
vous filicite de la bonne oeuvre que vous avez entreprise et de son
accrcissement rapide. Qu'il devienne vite geant, ce petit journal, pour
briser le culte des idoles par la force de ses raisonnements lumineux. ,
Le P. Timmers, provicaire & Hankow (Hupeh), 6crit: a Je fais mon
possible pour augmenter les abonnements du journal et j'espere que,
pour I'annie future, je pourrai arriver au nombre de quarante on cinquante. %
Le P. De Jacgher, tres zeil pour la propagation de la foi, de son c6te,
&crit : • Veuillez avoir la bonte de me procurer les numeros qui me
manquent, car je voudrais rdunir le tout en un volume. En outre, je
vous prie d'ajouter h mon premier abonnement, deux nouveaux, car je
me propose de faire de la propagande pour votre excellent journal, et
par lui, pour notre sainte religion qu'il d6fend si bien. "
Le P. Sevres, a Hwangsien (Shantung) nous dit de son c6td : Votre
journal est tres instructif et interessant; il comble un de mes voeux. II
est de toute actualit6 en ce moment. Encore une fois, je desire un grand
succes a votre journal qui, par le bien qu'il fera, vous dedommagera des
fatigues qu'il vous impose. *
Trois pretres du Su-Tchuen, M M. Simon Wang, Francois Leao, et
Matth. Mde font accompagner leur demande d'abonnements de cet
eloge : - Sive ex experientia sive ex litteris S. Pontificis constat diaria
multum utilitatis afferre, si bona sint. Sat dolemus quod pauca sint
diaria sinica pro nostra religione. Gaudemus quod prospere aggressi
estis hujusmodiopus et clarescere incipit vestrum magnificum Koang-i-lou.
Desideramus legere hoc vestrum opus et sic aliis praedicare. ,
Les laiques memes se mettent de la partie. Ecoutez M. J.-B. Liou,
employe de la douane i New chwang : a Surely I try my best to perform my duty of Propagator towards our good and esteemed religious
papers. , Aprhs quelques autres considerations, il termine ainsi : a Divine blessing to you, Kwang i lu, the new Bishop, my Brother-Catholics, our Holy Mother Church and Republican China. n
Une approbation des plus encourageantes est venue a la premiere
heure d'un pretre de Kou king (Shen si), M. Tcheng, qui s'exprime
tres longuement dans une lettre dont voici le resume : , Comme il est
malheureux qu'en Chine, la foi ait 6td pr&chee si longtemps sans avoir
le secours d'un bon journal catholique. ,
, Le troisieime article de notre dernier Synode regional (1909) recomnande de fonder la presse catholique et de la propager. Or, I'annee suivante, nous avons appris qu'un de vos chritiens de Yen chang, Wang
yu6 hoa, faisait paraitre la Doctrine ratholique. Ce n'etait qu'une pauvre
feuille lithographiee, mais quelle joie k son apparition! J'etais si heureux
que je lui ecrivis pour le fdliciter et l'encourager. Mais ce journal n'a
pas dur6 un an.
a Voili que !'autre jour je vois l'mnpartial[annoncer le Koang-ilou.
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Cette fois-ci, c'etait le vrai journal catholique tant d6sir6. J'en ai &tC
transporte de joie.
- Je vous supplie de garder confiance et constance dans les difficultes
toujours rudes d'un debut pour continuer longtemps k nourrir nos com.
patriotes catholiques de cette fortifiante lecture. a
Ces jours-ci nous est venue une iettre du Che Kiang Oriental. M.Andr6 Chou, entre dans la Congregation en x888, nous dit que a Mgr Rey.
naud a demande a M. Soun Jean, lazariste, cc qu'il pensait du Koangilou. a Ce que j'en pense, lui repondit le Missionnaire, c'est que ce
journal devrait 6tre non seulement dans toutes les residences des Missionnaires, et dans toutes les chretientes oh il y a un lieu de prieres (kong
souo), mais encore dans toules les &colesde filles et de garcons et dans
les icoles de catkchumenes, afin que les maitres se servent de la lecture
et du commentaire du journal pour renseigner leurs eleves sur l'tat de
l'Pglisc et en faire des hommes d'action a I'exemple des chretiens des
autres pays. , Monseigneur lui repoudit : - £tant donneela bonte de ce
journal, ce que vous dites est tres juste. *
a Je (M. Chou) dis alors i M. Soun : a II faut I'afficher i la porte de
a nos residences, pour qu'il soit lu par les passants. n (Nous employons
ce moyen k Tien-tsin depuis plus de cinq mois). - a Mais oui. Tris
a bien! Tres bien! .
a Je n'ai qu'une reserve i faire sur le Koang-i-lou, Ie papier pourrait
etre un peu meilleur. o
Vous voyez que les encouragements et les eloges ne sont pas pen
nombreux. Mais ce qui est mieux que les encouragements et les eloges
6crits, ce sont les resultats acquis pour la propagation de la foi, grAce
an Koang-ilou.

Voici, comme specimen, le sommaire d'un numero du Koang.ilou, qui
nous a fti adressel(sommaire et journal) ;
Premiere page. Annonce de la date de la prochaine reunion de 1'Union
de 1'Action catholique chinoise.
Article de fond : Le Theitre chretien (suite et fin).
Troisieme page. Nouvelles religieuses. Chine : x" Progres de la propagation de la foi i Tien-tsin;
20 Resultats des salles de conferences a. Tien-tsin;
3' (Ki-Tcheou). Une conversation etonnante. Au village des montagnes
de P'ingkou, les habitants voyant que I'on allait ordonner de couper les
tresses en ont conclu que le vieil etat des choses 6tait bien mort, la Re.
publique une affaire faite. u Et done, ont-ils dit, il faut tout carr6ment
dire adieu i cc passe de miseres, d'illusions, de d6convenues: le monde
est au progres, il le prend sur toute la ligne ; et pour commencer, qui
nous a fait plus de mal que nos bonzes et nos pagodes, et nos Bouddahs
qui nous poussent i nous faire boxeurs et apres nous avoir mis dans une
impasse, ne savent pas nous en retirer. Cherchons la vraie religion. ,
Apres ddliberation, tout le village d6cida que c'etait le catholicisme, et
aussit6t, les habitants envoyerent une deputation au P&re pour le prier
de les instruire. On dit que plusieurs villages veulent suivre leur exemple.
Voilk I'avenir!
4. Etranger. to (France). Qui aime est aimi (mots des Quatre livres).
Histotre d'un d6put6 catholique malade, pour lequel toute la region a
fait un pilerinage;
3o (France). C(Evres des petits bcrgers;
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3* (France). Benedictions des maisons ouvrieres par Mgr l'archev&que
de Paris;
4* (France). Z!le de PA. C. J. F.;
5* (France). Pdlerinage de Lourdes;
6*(France). Histoire de la Municipalite de Nimes. Morale :la valeur
de i'Europden depend de sa religion ; il en sera de meme pour nous;
7° (Autriche). Preparation du Congres eucharistique;
8* (Amdrique). Nouvelles conversions;
9* (Amerique du Sud). Le Christ de la Cordillire des Andes;
io* (Amerique du Nord). Les Missions de P'Alaska;
i " (Turquie). Progres des ecoles catholiques;
r2" (Indes). Progres de la foi.
7" Varieits. i. Zle des catholiques d'Europe pour la diffusion de la
bonne presse ;
2. Le projet d'une Soc dt6 internationale pour ressusciter le droit international chritien;
8* Correspondance. Lettres de difirents vicariats demandant de s'unir
a U.A. C. C.;
"Supplement. Importance de la question religieuse pour la vie d'un
pays (suite et fin).
Bulletin politique de la semaine.
Annonces. -

Vincent LEBBE.

435. - S. Vicente de Paulo (1576-i600) por Emmanuel de Broglie, traduzida da undecima ediedo por un
padre da Congregafdo da Missao [L. G. Boavida]. Rio
deJanciro, Alves, 191o. Unvol. in-2 de XIII-245 pages.
Cette traduction en langue portugaise de I'excellente Vie de saint Vincent
de Paul, par M. Emmanuel de:Broglie, a dte dedide par le traducteur,
NM.Boavida, C. M., aux membres des Conferences de Saint-Vincent-dePaul tres florissantes au Bresil. Le traducteur a ajouti un chapitre supplementaire fort interessant, consacred
constater 1etat au Bresil des
ceuvres qui se rattachent au nom et a l'influence de saint Vincent de
Paul : Lazaristes, Filles de la Charite, Conferences de Saint-Vincent-dcPaul, Dames de la Charit6, associations d'Enfants de Marie etablies
cher les Filles de la Charitd.

436. -

MGR D'AGOSTINO,

vescovo di Ariano. Vita

della Ven. Luisa di Marillac. Napoli, 19 12. Un vol. in- 2
de 16o pages. Prix : 2 francs.
Ce volume, d'une belle impression typographique et elegamment
illustre, met sous les yeux du lecteur la vie si profond6ment chr6tienne
et si admirablement charitable de la coopdratrice de saint Vincent de
Paul dans la fondation des Filles de la Charitd, la venerable Louise de
Marillac.
Mgr d'Agostino, 6dvque d'Ariano, en ecrivant en italien cette interessante biographic, a suivi habituellement, comme il Ic dit, les Vies de
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Louise de Marillac, ccrites par la cumtesse de Richemond et par
Mgr Baunard (p. x56) : ce sont des guides excellents.

437. - Cheng Ouei-tseng-kiuz tee sing chengsiun. (Les
vertus de saint Vincent de Paul, par Maynard), trad.
du franqais, par M. Gr6goire Lou, C. M. Pekin, imprimerie du Pei-tang. Un vol in-8, 680 pages.
II est peu de pritres qui n'aient lu ce beau livre et admire ce tableau
d'une vraie vie sacerdotale et apostolique dit h M. 1'abbe Maynard. Cet
excellent ouvrage a etc traduit d-ja en espagnol (Madrid, 9go8), en italien, en anglais;il I'a ttc
aussi en hollandais, par leP. Boolars (Bois-leDuc, 1909), en flamand, par M. I'abbe H. Rembry (Gand, 1891). Un
lazariste chinois du vicariat apostolique de Pekin, M. Lou, vient de le
traduire dans sa langue inaternelle et de fournirainsi aux pretres et aux
chretiens indigenes un des meilleurs livres de spiritualite qui existent en
langue chinoise.

438. - Kao ti isou dai (Simplex expositio de punctis
servandis in confessione facienda). In-8, Ning-Po.
Cheng sse li Koe (Caeremoniae de Sacrementis). In-8,
Ning-Po.
C'est avec un veritable plaisir que nous avons requ ces deux volumes
sortis de l'imprimerie de la Mission calholique de Ning-Po. Ilssont
d'un tres bon aspect typographique et font honneur B ceux qui dirigent
I'imprimerie qui les a publics. Sur le second de ces ouvrages, nous trouvons quelques renseignements dans le Petit Messager de Ning-Po, revue
mensuelle, publie par la Mission catholique (numnro de septembre 1912).

Nous y apprenons que 1'auteur de ce livre est M. Chu (Antoine), lazariste chinois, tres verse dans la langue et la litterature chinoises. Le
titre du livre peut se traduire par Ritlul; cependant, ce titre ne convient
proprement qu'a la premiere partie du volume il l'on traite en detail des
sacrements. La seconde partie est un recueil de sentences, la troisicme
un formulaire de prieres. Cc livre sera fort utile aux pr6tres et aux
fidbles.
439. - Nous mentionnerons ici I'ouvrt.ge de M. Louis Mercier, Helitne
Sorbi'rs (Paris, librairie Calmana-Levy), parce que l'auteur a conduit
son hcrwine jusqu'au noviciat des Filles de la Charite, 140, rue du IBa :
pieuse fictiun
sans doute, mais bien pres de la realite. Un autre ouvrage,
!'Ei•tw Gills, nous met sous les yeux I'education des jeunes garonas,
comnz.i dans HeiLnc Sorbiers est retracee 1'6ducation des jeunes filles; ce
sont les deux panneaux d'un dip.yque, tous deux admirablement peints.
Nous reproduisons sur ces dieux livres lappreciation d'une revue religieuse 'A.mi du clerge (numero du 5 septembre 191g) qui n'est suspecte
d'aucune complaisance pour ce qui ne serait pas absolument irrepro.
Lhable:

n 1lhclne Sorbiers est un roman chrCtien, d'inspiration purement et
exclusivement chrelienne. Et c'est un bijou litteraire, comme tout ce qui
nous est venu de M. Louis Mercier.
a Figure iddale, direz-vous: oui certes, mais du seul ideal authentique,
de celui qui est fait de realitqs. II n'y a pas un trait ici qui ne soit la
verit meme. II n'est pas un de nos confreres qui ne a reconnaisse a
cetue II••ne et qui Wait, dans sa paroisse, tout au moins les elements
de perfections analogues. - Denouement: Helene sera sceur de charit6;
e!le va au noviciat de la rue du Bac et meurt apres quelques mois de
vie religicuse. ,
% L'Elive Gilles (Paris, librairie Perrin) a obtenu le grand prix littiraire dont l'Acad6mie disposait depuis l'an dernier et qu'elle n'avait pas
encore decerne, aucun ouvrage ne lui en ayant paru digne. Et elle le
decerne M. A. Lafon, sur un rapport de Maurice Barris, parrainage
qui ajoute singulierement encore
I'eclat d'un laurier si flatteur. Le
public a ratifie le jugement de l'Academie; et il ne faudrait pas beaucoup de choix aussi heureux pour rdhabiliter l'institution des prix littiraires, passablement tombee en discredit depuis quelque temps. C'est
que I'Academie, en effet, est encombree de donations, et elle salt toujours sans doute oia rpartir ses grands prix,qui generalement ne s'egarent
pas sur des indignes; mais quant k la menue monnaie, quant au billon
de la multitude de ses petits prix, ce serait k croire, souvent, qu'elle n'a
voulu en faire que des encouragements a mieux travailler, ou encore,
qu'elle s'est hate de s'en d6barrasser en les jetant k la tete des plus
importuns d'entre les quemandeurs et les mendiants.
a L'Elive Gilles est un beau livre, et qui fait penser. Mais qu'il soit
beau, on ne s'en apercoit que quand on I'a ferm6, tellement I'art en est
achevi et ne se revile qu'. la reflexion critique! C'est un livre chritien
aussi: 1enfant a te dilev6 chretiennement; il prie: mais cela encore,
cette pit6 .enfantine, ce n'est qu' la reflexion qu'on y prend garde,
tellement elle semble etre chez lui toute spontanee. n
Dans un article du journal ie Temps du 23 novembre 1912, sur les
prix litteraires, le critique du livre I'Elve Gilles met un peu plus de
moderation & 1'iloge de ce livre. Nous avouons que I'appreciation du
Temps nous parait plus conforme a la realite.
440. - Saeur Apolline Andriveau, Fille de la Chariti,
et le Scapulaire de la Passion. Deuxieme edition. In-12,
Paris, Poussielgue, 1911.
Nous avons mentionn6 cet ouvrage lorsqu'en parut la premiere idition. Cette seconde edition a, parait-il, subi quelques modifications;
elles sont annonc6es dans la note suivante: a Cette seconde edition differe fort peu de la premiere. Le digne ecclhsiastique qui I'a pr6parie"
est mort depuis quelques annees. Nous donnons ici son travail sans
autres retouches que celles qu'il aurait faites lui-meme s'il avait df lee
publier de nos jours. a
Nous voulons bien le croire... Cependant, est-ce certain?
A ce sujet, nous ferons remarquer que la constitution Offzciorum de
Lton XIII sur la publication des livres traitant des choses religieuses,
pose en regle gnedrale que l'auteur mettra son nom sur son ouvrage.
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L'6quitc naturelle d'ailleurs le ieclame : quand on met en circulation
une thdorie doctrinale ou un rkcit de faits religieux, surtout de faits
extraordinaires, visions, propheties, etc., il est juste qu'on prenne sa part
de responsabilite de cette publication et que le lecteur sache par qui ces
theories on ces Icits lui sont pCesentes. II est facile d'en voir la raison
que dicte la prudence elle-meme. La prescription faite par Leon XIII,
qui renouvelle en cela ce qu'avait etabli Benoit XIV, est certainement
trzs 6quitable et tres sage.

441. ABELLY. La Vie du vinerable serviteur de Dieu,
Vincent de Paul, etc. I vol in-4, Paris, 1664.
Nous avons donne ci-dessus (p. 5) des renseignements sur cette Vie
de saint Vincent de Paul. Pour completer ce qui a et6 dit dejh, nous
constateronsqu'ia 1'dition de x891 a te ajoutee une table chronologique
qui aide i suivre dans leur ordre les evenements de la vie du saint et
qui facilite les recherches. Nous reproduisons ici cette table.
La Vie de saint Vincent de Paul par Abelly, edition de 1891.
TABLE CHRONOLOGIQUE

1576-1588. La naissance de Vincent. Sa premiere enfance, I, 18 et
suiv.

etudes chez les Cordeliers de Dax, I, 23.
1592-1596. Son preceptorat chez M. de Commet, I, 23.
1596. II reqoit la tonsure et les ordres mineurs, I, 24.
1596-1604. Ses 6tudes thiologiques & Toulouse, 1, 24. - Son priceptorat B Buzet et & Toulouse, 26, 27.
1598. II regoit le sous-diaconat et le diaconat, I, 24.
1600. II est ordonni prStre, I, 24. - II dit sa premiere messe, 26. Continuation de son pr6ceptorat, 26, 27. - II fait un voyage i Rome, 37.
1604. II est requ bachelier en theologie, I, 27.
1605-1607. Sa captivite i Tunis. Sa delivrance, I, 29 et suiv.
1607-1609. Son s6jour a Avignou, puis a Rome oit il continue ses
etudes, I, 34, 37.
1609. Sa mission k Paris, pros d'Henri IV, I, 38. - II est nommi
aum6nier de la reine Marguerite, 39. - Ses visites & 1'h6pital de la
Charit6, 46. - Le juge de Sore le calomnie. Reparation, Ibid.
1610. It est nomm6i 1 'abbaye de Saint-L6onard-de-Chaume, 1, 45. Ses dispositions de corps et d'esprit; les qualitis de sa conduite, 114.1588-1592.

II prend sur lui la tentation d'un docteur, III, 164.
1611. Son s6jour k I'Oratoire de Paris, I, 43.
1612. I1 est cur6 de Clichy, I, 44, 47.

1613-1617. Son entr6e, son sejour et sa conduite dans la maison de

Gondi, I, 49 et suiv. -

Ses eforts pour procurer l'abolition des duels

cn France. 11 dktourne d'un duel le general des Galeres, 54: II, 614.
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1615. II est pourvu d'un canonicat & la Coll6giale d'Ecouis, diocse'
d'Evreux, I, 55.
1617. Mission donnee k Folleville, I, 56.- Vincent sort de la maison
de Gondi, 6x. - II est nommi cure de Chatillon-les-Dombes, 64. Ses travaux dans cette paroisse, 65. - II y etablit la premiere Confrdrie
de Charit6, 75, 76. - II convertit ses h6tes et le comte de Rougemont,
78, 82.
II rentre dans la maison de Gondi, I, 74.
1618. II r6pand les Confreries de Charite, I, 77, 78, 1oa. - II donne
des missions, aide de plusieurs vertueux eccl6siastiques de Paris. Missions de Villepreux et de Montmirail; conversions de protestants, 77;
II, 29. - II commence I'ceuvre des Galeres , Paris, I, 91.
1619. II est nomme aum6nier general des Galbres, I, 92. - II est
choisi par saint Francois de Saleset sainte Jeanne de Chantal pour supdrieur de la Visitation, 99; II, 402; III, 3r8.
1622. II visite les galeres de Marseille, I, 92. - Sa captivit6 volontaire, III, 61-1s63.
1623. Ses missions & Marseille et k Bordeaux, I, 92, 95; III, 396. II etablit la Confr6rie de la Charitd k MAcon, I, 96. - II visite ses
parents. Impressions et preoccupations qu'il en rapporte, III, 396.
1626. II est nomme Principal du college des Bons-Enfants, I, so5.
1625. II fonde la Congr6gation de la Mission,'I, io5, 1o7, 128; III,
29, 30. - II assiste Mme de Gondi & la mort, I, 0og.- II se retire au
collge des Bons-Enfants, 112. - Ses'premiers compagnons et leurs
travaux, 13r, s32. - Ses premiers rapports avec l'abb6 de Saint-Cyran,
II, 534.
Continuation des missions. II se reproche de rentrer dans Paris, quand
il reste tant de villages i evang6liser, I, x39.
1626. I1 passe un contrat d'association avec ses premiers compagnons,
I, x3r, 407. - Ses rapports avec Mile Le Gras, 157, i58.
1627. La Congregation de la Mission approuvec par I'archeveque de
Paris et par le roi, I, i3x.
1628. II etablit les Exercices des Ordinands. Premiere retraite i
Beauvais, I, 175.
1629. II emploie Mile Le Gras a visiter les Charit6s, I, 159. - Services rendus i la Madeleine, x64; II, 423 et suiv.; III, 42o et suiv. Mission donn6e & Montauban, II, 65.
1630. Negociations relatives & Saint-Lazare, I, 141. - Origine des
Filles de la Charite, i65, 166.- Leur esprit, leurs rkgles, leurs ceuvres,
170; II, 443.
1631. Exercices des Ordinands k Paris, I, s76: II, 273. - Reglements
de ces Exercices, II, 28o. - Esprit; leurs fruits, 286.
1632. La Congregation de la Mission est approuvee par le pape Ur.
bain VIII, I, z32; III, 29. - Prise de possession de Saint-Lazare, I,
:47. - Etablissement des retraites spiritielles, 178; II, 345. Voy. Retrailes. - Etablissement fixe de 1'(Euvre des forgats, I, 288.
1833. Les Filles de la Charit6 se reunissent en communaute, I, 168.

-- 18 - Etablissement des conferences ecclsiastiques, 182 et suiv.; II, 315 et
suiv. Voy. Conjfrences.
1636. Mile Le Gras s'engage par vu:u au service des pauvres, 1, 170.
- Institution des Dames de la Charite de l'H6tel-Dieu de Paris, 193;
II, 463. Voy. Chariti (Dames de la). - Missions de Bordeaux et de
Saintes, II, 36, 66.
1635. Dames de la Charite i la Cour, I. 196. - Premier essai de sdminaire anx Bons-Enfants, 213; II, 375. - Etablissement de la Mission
a Toul, I, 3x8. - Missions dans les Cevennes, II, 42.
1636. Mission d'Auvergne, I, 218; II, 43, 44 et suiv.- Envoi de Missionuaires a l'armne de Picardie. Regleinent que saint Vincent leur donne.
I, 228. - Les Filles de la Charite s'Ctablissent au village de la Chapelle, pris Paris, 171.
1637. Services rendus a I'Ordre de Malte, I. 222. - Seminaire interne a Saint-Lazare, 234. - Nouveaux rapports avec 'abbe de SaintCyran, II, 256, 537.
1638. Organisation de 1'CEuvre des.Enfants trouves, I, 209. - Etablissement de la Mission a Richelieu et i Lucon, 318; - a Troyes, 319.Missions de Champagne, II, 60. - Missions dans la campagne romaine,
72. - Mission h Saint-Germain, o5S.
1639. Intervention charitable de saint Vincent, en Lorraine, I, 244;
II, 485. - Secours a Toul, Verdun, Bar-le-Duc, etc., II, 487.
1640. Assemblee de Dames en faveur des enfants trouves, I, 209. La Lorraine pauvre, a Paris, 243, 247: II, 485, 5oi, 503. - Secours a
Metz, etc., I. 244; II, 488. - Frere Mathieu Renard, I, 245; II, o55,
507- - Demarches de saint Vincent pour la paix, I, 251. - Missions de
Normandie, 11, 54. - Projet de mission a Babylone, III, 148.
1641. Filles de la Chariti utablies au faubourg Saint-Laurent, vis-a-vis
Saint-Lazare, I, s17. - Mission au village de la Chapelle, 247; II, 502.
- Etablissement de la mission a Crccy, I, 319. - Seminaire d'Annecy,
premier grand siminaire, Ibid. - La Mission autorisde a Rome,
I, 39g,
320; II, 72, 75, 307. - Mission du faubourg Saint-Germain, II, 335 et
suiv. - Vision de la gloire de saint Francois de Sales et de sainte
Jeanne de Chantal, 430. - Religieuses bneddictines au faubourg SaintGermain, 504.
1642. Conference des jrudis, au college des Bons-Enfants, pour les
tcoliers en theologie de Paris, I, 187. - Commencements d'un h6pital
de forcats a Marseille, x9g, 320. - S.minaire des Bons-Enfants, 25.Prenmire Assemble gendrale et d mission de saint Vincent; l'Assemblie refuse de P'accepter, III, 293.
1643. Exercices des Ordinands a Rome, I, 177; II, 307. - Missions
sur les galeres de Marseille, I, 9g ; II, 48. - Don de Louis XIII
a
l'ceuvre des Enfants trouves, I, 210. -- Saint Vincent assiste Louis
XIII
A la mort, 252. - II entre a u Conseil de conscience; sa regle de conduite, 256-259; II, 577, 58o. - Service qu'il y rend a l'Eglise, a 1'episcopat, etc., I,259; II,593, 598, 607. - Opposition religieuse Mazarin,
1, 259; II, 583. - Fondation de Ia :,ission a Marseille,
I, 320;- d'un
seminaire h Cahors, 321.- Assistance en Lorraine, II, 504.
T
1644. .e Suprieur de la Mission, aum6nier perpituel
des Gal&res,
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I, 192. - Fondation de la Mission de Sedan, 254, 321 ; - de la Mission
de Montmirail, 322. - Mission en Bourgogne, II, 61.
1645. Services rendus k l'abb6 Olier, I, 219. - Seminaire de SaintMcen, 322. - Etablissement de la Mission au Mans, Ibid. - FondaLion de la Mission de Tunis. Mission de Barbarie,323. - Etablissement
de la Mission i Genes, 324; II, 89, go. - Saint Vincent fait une grave
inaladie; un de ses Missionnaires offre i Dieu sa vie pour lui, I, 352.
- Services rendus par les Filles de la Charitd aux Petites-Maisons de
Paris, II, 463.
1646. Saint Vincent songe i donner des regles aux Filles de la Charite. Premiere approbation de leur Institut par l'archev4que de Paris, I,
171. - Etablissement et organisation de 'h6pital de Marseille, z19, 321.Fondation dela Mission d'Alger. Philippe Le Vacher,323. - Nouveaux
Missionnaires i Tunis, II, 12t. - Conversions d'her6tiques et de ren6gats i Alger, 122, z63. - Le frare Barreau, consul a Alger, 125. Saint Vincent fait ktablir un h6pital i Alger, Ibid, z26, z84. Voy. Alger.
- Les Missionnaires grands vicaires de Carthage, 129, i49, i50, x56. Missions faites en Irlande, 186. - Saint Vincent fait condamner 'h&resie des Deux Chefs, 543.
16 7. Jean Le Vacher consul et vicaire apostolique i Tunis, II,
123. -Assistance
aux pauvres esclaves de Bizerte, 140, 153. V6y. Bizerte.
1648. Memorable Assemblde en faveur des Enfants trouves, I, 210.
Mission de Madagascar. Nacquart et Gondree, I, 323; II, 2oo et suiv.
Luttes contre le Jansenisme, II, x2.
1649. Troubles de la Fronde. Saint Vincent va trouver la reine &
Saint.Germain, et lui demande le depart de Mazarin, I, 267, 266. Visite des maisons de la Compagnie, 271 ; II, 406. - I tombe malade
a Richelieu. Retour k Paris, I, 273, 274. - Mort de Gondr6e. Nacquart
reste seul i Madagascar, II, 215.
1650. Services rendus aux Filles de la Croix, 1,263. - Premiere inter.
vention charitable en Picardie, 275; II, 509. - Missions k Genes, II,
93. - Saint Vincent inspire la pensee de recourir i Rome contre le
Jansenisme, 547.
1651. Etablissement de la Mission en Pologne, I, 17, 324; II, 243.
- Mort du prieur Adrien Le Bon, I, 278. - Missions des les H6.
brides, 324, 325; II, 259 et suv. Mort de Nacquart. - Nouveaux
nissionnaires a Madagascar, II, 223. - Secours en Champagne et en
Picardie, 520, 637, 639. - Lettre aux 6v4qqes pour les rdunir dans une
demarche commune aupres du pape contre le Jansenisme, 547 et suiv.

-

1652. Vincent prepare Bossuet i la pretrise. II 1'invite k pracher I
Saint-Lazare, I, 177. - II continue de secourir ia Champagne et la Picardie, 277; II, 5o9, 525.- 11 secourt les environs de Paris. Etampes, I,

281. - II nourrit les faubourg de Paris, 284. - II fait lui-m.me le catechisme aux pauvres qu'on regoit i Saint-Lazare pendant la famine de
1652, 288. - Son intervention politique dans les troubles de Paris,
290, etc., 3oo. - Son esprit de charite et de penitence au milieu des
troubles, 291, 3oi. - Maniere de precher. Petite methode, II, 16. Missions de Corse, 98 et suiv..- II encourage les docteurs qui vont a

Rome et font condanmne

les cinq propositions, 56q. -

II aide a la
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rnforme des abbayes, 599. - Prujet de mission en Amerique, II, 48.
1653. Sa conduite ferme et charitable contre le Jans6nisme condamne,
I, 303; II, 567. - Sa conduite relativement 1 sa Compagnie ; aux
externes, I, 304; II, 569 et suiv. - Hopital du Nom-de-Jesus, I, 307.
-

Premier dessein de I'H6pital general , 3ir. -

Secours continues en

Champagne et en Picardie. Voy. Misire publique. - II prend part aux
travaux d'une mission, a I'occasion du Jubile de 1653, etant age de
soixante-dix-huit ans, III, 14o.
1654. Missions de Bretagne, II, 57. - Martyrs i Alger. Pierre Bor.
guni, 144 et suiv. - Missions d'Ecosse, 266. - Secours continues en
Champagne et en Picardie, 521. - 11 secourt les Irlandais refugibs i
Troyes, 524.
iS66. Alexandre VII confirme et acheve la constitution de la Compagnie de la Mission, I, 133. - Missions autour de Paris, II, 35. - Missions de Piemont, xo5 et suiv. - Constitutions des Filles de la Charite.
Seance d'etablissement. Explication des rbgles, 443, 462, 633.
1658. Mort des Missionnaires de Madagascar; Bourdaise, II, 224,235;
III, 147. - Nouveaux desastres et naufrages; II, 239, 24o. - Projet de
Mission en Arabie et an Mont-Liban, III, 148.
1657. Saint Vincent assiste M. Olier h la mort, et preside i 1l'lection
de son successeur, I, 221, 222. -

II revendique le privilege du nom de

la Mission, 32z.- Ouverture de I'H6pital general. II en refuse la direction, 315, 3z6. - Mort de Bourdaise i Madagascar, II, 242. - Services
rendus aux Filles de la Providence, 464. - Discours-rapport aux Dames
de la Charite, 446. - Compte rendu de l'ceuvre des Enfants trouv6s,
470.

1658. Mission de Metz, I, 325. - Saint Vincent donne des rbgles
et des constitutions a sa Compagaie, 329. - Distribution des rgles, 334.
- Explications des rggles, 336. - II fait une chute de carrosse tres dangereuse, 353. - Filles de la Charit6 a l'armee, II, 456. - II aide les
capucins du Mont-Liban, III, 148. - Perte de la ferme d'Orsigny,
244, 383, 384.
1659. Infirmites et maladies, I, 355, 356. - H6pital de Sainte-Reine,
II, 464.
1660. Mort de Portail, de Mile Le Gras, de 1'abb6 de Tournus, 1,344
et suiv. - Derniers Missionnaires de Madagascar, II, 42; III, 427.
- Projet de mission en Chine, III, 148.
Dernieae maladie de saint Vincent, I, 356, etc. - Sa mort, ses fun&
railies, 364.
1~64. Sa Vie ecrite, par Louis Abelly, 1,375.
.705. Commencement du proces d: bIatification, I, 376.
1712. Premiere ouverture du to.beau, I, 379.
1729. F6tes de la beatification a Rome et en France, I, 383. Deuxieme cuverture du tombeau, -88.
1737. Can siation,
i
I, 384. - HIs;r.ire des reliques de saint Vincent
de Paul, 289.
1789. Pi!lage de Saint-L-azare, I, 142,1391.
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1792. Le corps de saint Vincent est retire de Saint-Lazare et mis en
suret6, I, 39a.
1806. II est confie aux Filles de la Charite, I, 392.
1830. Translation solennelle des reliques de saint Vincent dans L'eglise
des Pretres de la Mission, I, 392 et suiv.

442. - Tesoro espiritual.Platicaspara ejercicios espirituales de las Hijas de Maria Inmaculada. In-2z,
Mexico, Guerro, 1912.
Au Mexique, les associations d'enfants de Marie introduites autrefois
par les Filles de la Chariti, d&veloppees aujourd'hui par le zele des
Missionnaires lazaristes, comptent trente mille membres. Elles ont
celebri, en 1912, les noces d'or de leur etablissement au Mexique et a
cette occasion I'une des enfants de Marie a publie l'ouvrage dont nous
avons reproduit le titre : Trisor spirituel. Pratiques pour les exercices
spirituels des enfants de Marie. a Chaquc annie on donne, autant que
possible, h cette pieuse association, les exercices de la retraite; si quelque
membre ne pent prendre part a la retraite commune, ce petit livre lui
fournira ce qui est necessaire en fait de rflexions pieuses, pour la faire
en particulier. Cet ouvrage, revu par M. Cyprien Rojas, pretre de la
Mission, pent aussi servir de texte de m6ditations an cours de l'annee.

443. - Extractos de las circulares de los Superiores
generales acerca de los principales deberes de los misioneros. Mexico, Igoi. Un vol. in-8 de i83 pages.
C'est la traduction du recueil fait et publii i Paris en 1897 : Extraits
des circulaires, etc. Cette traduction en langue espagnole est dat6c de
Murguia, an jour de 1'Assomption de la sainte Vierge de Fannie 190o.
Elle est signee des initiales E. G. (Eugene Goni).
444. - Dans le Dictionnaire de Thdologie catholique, qui se pu lie a
Paris sons la direction de M. Mangenot, et qui parait par fascicules,
nous avons remarqui P'article Egise d'.thiopie contenu dans le dernier
fascicule, colonne 922-967. It est de M. Coulbeaux, Missionnaire lazariste.
Le long sejour de l'auteur en Ethiopie, les connaissances etendues qu'il
possede sur tout cc qui regarde l'histoire, les moeurs, la religion de ce
pays le mettaient i m6me d'exposer, avec une competence particulibre,
ce qui concerne i'Eglise d'Ethiopie. II l'a fait dans cet article avec 6rudition et avec talent. C'est P'histoire ancienne de l'Eglise d'.thiopie qui est
ici racontee. Sur la periode ricente qui date de la rdorganisation de
I'apostolat catholique, vers 2839, on a les renseignements historiques en
d'autres ouvrages, notamment dans la Vie de Mgr de Jacobis ct dans

I'article sur 1'Abyssinie publi6 ddji dans le meme Dictionnairede thiologie.
A. MILON.

Le Gerant: C. ScuRMaBr,
ImpriwMric de J, Dumouiin, i Paris

EUROPE
FRANCE
LE CENTENAIRE DE FREDERIC OZANAM

Le Bulletin de la Socieit de Saint-Vincent-de-Paul
(janvier 1913) annonce, ( avec une joie tres vive ,, que
sera celCbrb tres solennellement i Paris, cette ann6e,
le centenaire de Frederic Ozanam, fondateur des conferences de Saint-Vincent-de-Paul.
Ces f&tes doivent etre presidees par S. Em. le cardinal Vincent Vanutelli, qui se rendra pour cette fin
a Paris.
Les deux c6r6monies principales auront lieu les 26
et 27 avril. L'une sera une messe de communion c6l6br6e par S. Em. le cardinal Lucon, archeveque de
Reims, A l' glise Saint-Joseph des Carmes ou de l'Institut catholique, dont l'entr6e sera exclusivement r6serv6e aux confreres de la Societ~ et aux membres de
la famille d'Ozanam. C'est li qu'est le tombeau d'Ozanam. L'autre messe aura lieu le lendemain, a huit heures
du matin, dans la chapelle de Saint-Vincent-de-Paul,
6glise des Lazaristes, 95, rue de Shvres, et sera cil6br&e
par S. Em. le cardinal Vincent Vanutelli. Le m&me
jour, a quatre heures, a la basilique m6tropolitaine de
Notre-Dame, M. le chanoineJanvier, pr6dicateuractuel
des conf6rences de Notre-Dame (fondbes jadis a la
requete d'Ozanam, lorsqu'il 6tait 6tudiant), prononcera
1'l6oge de Fr6edric Ozanam.
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OZANAM
ET SAINT VINCENT DE PAUL

Lorsque, a l'occasion du centieme anniversaire de la
naissance d'Ozanam, les membres des conferences de
Saint-Vincent-de-Paul projeterent de se reunir a Paris,
pour honorer la m6moire du fondateur de leur Association, ils entretinrent de leur dessein le Souverain
Pontife Pie X qui les benit. Pie X avait dit r6cemment
Sun 6veque d'Am6rique qui lui demandait de prier
pour l'extension universelle des conf6rences dans le
nouveau monde, ces paroles : a Je n'ai pas de dcsir
plus ardent que de voir cette Soci6te porter jusqu'aux
confins du monde l'esprit et la vie d'Ozanam, qui est
la vie du grand ap6tre de la charit6 saint Vincent de
Paul, laquelle est elle-meme la vie du divin Sauveur. )) (Apud Baunard, Frederic Ozanam, Paris,
Poussielgue, 1912, p. XIX.)

Parole digne de remarque, qui d'Ozanam nous fait
remonter a saint Vincent de Paul et de saint Vincent
de Paul a I'enseignement de l'tvangile. Cette parole
nous parait facile a entendre en recherchant jusque
dans l'vangile ce qui caracterise la mission a laquelle
Vincent de Paul et Ozanam se sont visiblement devou6s et qui noiu s~rmble 6tre l'Apostolat par les
oeuvres.

Comme la grace de Dieu a diverses formes, 1'exemple
de Notre-Seigneur J6sus-Christ peut etre consid6r6
sous divers aspects. II est le module des martyrs, il est
l'id6al des vierges, il est encore celui des ap6tres, de
ceux qui pr&chent par la parole, de ceux aussi qui
prechent par le t6moignage qu'une vie vertueuse et
remplie de bonnes oeuvres rend a leur foi. II est dit de
Notre-Seigneur qu'il passa en faisant le bien, transiit
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bene faciendo, et un jour, aux Juifs qui ne voulaient pas
le croire, il disait en invoquant le t6moignage de sa
vie : t Si vous ne voulez pas croire a mes paroles,
croyez au moins a mes auvres., (Jo.,x, 38.) Ainsi doivent faire et doivent pouvoir parler ses disciples.
Au-dessus du tombeau de saint Vincent de Paul, on
a &crit aussi ces paroles, parce que sa vie avait etC
comme celle de son divin Maitre : t II a passe en faisant le bien. n Et les oeuvres qu'il fit en sa vie et celles
qui s'accomplissent encore en son nom, quand ses
Missionnaires vont jusqu'aux extremites de la terre
porter la civilisation et la foi, quand ses Filles- de la
Charit6 accomplissent les oeuvres de la mis6ricorde et
du d6vouement sans se lasser jamais, sont un timoignage en faveur de la religion.
Ozanam a son tour ,passa en faisant le bien ); et iF
semble que d'avoir 6tC un ap6tre de la foi par les
ceuvres auxquelles sa belle ame se devoua, c'est un des.
caracteres saillants de son admirable vie.
Au moment oii les membres des conferences, apres
avoir 6te prier au tombeau d'Ozanam se proposent de
venir aussi prier devant les reliques de saint Vincent
de Paul, n'est-ce pas le cas de constater la parent6 spirituelle en quelque sorte qui existe entre ces deux
hommes, tous deux ap6tres de l'lvangile par leurs
ceuvres, par la charit6 et le devouement qui sont le
fruit de leur foi et qui restent un temoignage en faveur
de la religion qu'ils professaient.
Ce sera 1'occasion de presenter, au moins par ses
sommets, la vie d'Ozanam, ce qui est, dans la circonstance actuelle, ce que nous avons principalement en
vue.
La famille d'Ozanam, on le sail, ktait d'origine
lyonnaise. N6 en 1813, Ozanam, apres avoir commenc6
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a Lyon ses 6tudes, vint les terminer a Paris. 11 habitait alors pros du Pantheon, au quartier des Ecoles.
Disireux de conserver sa foi et sa vertu, il s'6tait uni
a quelques 6tudiants de son age qui voulaient, entre
eux s'aider et s'encourager par 1'6tude. C'est a la suite
de cela que vint le moment decisif pour son ime, oii
Ozanam allait entrer dans ce chemin de 1'apostolat par
les oeuvres. Lui-meme l'a racont6 :
1 Nous 6tions alors - disait-il vingt ans plus tard
- envahis par un d6luge de doctrines philosophiques

hiterodoxes qui s'agitaient autour de nous; nous
eprouvions le d6sir et le besoin de fortifier notre foi
au milieu des assauts que lui livraient les systimes
divers de la fausse science. Quelques-uns de nos jeunes
compagnons d'6tudes etaient mat6rialistes, quelquesuns saint-simoniens, d'autres fouri6ristes, d'autres
encore d6istes. Lorsque nous, catholiques, nous nous
efforcions de rappeler a ces freres 6gards les merveilles
du christianisme, ils nous disaient tous: c Vous avez
- raison, si vous parlez du pass6, le christianisme a
, fait autrefois des prodiges; mais aujourd'hui le
, christianisme est mort. Et, en effet, vous qui vous
t vantez d'etre catholiques, que faites-vous? Oh sont
a les oeuvres qui d6montrent votre foi et qui peuvent
, nous la faire respecter et admettre? , Ils avaient
raison: ce reproche n'6tait que trop m6rit6. Ce fut
alors que nous dimes : « Eh bien! i l'oeuvre et que nos
"( actes soient d'accord avec notre foi! Mais que faire?
( Que faire pour 6tre vraiment catholiques, sinon ce
- qui plait le plus a Dieu : secourons done notre prochain et mettons notre foi sous la protection de la
C
, charit6... ,
La creation de la Soci6td de Saint-Vincent-de-Paul
fut le resultat de cet l1an. Ils 6taient huit 4tudiants a
la premiere r6union. Inexp6rimentes, ils s'adresserent
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A sceurRosalie,la providence des malheureux de Paris,
qui organisa le c6te materiel de l'oeuvre; et I'on vit,
spectacle inoui pour l'6poque, ces jeunes gens prodiguant leur d6vouement aux humbles, aux desh6rits,
portant dans les rdduits les plus mis6rables, avec des
aum6nes, les consolations qui jaillissent des Ames chr6tiennes.
Le lendemain de la premiere r6union, un ami d'Ozanam, qui occupait un haut rang parmi les saint-simoniens, lui disait d6daigneusement : a Qu'espirez-vous
done faire ? Vous ktes huit pauvres jeunes gens et vous
avez la pr6tention de secourir les miseres qui pullulent
dans une ville comme Paris! Que feriez-vous, d'ailleurs, quand vous seriez beaucoup plus nombreux?
Nous, au contraire, nous 6laborons des id6es et un
systeme qui r6formeront le monde et en arracheront la
misere pour toujours ! Nous ferons en un instant pour
1'humanit6 ce que vous ne sauriez accomplir en plusieurs siecles!, Aujourd'hui, le saint-simonisme a
disparu et laSoci6te de Saint-Vincent-de-Paul compte
plus de cent cinquante mille membres.
C'est dans des circonstances analogues A celles oii
se trouva Ozanam que Vincent de Paul lui aussi avait
donn6 une orientation d6cisive a sa vie. Un h6r6tique
avait ripondu a Vincent de Paul qui cherchait A
I'eclairer [: a Non, je ne puis croire que l'gglise romaine soit la vraie Eglise. Si elle l'6tait, est-ce que
les gens du peuple seraient abandonnes comme nous
les voyons autour de nous, priv6s d'enseignement dans
les campagnes, alors que les villes regorgent de protres! Est-ce la l'oeuvre de l'Esprit-Saint! , On sait
quelle fut l'impression qu'en ressentit Vincent de Paul;
il prit alors la particuliere r6solution de se devouer A
1'6vang6lisation du peuple. Et l'on sait aussi quel fut
le r6sultat : une ann&e apres, le meme heretique qui
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itait revenu au meme lieu, y trouva Vincent et
quelques pr6tres de ses amis que celui-ci avait amen6s
de Paris, des docteurs de Sorbonne dont on a conserve
les noms, se d6vouant, dans le travail d'une mission, a
instruire ces pauvres gens des champs des choses n6cessaires au salut, a les consoler dans leurs peines, a
les aider; il s'kcria, alors : c Maintenant, je vois que
c'est 1'oeuvre de Dieu qui s'accomplit; je crois que oil
de tels hommes se trouvent est la v6ritable Eglise : je
n'ai plus d'objection. , Vincent I'admit a faire en public son abjuration et cet homme converti pers6v6ra
dans sa fidMlitA a la foi catholique. C'est sous le coup
de la m&me interrogation : Si la foi que vous professez est la vraie foi, oi sont ses oeuvres ? que Vincent et Ozanam s'6taient d6vou6s a la meme mission :
faire le bien qui sera une visible confirmation de nos
croyances.

Ces deux ames si semblables par les circonstances
-qui sont a l'origine de leur apostolat par les ceuvres,
paraissent avoir senti de mrme quel 6tait le bien i
accomplir, et avoir choisi de meme le champ oh leur
devouement se d6penserait : ils se tournerent I'un et
I'autre vers les pauvres et vers le peuple. Aussi, toujours Ozanam eut un culte particulier pour saint Vincent de Paul et se sentit port6, semble-t-il, par une
sp6ciale et religieuse sympathie vers ce grand module
du d6vouement et de la charite.
C'est le nom de Vincent de Paul qu'il inscrivit en
quelque sorte sur la banniere de la nombreuse et pacifique armee du bien qu'il organisait, puisqu'il donna
a ses conferences le nom de Saint-Vincent-de-Paul.
Ca et la, cnsuite, quand I'occasion s'en presente, on
s'apercoit que le souvenir et les exemples de ce saint,
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son humilite et son d6vouement lui agr6ent, sa simplicite et sa charite lui plaisent: ne s'harmonisent-elles
pasadmirablement d'ailleurs avec l'ame si simple et si
charitable et si belle d'Ozanam!
- C'est des les premiers jours des conf6rences, le
4 f6vrier 1834, qu'on commenca A ajouter a la priere
de chaque s6ance l'invocation du patron : c Saint Vini cent de Paul, priez pour nous. , En meme temps, on
adoptait comme fete principale de la Soci6te, ceile du
meme saint, c61lbr6e le 19 juillet. Ozanam avait demand6 que la Conf6rence fit 6galement plac6e sous
le patronage de la tres sainte Vierge. On ajouta done
l'Ave Maria aux prieres ordinaires des reunions, et l'on
d6cida de c6l1brer avec une devotion particulibre la
fete de l'Immacul6e-Conception.
, Le 12 avril de la meme ann6e, les membres de la
Conf6rence s'6taient trouv6s r6unis dans la chapelle
des Lazaristes, rue de SIvres, pour y v6inrer les reliques de saint Vincent de Paul'qu'on venait d'y reint6grer, apres quatre ans de sejour au college de Roye,
en Picardie, oii on les avait tenues cachees depuis la
revolution de Juillet.
cDe plus en plus, le culte de ce a pere de la patrie ,,,
comme son siecle l'avait surnomm6, avait grandi dans
ces jeunes coeurs. Un jour de ce meme temps, une
61ite des confreres, Ozanam en tete, r6solut d'aller
c6l6brer sa fete dans la modeste paroisse suburbaine
de Clichy, de laquelle M. Vincent avait 6te cure jusqu'en 1612.

c Eux aussi, ces jeunes z6lateurs de la charit6,
n'etaient pas seulement ses paroissiens de coeur, ils se
consid6raient comme ses heritiers, ses fils; et c'est a ce
titre qu'ils solliciterent ]'honneur de porter sa chasse
sur leurs 6paules a la procession. <, Car, croyez bien,
<( avait &crit Ozanam, que Vincent de Paul n'6tait pas
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homme a bitir sur le sable et pour deux jours. Les
a grandes ames qui approchent Dieu de plus pris, y
(f prennent quelque chose de proph6tique : ne doutons
o done pas que saint Vincent n'ait eu une vision
, anticipee des maux et des besoins de nos jours. II y
it pourvoit encore; et comme tous les grands fondat teurs, il ne cesse pas d'avoir sa posterit6 spirituelle,
a toujours vivante et agissante.
, Donc, nous aussi, dans ce patron, nous honorerons
- un pere. Qui sait si un jour nous ne verrons pas les
« enfants de notre vieillesse s'abriter au large foyer
d'une soci6t6 dont nous aurons vu les freles comd
, mencements ? Ce sera la r6generation dont le flot
, montant, comme celui d'un fleuve bienfaisant, renou, vellera la face et fecondera le sol de notre pauvre
, patrie. ), (Apud Baunard, p. 127.)
it

Sans tarder on sentit le besoin de s'organiser : c'est
de la doctrine et de l'esprit de saint Vincent de Paul
qu'on allait encore s'inspirer.
( On pouvait d6ja pressentirl'universelle &closion
(de l'ceuvre) dans les principales villes de France oh
I'importaient de retour chez eux, les jeunes etudiants
chr6tiens, membres des conferences de Paris. L'heure
6tait venue de les relier toutes entre elles dans ce
qu'Ozanam appelait une confederation fraternelle,
ayant son rgglement, sa loi, en m6me temps qu'elle
gardait son foyer central et familial A Paris, d'oiz elle
etait sortie.
( Ce reglement s'l6aborait pieusement et sagement
par les mains de M. Bailly et de Lallier, qui en avaient
fait l'oeuvre de leurs vacances de i835. M. Bailly le
communiqua aux confreres a la premiere des assem-

blWes g6nerales, laquelle eut lieu le 21 fevrier 1836. II
eut soin de rappeler que d6ja ce reglement, non de
theories preconcues,mais d'experiences acquises, avait
6t6 concert6 entre les membres des conferences, avant
leur sectionnement. Les considerations preliminaires,
ecrites par lui, pentrees de l'esprit d'humilit, d'union,
de charit6 qui doit animer les confreres entre eux,
ainsi que du sentiment de leurs devoirs envers les autorites ecclesiastiques, sont toutes emprunt6es aux paroles et aux 6crits de saint Vincent de Paul. Le v6ritable 16gislateur de la Soci6te de Saint-Vincent-de Paul
est Vincent de Paul lui-meme. , Ainsi s'exprime le
v6n6rable Mgr Baunard (p. 16o).

Lorsque, dans quelques semaines, les membres des
conferences de Saint-Vincent-de-Paul arrives de tous
les pays du monde viendront prier dans la chapelle de
la rue de S6vres, oi reposent les reliques de saint Vincent de Paul, ils pourront se redire qu'ils continuent

une tradition et que ce jour-li ils mettront leurs pieds
sur les pas de leur admirable Ozanam.
Racontant les 6v6nements de 1842 qui concernent
les conf6rences, le biographe rappelle ainsi diverses
belles reunions de cette annbe-lU.
Des le 28 f6vrier 1842, ecrit-il, Ozanam, rentre depuis trois mois a Paris, eut la joie d'assister i une des
quatre assembl6es pl6nieres annuelles de la Socite6.
C'6taient ce jour-li six cents jeunes gens, autant qu'en
pouvait contenir le vaste amphitheitre, r6unis, comme
il s'exprime, pour s'entretenir eusemble d'un peu de
bien d6ji accompli et de beaucoup de bien qui restait
a faire ,. Le rapporteur de la s6ance pr6senta l'etat
gen6ral de l'ceuvre : deux mille confreres de Paris et
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de la province; quinze cents families secourues a Paris;
une maison paternelle, un patronage d'apprentis... Et
les bienfaits sans nombre d'une mis6ricorde spirituelle
moins apparente, mais encore plus efficace que l'autre.
Trois mois apres, premier dimanche de mai, c'itpit
d<ans I'eglise de Saint-Vincent-de-Paul, rue de Sevres,
autour de l'autel et devant la chAsse du glorieux ap6tre
de la charite, qu'Ozanam venait recevoir la sainte communion, accompagn6 des d6pu ations des vingt-cinq
conf6rences de Paris. Puis, dans le choeur, d'anciens
Missionnaires, lointains confesseurs de la foi; et aux
tribunes la double et triple rang6e des cornettes blanches des Filles de la Charit6.
Le soir, dans l'amphitheitre ordinaire des reunions,
Ozanam parla des inondations du Rh6ne. Le pr6fet
s'6tait entendu avec l'archev&que pour charger la
Soci6t6 de repartir les secours dans le faubourg de
Vaise, le plus ravag6 par les eaux. C'etaient six cent
mille francs que les conferences de Lyon avaient distribu6s en sept mois aux families sinistr6es.
Le patriarche d'Antioche, pr6sident de l'assembl6e,
vieillard a barbe blanche, levait les bras au ciel : a La
voila done cette France si calomnike, cette jeunesse si
meconnue! , Quand il eut beni cette foule, A l'issue
de la s6ance, longtemps encore la place resta couverte
de groupes amis entre lesquels s'6changeaient d'encourageantes paroles. -

BAUNARD, p. 306.

Partout oh il rencontrait le souvenir de Vincent de
Paul, Ozanam le saluait avec affection. C'6tait en 1852.
Ozanam avait dfi chercher un climat plus doux pour
sa sante affaiblie; il 6tait descendu vers Bayonne et
les Pyrenees; il ne voulut pas passer aupres du village
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natal de saint Vincent de Paul sans y faire une visite.
11 &crivait&ce sujet : Je la devais bien au bien-aimpatron qui a pr6serve ma jeunesse de tant de dangers,
et qui a r6pandu des b6n6dictions si imprevues sur
nos humbles conferences. C'est a 7 ou 8 lieues de
Bayonne, I'affaire d'une petite journee. Nous sommes
arrives d'abord au village de Pouy, qu'on appelle
maintenant Saint-Vincent-de-Paul, du nom de son
glorieux fils. Nous y avons vu le vieux chene sous
lequel saint Vincent, petit berger, s'abritait en gardant ses brebis. Ce bel arbre ne tient plus au sol que
par 1'6corce d'un tronc d6vor6 par les ans. Mais ses
branches sont magnifiques, et, dans cette saison avanc6e, elles ont encore un vert feuillage. J'y voyais bien
1'image des fondations de saint Vincent de Paul, qui
ne semblent tenir a la terre par rien d'humain, et qui,
cependant, triomphent des si&cles et grandissentdans
les revolutions. , Ainsi s'exprimait Ozanam. - " Les
fondations de saint Vincent de Paul qui triomphent
des siecles et grandissent dans les r6volutions ,,
disait-il : heureuse formule, beau privilege auquel, le
pass6 le leur garantit deja, participeront les conf6rences de Saint-Vincent-de-Paul.

Nous avons cit6 plus haut cette parole d'un ami
d'Ozanam qui, ne partageant pas sa foi, ne partageait
pas non plus sa confiance, et qui, au lendemain de la
premiere reunion lui disait : . Qu'espirez-vous done
faire? Vous 6tes huit pauvres jeunes gens et vous avez
la pr6tention de secourir les miseres qui pullulent
dans une ville comme Paris! Que feriez-vous, d'ailleurs,
quand vous seriez beaucoup plus nombreux? ),
A quoi l'on peut repondre d'abord que ne pouvoir
accomplir tout le bien .qui se presente n'est pas une rai-
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son pour ne rien entreprendre du tout. 11 y a plus de
quatre cents millions d'infiddles en Chine et, outre
cela, ceux des lies et ceux encore des plaines de
1'Afrique : qui done pourrait dire quand ce travail
de conversions s'achevera? Et pourtant, les ap6tres,
ces jeunes hommes sortis du voisin s6minaire des Missions Etrangeres, ou sortis de cette maisonoh ils 6taient
groupes autour du tombeau de saint Vincent de Paul,
s'en vont: et 'on chante A juste titre autour d'eux :
, Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui s'en vont
portant 1'Evangile de la paix et annoncant les vrais
biens! T (Ps., II est beau d'avoir l'ame assez haute et
assez genereuse pour mettre la main a une ceuvre, evangelisation des ames ou amelioration sociale de la vie
de ceux qui souffrent autour de nous, meme si nous ne
devons pas avoir la consolation d'en voir de nos yeux
l'entiere r6alisation.

Ozanam repondit aussi un jour par une autre raison : noble et belle consideration. C'6tait a cette r6union de 1842 dont nous avons d6jA parl6. On avait lu
le compte rendu des oeuvres charitables d6ia accomplies. ,Mais, ajouta Ozanam, le rapporteur n'a pas dit
assez la merveille de cette communaut6 de croyances
et d'ceuvres, pr6parant pour un prochain avenir une
generation nouvelle qui, dans la science, les arts et
l'industrie, dans l'administration, l'universite, la magistrature, le barreau, portera la d6termination unanime
de moraliser le pays, et de devenir elle-meme meilleure pour rendre les autres plus heureux. , Ainsi parlait Ozanam. II annonqait ce que nos yeux ont vu, cette
gen6ration d'hommes qui, dans l'Association dont ils
font partie, 6prouvent que leurs sentiments de grandeur morale s'6levent encore; g6neration de v6ritables
et grands chretiens qui son'c devenus eux-memes meilleurs pour rendre les autres plus heureux ,.
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Les vues d'Ozanam, d'ailleurs, 6taient plus hautes et
ses ambitions plus vastes que celles de secourir tous
les pauvres de Paris, tiche que son ami lui montrait,
disait-il, comme impossible. II revait d'une amelioration
g6nerale de la condition habituelle des classes qui semblaient vouees a la misere. Ce fut une intuition semblable, sans doute, qui jaillit jadis au coeur de saint
Vincent de Paul, quand il se voua au service des classes
populaires: les gens de la campagne d'alors, qui sont
devenus aujourd'hui les foules ouvrieres de nos cites
industrielles oi ils emigrent et ou il nous faut les suivre. Vincent de Paul devina, semble-t-il, que les forces
politiques et economiques se deplacaient et que ces
forces allaient passer aux peuples : les forces politiques, comme la Revolution allait le montrer, les forces
&conomiques comme les luttes des classes, les greves,
au besoin, le montrent aujourd'hui; et c'est afin de
mettre la seve du christianisme au sein de ces forces
nouvelles qu'il n'6tait au pouvoir de personne de supprimer ou d'arreter, qu'il d6voua sa vie A l'6vang6lisation des classes populaires. II ne le vit peut-6tre pas
avec la clart6 que nous avons aujourd'hui, mais il le
pressentit et il est permis de croire que ce fut le role
providentiel et la vraie ( mission sociale - de saint Vincent de Paul. - Ainsi, et avec une nettet6 plus grande
encore apportee pai l'exp6rience des temps, pensait
Ozanam.
C'etait une des considerations qui rerenaient le plus
frequemment a son esprit et sur ses lvres que de
constater la grande influence qu'avait eue l'lglise
sur le monde barbare quand celui-ci, se levant des
forkts de la Germanie et des Gaules, vint renverser la
civilisation savante et raffin6e, mais 6puis6e et mou-
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rante du monde romain. L'lglise, au scandale de
quelques-uns, se tourna vers ces foules vigoureuses et
encore quasi sauvages. Ca et 1U d'abord, 1'lglise les
accueille, comme Remy fait pour Clovis au baptistere
de Reims. Bient6t les papes eux-memes se levent.
Gr6goire III se tourne a son tour vers les barbares :
il envoie h Charles Martel un ambassadeur pour lui
offrir.le titre de protecteur de l'£glise, et a la fin du
si&cle, Leon III couronne Charlemagne. L'lglise itait
pass6e aux barbares et elle aiiait faire surgir cette
merveillease soci6t6 du moyen age, pleine de la seve
de ces peuples nouveaux et portant fibrement le caracthre et la foi du christianisme. - Ozanam se trouvait
en un temps oi une immense et terrible revolution
venait de renverser les tr6nes, ou une soci6t6 tres polie,
mais vicide par des idees philosophiques impies venait
a peu pres de succomber. II contemplait ces forces
populaires qui venaient de faire trembler le monde et
c'est alors qu'il jeta cette parole restie c6l6bre, en
invitant a christianiser et a baptiser ces foules puissantes et indompt6es : faisons comme l'iglise d'autrefois et ( passons aux barbares n. , Sacrifions, 6crivait-il, les r6pugnances et les ressentiments pour nous
tourner vers cette d6mocratie, vers ce peuple qui ne
nous connait pas. Poursuivons-le non seulement de nos
predications, mais de nos bienfaits; aidons-le non
seulement de l'aum6ne qui oblige les hommes, mais
de nos efforts pour obtenir des institutions qui les
affranchissent et les rendent meilleurs. Passons aux
barbares (i).
Ainsi Ozanam savait entendre sa mission. II 6tait
infatigable dans ses visites au chevet des malades et
(I) Article dans le Correspondant duio fevrier x848. - Voy. Fridiric
Oranam, par Claude Peyroux. Brochure in-8 de 64 pages. Paris,
Gabalda. Prix, o fr. 3o.
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dans la mansarde du pauvre pour secourir les misires
individuelles, tache sacree, que, nous le savons bien,
a cause des malheurs priv6s ou des fl6aux publics, on
n'6puisera jamais : ( Vous aurez toujours des pauvres
parmi vous ; mais devancant presque son siecle, il eut
la vision de l'action sociale qu'il allait falloir exercer
sur la classe populaire pour la rendre chr6tienne, pour
adoucir son sort et la rendre meilleure. Car Ozanam
croyait, instruit par I'histuire, que la religion est un
lment iuidispesatl de a vraie civilisation; ct il
estimait que c'est un devoir de travailler A am6liorer la
condition si pr6caire et souvent insuffisante de 1'ouvrier par ces institutions sociales dont, grice A Dieu,
notre temps se pr6occupe si vivement et que nos lois
aussi bien que nos moeurs se glorifient si justement de
promouvoir avec zele. II voyait 1l une noble mission a
remplir et il ecrivait ces paroles dignes de sa grande
Ame : ( Heureux si quelques amis viennent se grouper
autour de moi! Alors nous joindrions nos efforts, nous
cr6erions une ceuvre, d'autres se r6uniraient A nous, et
peut-6tre la Isoci6t6 se rassemblerait-elle sous cette
ombre protectrice. Le catholicisme plein de jeunesse
et de force se leverait tout A coup sur le monde; et,
prenant la tete du siecle renaissant, il le conduirait A
lavraie civilisation et au bonheur! i,[l5 janvier i83 (i).}

La gloire, on peut le dire, avait couronn6 Ozanam.
Apres avoir pris ses grades universitaires et etre
devenu docteur en droit, il plaida au barreau de Lyon;
mais sa vocation 6tait celle de l'enseignement. A la
(i) Voy. Osanam et son influence sociale, par Mgr Breton, recteur des
facults catholiques de Toulouse, dans le compte rendu de la Semaine
sociale de France, 1912, p. 429-455. - Et Ozanam, son ,ruvre et sa pen~de
sociale, par P'abb Calippe, in-12. Paris, Tralin, 1912.
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soutenancedesa thse pour le doctorat es lettres (1839),
il y avait' une assistance exceptionnelle et un jury
d'elite, Jouffroy, Damiron, Fauriel, auxquels itaient
venus se joindre Cousin et Villemain. Dans son
argumentation sur Dante, a un moment Ozanam s'6leva
si haut et fut si beau qu'interrompant la discussion
M. Cousin s'6cria: ( Ah, Monsieur Ozanam, on n'est
pas plus eloquent que cela! , Le concours d'agr6gation fut un triomphe pour lui ; il sortit premier du
concours et monta dans une chaire de la Sorbonne
pour y faire des lecons qui honorent les lettres et sont
un hommage a la religion.
I1n'6tait pas seulement admir6 de ses 61~ves, il 6tait
aime d'eux, et un cortege de ces jeunes gens quand
la lecon 6tait finie l'entourait et I'accompagnait a travers les allies du Luxembourg jusqu'a sa demeure;
chacun cherchant a recueillir de ses lkvres une parole
personnelle que 1'on gardait comme un tres pr6cieux
souvenir. - Un jour, Ozanam trouva a son adresse,
chez le concierge de la Sorbonne, le billet suivant:
( Monsieur, je sors de votre lecon. II est impossible de
ne pas croire ce que l'on exprime si bien et avec tant
de cceur. Si ce peut Stre pour vous une satisfaction
- que dis-je? un bonheur - 6prouvez-le dans toute
sa plenitude. Avant de vous entendre je ne croyais
pas. Ce que n'avait pu faire un beau nombre de sermons, vous 1'avez fait en une fois; vous m'avez fait
chretien. - Recevez, Monsieur, I'expression de ma
joie et de L-. reconnaissance. ,
Tel 6tait le professeur et le maitre.
Sur le champ de la charit6, Ozanam d6ployait en
meme temps son zl1e; il fondait des conf6rences de
Saint-Vincent-de-Paul en France, en Espagne, en Italie. Mais ses forces s'usaient. A quarante ans, il alait
mourir, laissant un nom aime et illustre deji, et une
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ceuvre repandue aujourd'hui sur la terre tout entiere.
C'est une elite d'hommes du monde qui,a sa suite, s'appliquent a se devouer pour leurs freres et a servir
l'iglise. Ils 6taient huit au d6but; en 1845, la Socifti
comptait neuf mille membres; aujourd'hui, ils sont
plus de cent mille. - Ozanam mourut pieusement i
Marseille le 8 septembre i853. Son corps repose a
Paris dans I'6glise historique des < Carmes ,.
Un jourde 19 juillet, c'est-a-dire en la fete de saint
Vincent de Paul, Ozanam ecrivait a la jeune confeNul, en
rence de Saint-Vincent-de-Paul de Lyon:.
cette fete, ne manquera au rendez- vous des ames. Nous
serons 1 tous ensemble sous les yeux de saint Vincent
de Paul, notre pire, de la sainte Vierge, notre mere,
de Jesus-Christ, notre Dieu., (Baunard, p. 175).Cette
scene que voyait autrefois Ozanam par la pens6e se
realisera visiblement de nouveau dans quelque jours,
lorsqu'une foule de ses disciples r6unis de toutes les
parties du monde sera.pr6sente en notre 6glise autour
des restes sacr 6 s de saint Vincent de Paul. De plus, il
sera doux alors de penser qu'au nombre des c6lestes
protecteurs de son ceuvre qu'Ozanam 6num6rait autrefois, il est permis de le compter, lui aussi, et que, du
ciel, aupres de Dieu, il b6nit et protege l'ceuvre si prospere des Conferences qu'il a fondees et qu'il anime
toujours si visiblement de son esprit.
A. MILON.
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( VIES

DE SAINT VINCENT DE PAUL ,
(Suite, voyez ci-dessus, page 5.)
11. -

LA ( VIE DE SAINT VINCENT DE PAtL ",
PAR COLLET

Nous avons parli de la Vie publi6e par Abelly
en 1664.
C'est en 1738 que parut a Nancy, t chez Leseure,
imprimeur ordinaire du roy ", une nouvelle Vie de
saint Vincent de Paul, instiluteur de la Congregationde
la Mission et des Filles de la Ckaritd. L'ouvrage 6tait
publi6 en deux volumes in-quarto, sans nom d'auteur.
I1 est vrai que 1'auteur se revilait ass z clairement luim&me par les d6tails donn6s dans sa-prýface. C'Atait
le continuateur de la Theologie de Tournely, le theologien fort connu et fort consulte alors, le lazariste Pierre
Collet.
Pierre Collet naquit le 3i aoiat 1693, a Ternay, dans
le Vend6mois, c'est-4-dire dans cette partie de l'ancien
diocese du Mans qui se trouve comprise dans le diocese
actuel de Blois. Dans un passage de ses Lettres critiques(1), il nous apprend lui-mCme qu'il fut Clev6 dans
deux s6minaires de la Congr6gation de la Mission,
mais ii ne les d6signe pas. 11 fut admis au noviciat de
la Congr6gation de la Mission, a Paris, le 6 septembre 1717, 6tant age de vingt-quatre ans, et probablement d6ji pretre et docteur en th6ologie. Des qu'il eut
fait les vceux (7 septembre 1719), il fut charg6 d'enseigner la theologie dans la maison de Saint-Lazare;
(z) L t(res critiques sur dif~irents points d'kistoire et de dogme, par
M. le Pr .:r de Saint-Edme. Turin, 1751, p. 7.
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il est certain du moins, qu'il etait charge d'un cours
en 172o, car il declare lui-meme dans ses Lettres critiques (i) qu'il est l'auteur d'une lettre publi6e vers cette
epoque t par un jeune professeur de Saint-Lazare ,.
Nous savons aussi qu'il resida. pendant quelque
temps, dans une maison de la Congr6gation, en Bretagne, car c'est de cette contree (ex Oceani Britannici
littoribus) (2) qu'il partait en 173I, pour revenir a
Paris, oi il etait rappel6 par le Superieur g6neral, sur
les instances de l'archev&que de Paris, Charles de
Vintimille.
Tourn6ly venait de mourir (26 d6cembre 1729), laissant inachev6 un cours de th6ologie dont 1'Universit6
et les seminaires faisaient le plus grand cas, et de
toutes parts on exprimait le d6sir que ce cours fit
continue. Le cardinal de Fleury, alors premier ministre,
invita Collet, dont il connaissait les talents, A se charger de l'entreprise, et fit si bien par ses instances et
celles des amis de Collet, que celui-ci accepta.
Pendant trente ans le courageux 6crivain travailla
sans relche a cette oeuvre importante dont le dix-septipme et dernier volume ne parut qu'en 1761; et dans
cet intervalle, il trouva encore le temps de composer
plus de quarante volumes sur divers sujets de th6ologie, de droit canonique, d'histoire et de pi&te.
Aprbs avoir mis la derniire main a son cours de
thbologie, il fit un voyage en Italie pour r6parer sa
sant: affaiblie par tant de travaux et rencontra i Padoue le pape Clement XIII qui l'accueillit avec la plus
grande distinction.
De retour en France, il reprit ses travaux avec une
nouvelle ardeur, corrigea ses premiers ouvrages, en
publia de nouveaux, et laissa, a sa mort, un grand
(i) Leires critiques..., p. iS.
(2) ContinulzI. pr.ledi. Theolog. T. VI, pr~efat.
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nombre de manuscrits dont quelques-uns seulement
ont 6te publibs. II mourut le 6 octobre 1770, a 1l'ge de
soixante-dix-sept ans, dans la maison de Saint-Firmin
d3nt il 6tait superieur. - Notices bibliograpliquessur
les icrivains de la Congregation de la Mission, par
E. Rosset. In-8. Angoul6me, 1878.

La Vie de saint Vincent de Paul, par Collet, portait
en t&te une 6pitre d6dicatoire au roi de Pologne Stanislas, duc de Lorraine et de Bar, comme la Vie 6crite
par Abelly avait 6t6 dediee a. la reine Anne d'Autriche.
Quelle que soit I'appr6ciation qu'on porte sur la
valeur litteraire des 6crits de Collet, dont nous dirons
d'ailleurs tout a I'heure quelques mots, son travail est
trbs pr6cieux au point de vue des renseignements historiques. On en peut juger par ce qu'il dit lui-m&ine
dans sa preface: ce que nous allons en citer aidera
d'ailleurs a se faire une id6e de l'allure g6nerale des
6crits de Collet.
SI1 y a pres de dix ans, dit-il, qu'on me proposa de
travailler a l'ouvrage que je donne au public. Je m'en
chargeai, sans trop consulter ni mon goit ni mes forces.
J'en composai meme en assez peu de temps quelques
cahiers, dont ceux qui me mettaient en oeuvre, ne parurent pas mecontents : et on eut lieu de croire que je
ne tarderais pas a retirer ma parole. II faut I'avouer,
mon inclination me portait ailleurs. Accoutumb depuis
un grand nombre d'ann6es a feuilleter des th6ologiens
et des canonistes, a y trouver des d6cisions de toute
espece, a y puiser ce peu de lumieres qui rendent un
homme moins inutile a la soci6t6, je ne me pretai
qu'avec une sorte de r 6 pugnance a une histoire, que je
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croyais savoir, et ou je ne trouvais qu'une perpetuelle
censure de ma conscience et de mes imperfections. n
Collet indique ensuite quel soin il a apport6 a son
travail au point de vue de la documentation. II le fait
en ces termes :
u Impatient au supreme degre, quand il s'agit d'arranger des mots, je suis presque infatigable quand il
s'agit de faire des recherches. Aussi n'ai-je rien omis
de ce qui pouvait ou m'apprendre des faits nouveaux,
ou me confirmer des 6v6nements douteux, ou me donner
des dates certaines, dates- sans lesquelles l'histoire
n'est qu'un assemblage de faits decousus, qui n'ont
ni liaison, ni suite, ni grace.
t Pour en venir l~, il m'a fallu parcourir les
proces de la b6atification et de la canonisation du
saint dont je donne la vie; lire les lettres qu'ont 6crit
a Clement Xl, les souverains, les 6veques, les g6n6raux d'Ordres qui ont pris part a cette grande affaire;
les lettres que saint Vincent a lui-meme 6crites et dont
il reste encore a Paris et dans les provinces, plus de
six ou sept mille (i); consulter et les m6moires sur
lesquels M. Abelly a travaill6, et les Vies manuscrites
des premiers compagnons de notre saint prktre; 6tudier ce qu'ont dit de lui ceux qui 'ont le moins m6nag ;
deterrer ce qu'on pouvait savoir de ce grand homme,
soit l'Oratoire, oiu il eut de tendres amis, soit a Macon,
ou en peu de jours il se fit un grand nom par sa charite et par son intelligence; soit a Chitillon-lcsDombes, oi~ sa memoire vivra 6ternellement; soit enfin
a Marseille et a Sainte-Reine qui lui doivent en tout
ou en partie leurs c6lbres h6pitaux. ,
Collet indique ensuite les principes d'apres lesquels
(1) Je pourrais dire dix mille, d'apres feu M. B... J'en ai meinc lt
qu'il n'avait pas connues.
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il s'est dirig6 dans la r6daction de son livre. En voici
quelques-uns:
a L'histoire, qui permet les reflexions, ne les veut
ni longues, ni frequentes, ni empreintes de ce faux
zile qui caract&rise un seul homme pour rejouir tons
les autres a ses depens. J'ai eu dessein d'eviter cet
ecueil. Ainsi je desavoue toute imputation de censure
personnelle. Avec cela je n'irai pas, fade adulateur,
dementir les monuments publics sur des fautes av6r6es.
Je louerai les dernimres annees du c6elbre coadjuteur;
mais je profiterai, au besoin de ses M6moires, qui font
plus d'honneur a son esprit qu'a sa vertu. Par le m6me
principe, si je fais du cardinal Mazarin un politique
du premier ordre, je n'en ferai qu'un saint du dernier
etage. Tel est le sort des grands postes, la verit6,
apres la mort de ceux qui les occupaient, se venge de
la captivit6 oii ils l'ont retenue pendant leur vie. ,
Collet ajoute: t II est difficile que je ne me sois quelquefois mepris sur les noms. C'est l'6cueil de tous ceux
qui travaillent sur des pieces mal ecrites ou mal imprimees. Rien de plus beau que les proces-verbaux de la
beatification de saint Vincent. Rome qui n'admire pas
aisement, en admira la methode et la solidit6. Mais
s'ils font beaucoup d'honneur a celui qui les a redig6s,
ils en font assez peu h celui qui en a dirige I'impression.
Les noms propres y sont cruellement maltraites. ,
Collet avait prevu une objection, qui fut en efiet
formuule plus tard. On lui reprocha d'avoir r6uni,
dans sa vie de saint Vincent de Paul, t une multitude
de d6tails minutieux qui n'int6ressent presque personne ,. (Feller, v' Collet.' II avait r6pondu d'avance
dans sa pr6face oii on lit cette remarque : , Je suis
e-ntr6, et entr4 plus d'une fois dans des d6tails, oil certaines ýgens trouveront minutie et prolixit6. J'ecris
pour des enfants, a qui toutes les paroles de leur pare
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sont des lemons de sagesse et de vie. De droit naturel,
celui de l'6tranger.
le goit du ils doit etre pr6efere
Ce dernier verra neanmoins que j'ai souvent respect6
sa delicatesse. ,
Les fils ont en effet appr6cie le travail de leur aine.
Le Lazariste tdouard Rosset, dans sa Bibliographiedes
livres 6crits par les Pretres de la Mission, s'exprime
ainsi :
, Les Pretres de la Mission doivent a Collet une
reconnaissance eternelle pour la composition de cette
vie de saint Vincent. C'est grace aux immenses recherches faites par I'infatigable 6crivain que nous connaissons la vie de notre bienheureux Pere. Abelly
nous avaic donn6 l'esprit plut6t que la vie de saint Vincent : Collet nous a donn6 tout a la fois et son esprit
et I'histoire de ses ceuvres.,
Raconter la vie de saint Vincent de Paul oblige a
entrer sur le terrain thbologique, puisque le saint fut
m66l aux difficultes du temps.: le livre de Jansenius,
1'h1ersie des deux chefs, I'affaire de la frequente
communion. Collet, qui avait trait6 dans ses remarquables 6crits de th6ologie toutes ces questions, s'avance
sur ce terrain d'un pied stir et avec aisance.
C'est peut-ktre le lieu de noter en quelques mots ce
qui regarde les idies theologiques de Collet. En g6neral, on se le repr6sente comme un auteur capable,
mais un peu severe : c'est I'appr6ciation du theologien
Gury qui a Acrit : Petrus Collet, vir doctrinaet eruditione
praestans;sed, teste sancto Ligorio, in severiores doctrinas generatim inflectit. Ce jugement est juste. Mais
il sera plus juste encore d'ajouter que Collet ne faisait
que subir en cela les id6es sur la morale chr6tienne
recues de son temps. Bien plus, il avait la force de ne
pas se laisser entrainer; et si, de son temps, il fut
accus6, c'est d'avoir donn6 dans la morale relIchee.
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L'incident n'est pas sans avoir son intirt. De tout
temps, il y eut des gens z6l6s pour denoncer ceux qui
ne partageaient pas leur maniere de voir. On pr6senta
donc . l'eveque de Troyes, une , Denonciation ) contre
la th6ologie de Collet. Elke .ait , signfe par cent
neuf cures ou autres eccl6siastiques, k la tte desquels
se trouvaient trois archidiacres et plusieurs chanoines
de la cath6drale ),. .(P. 120.) La piece commenaait sur
le ton solennel comme il suit :
Dnonciation de la tVhologic de M. Pierre Collet, prinre de la Congregation de la Mission, iaite d Mgr tvieque de lroyes par un grand nowvir
d',-c4disiastiquesde son diocese, et presenlre a ce prelat, le 21 septembre 1764.
Monseigneur, - nous venons deposer nos alarmes dans le sein de
Votre Grandeur, et lui en exposer les motifs. Les dangers qui menacent le diocrse ne nous permettent pas de demeurer dans le silence, et
nous croirions manquer b la plus importante de nos obligations, si,
t'omoins des efforts que fait I'homme ennemi pour repandre 'ivraie dans
le champ du Seigneur, nous n'clevions pas notre voix, en recourant a
celui que le Saint-Esprit a etabli le premier Pasteur du troupeau, et
qu'il a armn du glaive spirituel, qui est la parole de Dieu, pour combattre les erreurs et pour conserver le d&p6t de la saine doctrine qui
lui a ete confic.
Nous le disons avec douleur, mais nous sommes obliges de le dire,
c'est dans votre scminaire, Monseigneur, que se trouve la source du
mal qui cause nos alarmes, et qui est le sujet de nos plaintes.
Comnbien un si grand malheur n'est-il pas a craindre ? ou plut6t n'est-il
pas inivitable, si la th-ologie du sieur Collet continue a etre celle de
votre smminaire.
Nous mettrons ensuite sous vos yeux plusieurs decisions que donne
ce casuiste dans le second et le troisieme volume de sa morale, et nous
vous exp(serons ses prodigieux reldchements sur le vol, sur le jurement,
sur Pusure, sur l'homicide,sur I'impuretC, sur I'obeissance due aux princes
et l'obligation de payer les tributs, sur la magie, sur les sorts et les dispenses. Enfin, nous vous marquerons quelques decisions qui concernent
les sacrements en g:n'ral, le bapteme et l'eucharistie.

Et il y en avait cent vingt pages (in-12, 1765, sans
lieu d'impression sur ce ton-la. Aujourd'hui, l'on
sourit en lisant des pieces semblables, quand elles
datent de loin. Collet, qui vivait et qui 6tait mis en
cause, dut passer quelques moments d6sagr6ables
lorsqu'il lut ce factum de gens qu'il jugeait sans doute,
et H juste titre, comme bien moins instruits que lui,
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mais qui pouvaient 'lui 6tre nuisibles aupres de beaucoup de lecteurs.
On a fait un reproche plus fond6 a Collet, c'est au
sujet de son style. Feller a dit que t son style 6tait
un peu dur en latin (quoique en g6enral- ajoute-t-il plus pur que celui des scolastiques) et incorrect en
franqais. )
Collet ecrit tres bien en latin. Quiconque voudra
jeter un coup d'oeil sur ses livres s'en apercevra. Quant
au franqais, si par un bon style on entend des phrases
studieusement faqonn6es et harmonieusement disposees, c'est vrai, Collet faisait profession de d6daigner
ce m6rite: t Je plaindrais un temps, dit-il, dont I'emploi n'aurait pour objet que la cadence, l'harmonie et
la douceur des transitions. , Mais, si ( bien 6crire ,,
signifie, en s'exprimant correctement, traduire sa
pens6e avec exactitude, et i l'occasion d'une maniere
saillante et personnelle, Collet n'est point un auteur a
dedaigner. ( II avait de l'esprit et du feu dans la conversation ,, a ecrit un biographe; on retrouve quelque
chose de ces qualites dans ses nombreux 6crits, oii
des remarques ing6nieuses pr6sent6es parfois d'une
maniere fort piquante entretiennent I'attention du lecteur.
Le planr que Collet a adopt6 est l'ordre chronologique des 6v6nements : il suit la vie de saint Vincent
de Paul annee par ann6e. Cette m6thode a l'inconv6nient de morceler le recit des ceuvres qui ont une longue
dur6e; il a I'avantage de suivre davantage la genese
des 6venements et la marche des choses. On peut
faire de beaux livres avec cette m6thode-l : les Annales
de Baronius racontent ainsi ann6e par annee 1'histoire
de l' glise.
I1 est a regretter qu'il manque aux deux gros volumes de Collet une table alphab6tique semblable a-
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celle qui a 6te jointe a Ia Vie de saint Vincent de Paul
par Abelly, edition de 189 ; elle permettrait de
retrouver les renseignements contenus dans l'ouvrage,
texte et notes, sur un tres grand nombre de personnages et qui restent a peu pros introuvables sans ce
secours. C'est un travail que feraient facilement les
jeunes gens de nos seminaires pendant les mois qu'ils
consacrent a 6tudier le fondateur et les oeuvres de la
Congregation : nous souhaitons que quelques-uns
d'entre eux soient tent6s de l'entreprendre; ils l'auraient vite r6alise. Les jeunes s6minaristes de notr?
maison de Dax ont fait l'an dernier ce travail sur la
Vie de saint Vincent de Paul, par Maynard (4 vol.), et
ils l'ont trbs bien fait. Leur travail nous a d6jA rendu
service.
*

Une nouvelle edition de la Vie de saint Vincent de
Paul, par Collet, a 6t6 publi6e en 1818 (4 vol. in-S,
Paris, chez Demonville). Elles est caract6ris6e par cette
heureuse modification : l'6diteur litteraire a donn6 le
texte meme des paroles ou des 6crits de saint Vincent
dont Collet n'avait donn6 que la substance.

Collet a publi6 une Histoire abr6gee de saint Vincent de Paul, qui est une r6duction de son grand ouvrzge (I vol. in-in-i2,176 4 ", et qui a 6te traduite en
anglais (Dublin, 184 6), en italien (Naples, 1854 et
Turin 1856), et en espagnol par Camin, C. M., Madrid,
1849 . Elle a 6t6 r6imprimee en francais un tres grand
nombre de fois a Paris, a Avignon, a Louvain, A Lyon,
i Lille, a Bruxelles, a Tours, a Limoges et peut-etre
ailleurs encore. Cet abreg6 a toujours et tresapprecie.
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Pour conclure, au sujet de la grande Vie de saint
Vincent de Paul publiee par Collet en 1748, nous dirons
que c'est un livre qui n'est point sans valeur au point
de vue du style et qui, au point de vue documentaire,
c•, de pircai.r rerite Cll'et a recueilli une foule
de renseignements, pr6cis6 un grand nombre de dates
que les biographes venus apres lui ont utilis6s, mais
presque aucun d'eux n'a fait d'importantes recher-,Žs personnelles : c'est done a lui, apres Abelly, qui
1'avait precede, que doit aller notre reconnaissance.
A. MILON.

AUTRICHE
Les Missionnaires de langue allemande et les Filles
de la Charit6 des memes contr6es ont maintenant entre
les mains, on peut le dire, toute une bibliotheque des
livres de communaut6 a leur disposition. Des Missionnaires actifs ont pris la peine de traduire ces livres; ils
ont 6t0 imprimes soit chez les libraires, soit a l'imprimerie que les Filles de la Charit6 ont install6e pour
leur propre usage dans leur maison de Graz et qpi leur
rend de tres grands services; c'est par elles-m6mes
notamment qu'est imprim6e l'6dition en langue allemande de nos Ar-I,-s.
11 y a quelques semaines nous avons recu avec grande
satisfaction toute une collection tres bien reli6e de ces
excellents ouvrages traduits en langue allemande.
D'une utilit6 g6n6rale, sont la Vie de saint Vincent de
Paul et les Vertus de saint Vincent de Paul, par le chanoine Maynard. A l'usage des Missionnaires, sont les
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Miditationspour tous les jours de lannte (4 vol.) et les
Mtditations pour les retraites, par Collet; les Extraitsdes circulairesdes Supirieursgindraux aux Missionnaires
et les Lettres choisies de saint Vincent de Paul a lire pendant les retraites annuelles, le Petil Prd spirituel des
prdtres de la Mission. A l'usage des Filles de la Charit6,
il y a le Formulairedepricres et un petit livre des prieresquotidiennes, les Regles communes des Filles de la Charite, les Avis aux seurs servantes par M. J.-B. Etienne,
enfin le volume pour servir aux Retraites du mois des
Filles de la Charit6. Tout cela traduit du francais en
langue allemande.

C'est presque une bibliotheque, disions-nous; pour
ktre exact, il faut convenir que ce n'en est que la moiti6.
Chacun a dans ses journ6es deux parts a faire, 1'une
pour les exercices de la pi6t6 et l'autre pour le travail
professionnel suivant les fonctions qui lui sont assign6es. Avec les iivres dont nous venons de donner la
liste, on sera aid6 pour les exercices de pi6t6 de chaque
jour. Apres cela, c'est a chacun de se pourvoir des
livres qui 1'aideront a s'acquitter convenablement et
utilement des autres devoirs qui remplissent sa journe;.
les devoirs professionnels: le professeurdel'enseignement secondaire aura ses livres oii il cherchera les renseigments techniques pour bien enseigner et faire faire
des progres en grammaire ou en science a ses lkvesCelui qui d6pense ses journ6es a confesseroua diriger
des ames devra avoir ses livres de conseils sur ces matieres, bien choisis. Pour le predicateur, il y a aussi
des livres techniques dont il est utile et parfois necessaire de se servir : sans cette pr6caution, des pr6dicateurs, apres vingtans d'exercice, pourraient avoir garde
une prononciation ,d6fectueuse, ou bien toute leur vie
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depenseraient en 6clats inutiles leur voix, au detriment
de leur sante et au mccontentement de leurs auditeurs.
Nos divers Directoires donnent des conseils g6nbraux
tres pr6cieux. Les conseils techniques se trouvent dans
les 6tudes de pedagogie ou dans les livres sur 1'art
oratoire dont nous avons d'excellents traits en France.
II s'en trouve aussi dans tous les autres pays.
Telles sont les pensees que nous ont 'sugg6r6es les
excellents livres d'asc6tisme que nous avons recus et
qui seront, eux, l'utile bibliotheque pour nous aider a
nous former A la vertu et a bien remplir les heures de
la priere qui ont leur juste part dans chacune de nos
journees.
A. M.

ITALIE
Lettre de la swur MAURICE, visitatrice de la

province de Naples, aela trks honorde Mbre MAURICE
Naples, 24 fevrier 1913.

La troisieme et pacifique expedition de sceurs pour
la Lybie (Tripolitaine) est sur le point de s'embarquer.
Nos six chores sceurs demand6es pour 1'h6pital militaire
de Derna dans la Cyrenaique vont, elles aussi, porter,
avec leurs soins aux pauvres bless6s etmalades, l'amour
de Celui qui les envoie.
En vous annonqant leur depart, j'ai pense vous faire
plaisir en donnant queiques details sur la fondation
des deux h6pitaux militaires ouverts a Tripoli.
Aux premiers bruits de guerre entre l'Italie et la
Turquie, grand nombre de nos soeurs s'6taient offertes,
d'un l6an spontane et g6ndreux pour aller soigner les
pauvres soldats bless6s. Nous savions qu'un bateau-
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h6pital s'organisait, mais aucune demande ne nous avait
etC adresste, notre peine 6tait grande; nous aurions
tant aim6 apporter notre modeste concours sur cette
terre africaine oi saint Vincent avait connu les rigueurs
de l'esclavage. Enfn, le 26 mars 1912, I'intendance militaire de Naples, an nom de la direction g6nerale des
services sanitaires de Tripoli, demandait douze sieurs
pour l'h6pital territorial de cette ville. C'6tait la reponse
du bon Dieu h nos ardents desirs.
Apres l'approbation donn6e par nos v6en6rs Sup6rieurs, nous nous empressAmes de choisir les douze
sceurs pour cette belle mission. Des la premiere nouvelle de notre prochaine arriv6e, de pauvres soldats
6crivaient a leurs meres : a Soyez tranquilles, nous
allons etre bien soign6s, les sceurs vont venir. ,
L'intendance militaire de Naples se montra tres satisfaite de l'empressement de la communaut6.
Bien vite on se mit aux preparatifs du depart. Les
trois provinces d'Italie concoururent a former le nombre
de soeurs d6sir6, et le vendredi Io mai, la petite caravane s'embarquait joyeusement sur le Lasio, beau et
solide navire, qui transportait plusieurs centaines de
soldats et bon nombre d'officiers. J'6tais heureuse
d'accompagner nos cheres soeurs sur cette terre africaine
oi pied de femme ne s'6tait pas encore pos6 depuis le
commencement de la guerre; je tenais a voir leur
petite installation.
Son Altesse la duchesse d'Aoste vint a bord et eut
pour chaque partante une sympathique et bonne parole
accompagn6e du souhait de faire beaucoup de bien.
Elle aurait voulu pouvoir se joindre aux heureuses
missionnaires.
Vers trois heures, le Lazio levait I'ancre; il faisait un
temps splendide; le ciel versant des flots de lumiere
que recevait la mer dans son immense et calme azur.
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Quand le navire eut quitti lentement le port et que peu
a peu les lignes harmonieuses du golfe se dessinerent
de plus en plus vagues dans le lointain, nos coeurs battirent bien fort et unis dans une muette priere, ils
s'abandonnerent au divin pilote et a 1'6toile de la mer,
notre Mere Immaculbe.
La travers6e fut delicieuse; pendant les cinquante
heures qu'elle dura, la mer semblait un lac. Tout le
personnel fut plein d'6gards pour nous, depuis le commandant jusqu'au cam6rier qui veillait sur nous avec
une charmante sollicitude et aux petits matelots : tout
fiers, ils nous rendaient compte de leur science th6ologique et finissaient toujours par nous demander m6daille
et chapelet.
Les sept cents soldats embarqu6s sur le Lasio recurent
la m6daille, avec une foi et une confiance touchantes.
Le soir, quand la nostalgie mettait une ombre sur leur
front, ils chantaient les refrains du pays oi, peut-6tre,
ils ne devaient plus revenir. Alors certainement aussi,
une priere montait du coeur a leurs lkvres!
Souvent le commandant venait s'informer de la sante
des saeurs; le dernier jour, me filicitant avec lui de
l'heureuse traversee, il me dit aimablement : ( Ce n'est
pas etonnant, ma Soeur, nous avions le bon Dieu a
bord. ) II faisait allusion a la pr6sence des sceurs.
Le dimanche matin 12 mai, nous 6tions encore
absorb6es dans notre oraison, quand le mouvement et
les cris des voyageurs nous tirerent de notr~ recueillement. La terre paraissait a l'horizon; la plage de la
Libye, jaune et plate, limitait la mer a quelq-jes kilometres de nous, et une couronne de palmiers se d&coupait sur le bleu profond du ciel, y tracant une
ligne unie et monotone, bris6e a droite par un groupe
de toits, de coupoles et de minarets pointus. C'6tait
Tripoli la blanche.
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C'etait done 1l, sur ce sol oui tant de sang avait kt6
verse que nous allions avec les armes de la paix et de
l'amour! Jamais comme en ce moment, nous n'avons
senti la beaut6 de notre vocation et la grandeur de ces
paroles de saint Vincent a nos soeurs partant pour
la guerre: a Oh! mes soeurs, c'est Notre-Seigneur qui
vous appelle pour vous faire aller servir les pauvres
malades et blesses, pour r6parer en quelque maniere
ce que les hommes ont voulu d6truire, voulant 6ter la
vie de ces bonnes gens, et vous allez au contraire les
aider a conserver celle que Dieu leur a laiss6e...
Oh! quel bonheur! oh! quel bonheur, mes cheres
Sceurs! n Notre emotion 6tait plus facile i imaginer
qu'a d6crire.
Le Lazio ne pouvait approcher de la terre, a cause
des 6cueils que la mer, d'un vert splendide a cet endroit,
cache dans ce beau port naturel de Tripoli. Aprbs
une heure ou deux d'attente, un petit bateau vint nous
prendre; alors s'6changerent les adieux. Le petit
bateau a vapeur, remorquant une barque charg6e de
nos bagages, nous porta rapidement a terre; c'etait la
terre africaine que nous touchions, terre de saints
autrefois... et naintenant!...
Nous fimes d'abord dans un grand embarras; oil
aller?... Nous 6tions entour6es de jeunes Arabes dont
le costume trbs primitif consistait en un sac de macaroni au fond duquel trois trous 6taient pratiqu6s, celui
du milieu pour faire passer la tete, les deux autres
pour donner une issue a leurs grands bras noirs. Ils
nous regardaient avec sympathie; on voyait que la
blancheur de nos cornettes leur souriait.
Le commandant avait eu l'attention de lancer une
d6p&che Marconi au gouverneur deTripoli pour annoncer 1'arriv6e des sceurs. La Providence avait permis
qu'elle fut mal transcrite; au lieu de Lazio, la d6p6che
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portait Gosio, autre bateau annonc6 pour six heires du
soir. Celaexplique I'ignorafce danslaquelle 6taient les
employ6s du port qui n'avaient pas encore requ les
ordres des autorites militaires.
Cependant, un capitaine voyant notre embarras se
presenta et trancha la question. Il nous offrit de prendre place sur deux automobiles militaires, d6couverts
et munis d'un banc i droite et a gauche. A la guerre
comme a la guerre. Nous montimes bravement et nous
voila prenant une course vertigineuse &travers les rues
de Tripoli, guidees par deux petits soldats nouvellement arrives et ne connaissant pas encore l'h6pital
auquel nous 6tions destinies. Is nous conduisirent
.done a l'intendance sanitaire pour savoir quelle direction prendre.
Quand nos soldats chauffeurs eurent les renseignements voulus, nous voila de nouveau traversant la ville
et toujours 6veillant la curiosit6 et les cris de joie des
nigrillons, legers comme des chevreuils, qui se precipitaient, en courses folles, derriere les automobiles.
Apres quelques instants nous quittions les rues bien
pav6es de Tripoli et faisions connaissance avec le sable
du d6sert dont les tourbillons s'l6evaient autour de
nos v6hicules bondissants! Vingt minutes aprbs, nous
apercevions, se dessinant au milieu des palmiers de
l'oasis, la Menscia, r6union de quelques maisons oi
s'el6ve le bel h6pital ex-turc, maintenant h6pital
territorial n° i. II est A dix minutes de marche du
desert; les Turcs, avant de le livrer aux Italiens, avaient
enlev6 portes et fenetres, brise les conduites d'eau,
jet6 des cadavres dans les puits. Rendu bient6t habitable grace a l'activite de l'arm6e, il suffit & peine pour
les malades et les blesses; dix-huit pavilions 6pars
dans 1'oasis et r6serves aux maladies infectieuses
n'6taient s6pares de l'h6pital que par une large all6e
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sablonneuse a laquelle aboutissait, juste en face du
meme h6pital, une autre route conduisant a l'oasis de
Gargaresch. Aux angles de cette route, se trouvaient
deux maisonnettes arabes qui avaient 6t6 le th6atre
d'une lutte sanglante dans la m6morable journ6e du
28 octobre. Elles furent nettoy6es et blanchies a la
hate pour recevoir les sceurs, qu'il n'etait pas possible
de loger dans 1'h6pital.
La, le directeur nous a revues avec cette politesse
franche et simple qui caracterise les militaires; il avait
fait des prodiges, ce digne monsieur; ce que nous
voyions, disait-il, 6tait roses et fleurs en comparaison
de ce qu'il avait trouv6, lui, arrive quand les Turcs venaient de quitter le pays, laissant apres eux la desola-,
tion et la ruine. Rapidement, il nous fit visiter les deux
maisonnettes reservýes aux sceurs : Voila votre logement, voila le mobilier; pour toutes les ameliorations, ajouta-t-il, veuillez les indiquer et tout sera
fait. , - M. I'Aum6nier militaire nous accompagnait
dans cette visite; des le premier moment, il s'est mis
a la disposition de nos soeurs, pour les aider, les renseigner; il avait d6sir6 ardemment I'arriv6e des soeurs
afin d'etre plus sir qu'aucun malade ne mourrait sans
sacrements.
Tout notre mobilier consistait en douze lits de
camp et six chaises qui paraissaient revenir, elles
aussi, de la guerre, tant elles 6taient en triste 6tat;
huit petits bancs de bois avaient 6t6 ajout6s et permettaient a tous les membres de la famille de s'asseoir;
mais le lendemain matin, a la premiere heure, nous
sortions de la caisse notre belle statue de l'Immacul6e,
et devant cette tendre mere, sur une petite terrasse
formant cour int&rieure, le prftre offrait, pour la premiire fois le saint sacrifice. Jamais je n'oublierai cette
premiere communion faite sur le sol africain.
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Les repas 6taient pris sur nos genoux, assises sur
des caisses, mais avec un bien bon app6tit; I'eau pour
la vaisselle 6tait chauff6e au soleil, et nous nous serions
fait scrupule d'en perdre une seule goutte... elle 6tait
si rare A Tripoli!... Un brave soldat nous apportait

notre ration, comme aux officiers, car il n'y avait pas
encore de cuisine chez nous; il s'informait toujours
avec sollictiude de ce qui pouvait nous manquer. Le
soir, le repas se prenait au clair de la lune, car nous
n'avions alors d'autre r6fectoire que la terrasse et le
vent ne respectait pas notre petite illumination aussi
primitive que le reste. Tout se faisait sur la terrasse,
meme l'oraison, et c'6tait tres beau le matin, q4and
le grand ciel se dorait peu a peu et que les petits oiseaux, gazouillant sur le toit, semblaient s'unir a nos
prieres.
Des le troisieme jour, nos soeurs 6taient a leurs
salies, soit a l'h6pital, soit dans les pavillons. 11 y
avait ii huit cents malades. Pour eux, la cornette c'6tait
la sceur, la mire, la patrie qu'ils avaient quitt6e, elle
leur rappelait le bon Dieu qui se penchait vers eux.
Lorsque, dix jours apres, je quittai nos cheres cceurs,
deja le directeur et les employes sanitaires se rejouissaient de la transformation operee dans l'Ftat physique et moral des malades, de la propret6, de l'ordre,
des 6conomies rialis6es. - Et combien nos soldats,
eux aussi, etaient contents! tous 6taient munis de la
M6daillemiraculeuse, qu'ilsavaient deja recue a Naples,
avant de s'embarquer : qui la portait au poignet, qui
au cou, qui dans une poche a la ceinture, qui la gardait dans un petit sac comme un precieux bouclier.
Le matin de mon depart, j'eus la grande consolation
d'assister a la pose de la premiere pierre d'une petite
chapelle elevee maintenant dans 1'oasis, adosse a la maison de nos soeurs. Depuisle 25 ao6t, dies ont la joiede
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poss6der le saint Sacrement; officiers et soldats viennent avec bonheury prier.
Le 22 mai, je quittais nos chores soeurs les confiant a
la protection et a l'assistance de notre Mere Immacules. elles ne leur ont jamais manque.
Le 8 juin, lors de la prise de l'oasis de Zanzura,
non loin de Tripoli, un grand danger menaca la ville.
Peu de soldats 6taient rest6s pour defendre les tranch6es 6lev6es a dix minutes seulement de 1'h6pital et
de la maison des soeurs. Les Arabes, le supposant, se
proposaientde les attaquer, maisleur projet fut decouvert, du secours demande et le peril conjure. Neanmoins, i trois heures du matin, le directeur de l'h6pital avait envoye chercher nos sceurs, craignant qu'elles
ne fussent trop expos6es. Elles trouverent tout le
personnel sanitaire de l'h6pital arme; les malades
assez forts pour porter un fusil ou un pistolet, etaient
prets a vendre cherement leur vie. Calmes et sereines
dans la main de Dieu, les soeurs attendaient de lui le
secours. II fut donne, car les renforts arriverent a
temps et les Arabes, pris de panique, disparurent bientSt dans des nuages de sable, souleves par leur course
folle.
Ce meme jour, vers le soir, avec des centaines de
blesses fut amene un officier mortellement frapp6; une
balle avait travers6 le poumon et etait allee se loger
dans 1'6paule. Rest6 de longues heures sur le champ
de bataille, perdant son sang, il fut recueilli dans un
&tat d6sesp6r6 ; on tenta un pansement; puis le pauvre
officier, toujours sans donner signe de connaissance,
requt les derniers sacrements. Les medecins le d6clarrrent perdu et, le soir, s'l6oignerent, le confiant a la
sollicitude de la soeur superieure, presumant qu'ils ne
le retrouveraient plus le lendemain. La sceur Fornelli
lui mit une m6daille de la sainte Vierge, priant de
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toute son ame; d&s ce moment, la vie du pauvre oificier
parut se ranimer. Le matin, les midecins stup6faits le
d6clarerent hors de danger. Cinq ou six jours aprýs,
il 6tait assez fort pour supporter 1'extraction de la
balle et peu de temps apres il rentrait en Italie.
L'autorit6 militaire de Tripoli, appr6ciant le d6vouement des sceurs et les ameliorations apportses par leur
pr6sence,en demandait huit autres au mois d'aoit 1912
pour le cinquieme h6pitalde guerre, dans la ville meme
de Tripoli. Elles aussi sont parties vaillantes et heureuses; grice a la pr&voyance de la chere sceur Fornelli,
sup6rieure de l'h6pital territorial, elle n'ont pas pass6
par les memes difficultes que les premieres arriv~es.
Comme vous le savez, six sceurs se preparent a partir pour Derna dans la Cyrinaique, toujours pour l'assistance des soldats malades et blesses, car dans cette
region les attaques des Arabes n'ont jamais cessi..
Elles partent avec le meme pieux enthousiasme que
leurs devancieres et elles aussi seront heureuses de se.
d6vouer pour la charite.
Veuillez agr6er, etc.
Sceur E. MAURICE.

L'ANNEE APOSTOLIQUE

1912

PAR M. GUASCO
Cette vue generale sur I'ueuvre des missions au cours de Pannie 191ga
a cte publice dans la revue les Missions calholiques (numcro du 3 janvier 1913). Elle embrasse un cadre plus gcneral que celui de nos pro-

pres Annales; mais il est bon de jeter un coup d'oeil autour de soi: de
mame que nous ne voudrions pas etre ignores de ceux qui nous entourent, ne fut-ce que pour etre aidts par eux au besoin, ainsi importe-t-il
que nous ne les ignorions pas nous-memes, leur temoignant ainsi notre
sympathie et nous encourageant par leur exemple. Voici ce remarquable article.

Au moment oi nous allons tracer un rapide apercu
des travaux apostoliques en 1912, nous sentons le be-
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soin de nous recueillir devant les grands 6vinements
dont 1'Europe orientale est le th6etre. La divine Providence qui conduit les 6v6nements en deroutant les
courtes vues humaines nous fait assister, en ce siecle
sceptique, ou se croyant tel, a l'effondrement d'une
puissance que des 6poques chr6tiennes avaient vu
grandir.
La guerre a fait rage dans les Balkans et de petites
armees, grandes par leur union, par leur courage et
l'ideal qu'elles poursuivent,ont fait cette chose extraordinaire de detruire le c6lbre statu quo devenu comme
un dogme intangible de la diplomatie europ6enne.
Tant de graves questions 6taient subordonn6es au
maintien de 1'Empire ottoman dans la peninsule balkanique! Aujourd'hui, les Mont6n6grins cement Scutari. Le roi Pierre a recouvr6 l'ancienne capitale de la
Serbie, Uskub, apres avoir d6fait i Kumanovo les
Turcs qu'il est ensuite all battre . Monastir. L'armke
hellenique, apres de brillants faits d'armes, a atteint
Salonique, et les Bulgares, ayant battu l'arm6e ottomane a Kii-k-Kiliss6, a Lul6-Bourgas, puis a Tchorlou,
apres une m6morable bataille qui dura plusieurs jours,
sont devant les lignes de Tchataldja et devant les ouvrages qui protegent Constantinople. Un armistice,'
que les Grecs ont refus6 de signer, a 6et conclu, et
l'on discute, en ce moment, a Londres, les conditions
de la paix. Les Turcs sont vaincus; les provinces europeennes de leur empire semblent perdues pour eux,
mais que sortira-t-il des delib6rations de laconf6rence?
Esperons que les nuages se dissiperont, que l'avenir
nous apportera une paix feconde.
Le nouvel 6tat de choses, qui sera la consequence
de la guerre balkanique, sera-t-il favorable, ou non,
aux missions catholiques? La croix du chrltien se
deiachera sur 1'azur du ciel oii le croissant d6ployait
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son arc; mais ce chritien n'est pas uni au siege de
Pierre, et 1'Ycho des Te Deum qu'il a chant6s dans les
cites retrouv6es, s'il a fait battre des cceurs nombreux,
ne s'est pas ripercut6 dans toutes les cath6drales du
monde. Nous nous garderions de pr6juger ce qui sera,
mais divers indices sont de nature a faire envisager
1'avenir avec quelque confiance.
Sauf en Serbie, oit elle n'est repr6sent6e que par
trois pretres pour six mille catholiques environ, l'iglise
catholique possede dans les Ptats vainqueurs tout un
r6seau de missions. Dans les pays qu'elle a occupcs,
la ligue balkanique a rencontr6 des 6evques catholiques, des pretres, des religieux et religieuses de plusieurs ordres et congr6gations, des milliers de fideles.
Le tsar Ferdinand et son fils cadet ont eux-memes
remercii Dieu dans des 6glises catholiques du succes
de leurs arm6es. Tandis que, derniýrement encore, des
Filles de la Charit6 s'embarquaient pour aller, a Constantinople, soigner les blesses turcs, d'autres allaient
montrer la cornette blanche aux Monten6grins et aux
Serbes.

H6las ! pourquoi faut-il que les querelles religieuses,
si fatales autrefois aux nationalit6s chretiennes tombdes sous le joug de l'islam, soient trop familibres a
nos freres orientaux ? Pourquoi faut-il, sans parler des
rivalit6s d'lglise h Pglise, qu'au scin meme des communautes catholiques s'6elvent parfois des divergences
qui d6g6.nerent si facilement en actes de rebellion ?
Le 15 octobre de l'ann6e derniere, le concile arm6nien catholique s'6tait r6uni a Rome. Les vingt eveques qui le composaient avaient dot6 leur -glise du
code disciplinaire dont elle sentait le besoin et,
apres avoir d6lib6re dansla paix, avaient regagn6 leurs
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dioceses respectifs avec l'espoir que tous les decrets
votes par l'auguste assembl6e pourraient &tre appliques pour le bien et le progres de la communaut6
armenienne catholique.
Le patriarche, S. B. Mgr Paul-Pierre XIII Terzian,
6tait rentr6 i Constantinople apres dix mois d'absence,
quand le gouvernement ottoman d6posa le prelat et
ordonna la nomination d'un locum tewens en attendant
l'election d'un nouveau titulaire. Le Saint-Siege dut
prendre en main la cause de Mgr Terzian persecute,
expuls6 de son palais manu militari, et faire connaitre,
par lettre du d6lgu6 apostolique en date du 27 mars
1912, qu'il d6clarait excommuni6 ipso facto tout pretre
ou laique arm6nien catholique usant de violence
envers le patriarche, se prktant h l'election d'un locum
tenens et toute personne civile ou eccl6siastique acceptant cette charge.
Au moment oi ces faits regrettables se produisaient,
S. S. Pie X avait la consolation de recevoir la r6tractation de Mgr Cyrille Macaire, ancien patriarche copte
catholique, qui avait publiquement adh6re a l'glise
grccque schismatique d'Alexandrie d'tgypte.
Les catholiques armeniens r6volt6s contre leur patriarche persistent dans leur rebellion; ils ont laicis 6
le collge patriarcal et l'ont place sous la direction
de personnes dont le patriarche juge les principes
contraires a notre religion ; S. B. Mgr Paul-Pierre XIII
Terzian a d6fendu aux parents catholiques, sous peine
de p6che grave, d'y envoyer leurs enfants.

Pendant toute la duree de cette annie, jusqu'a la
mi-octobre, les phases de la guerre italo-turque se sont
deroulees sur le continent africain, et dans certaines
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iles de la mer ge6e. Les pays africains qui furent
1'occasion du conflit ont eti d6finitivement rattach6s a
l'Italie par le trait6 de Lausanne. La Tripolitaine 6tant,
maintenant, terre italienne, tout nous porte a croire
que la mission ira en se d6veloppant, et multipliera.
ses ktablissements.

L'6poque oii nous sommes est dramatique. Nous
voyons crouler des empires, naitre et grandir de nouveaux royaumes, se modifier profond6ment la carte
politique du monde. La Chine, l'immuable Chine,.
remu6e jusqu'en ses fondements, a tourn6 les yeux
vers les nations occidentales et a renvers6 le vieux systeme monarchique dont I'action s'6tendait a des centaines de millions d'ftres humains. Un empereur
enfant, bibelot pr6cieux conserve au fond d'un palais
comme une idole d6mod6e, une jeune r6publique cherchant sa voie, parlant un langage moderne, et r6solue
i imiter les grandes nations qui marchent les premieres
dans le concert des peuples, la revanche de 1'6l1ment
chinois vaincu jadis par 1'16ement tartare, tel est le
spectacle que nous offre I'immense contr6e hier encore
d6sign6e sous le nom de C6leste-Empire.
Lorsque jadis la reaction chinoise contre les Mongols favorables. aux Occidentaux appela au tr6ne la
dynastie des Ming, les missions furent d6truites, et le
silence de la mort r6gna sur les chretientes an6anties.
Aujourd'hui, un fait inverse se produit. Les Chinois
victorieux ont partout manifesto leur bienveillance
pour les 6trangers en general et les missions en particulier. L'ancien pr6sident Sun-Yat-Sen, apres avoir,
avec respect, assist6, le i mai, dans la cath6drale de
Canton, a un Te Deum chant6 pour attribuer i Dieu la
conduite des ev'nements et les bienfaits de la paix
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dont jouirent les chr6tiens pendant les troubles, prononCa ces paroles : < La religion est le complement
necessaire du Code, et je m'en voudrais de ne pas
favoriser de tout mon pouvoir la liberte, pour mes
compatriotes, de l'embrasser, et, pour vous, nobles
Francais, 6veque et missionnaires, de continuer a la
pr&cher activement. ,
Au milieu des troubles qui accompagnerent les premiers mouvements du regime nouveau, alors que s'l6aborait le changement accompli au commencement de
la pr6sente annee, les missionnaires catholiques renouvelerent sur plusieurs points ce qu'avaient fait, au
temps des invasions barbares, leurs pr6d6cesseurs
d'Italie et des Gaules. Devant la force morale, recula
souvent la force brutale, et le pretre du vrai Dieu fat
vraiment le Defensor civitatis. La risidence catholique
retrouva, en quelque sorte, 1'ancien droit d'asile, et
servit de refuge a de hauts fonctionnaires, a des mandarins effray6s, a des marchands fuyant leur n6goce,
a de pauvres gens d6pouillks et affamis; il en fut ainsi
-a Pkin, pendant les 6meutes du commencement de
mars. Les lecteurs des publications de l'oeuvre se souviennent encore del'admirable intervention du P. Marcel Sterkendries qui sauva la vie i des milliers de Tartares dans la ville de King-Chow, au Hou-P 6 m6ridional. Au mois de janvier, M. Gire, des Missions
6trangeres de Paris, se fit l'avocat des autorit6s vaincues de Ya-tch6ou aupres du chef des troupes r6publicaines et sauva le sous-prefet de la ville, Mandchou
tout devou6 a la dynastie d6chue. Nous pourrions multiplier les exemples de 1'heureuse intervention des
missionnaires dont la consequence se fait sentir aujourd'hui. Les conversions se multiplient et, sur certains
points, les Tartares reconnaissants vont en grand nombre a l'Eglise catholique. L'6et dernier, Mgr Aguirre,
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vicaire apostolique du Fo-Kien nord, 6crivait que
cette ann6e, pour la premiere fois depuis plus de deux
siecles, des Tartares de Fou-tcheou se sont tourn6s
vers les missionnaires et ont demand le bapteme.
Chaque soir, deux cents adultes 6tudient la doctrine
chr6tienne et plus de trois cents assistent a la messe
du dimanche.
Une ere de liberte s'est-elle lev6e pour les chr6tient6s chinoises aussi d6finitive que peut l'&tre une chose
dans le perp6tuel mouvement des societes humaines?
L'avenir seul le dira. Si, pendant I'anarchie qui accompagna les premiers soulevements, des pillages eurent
lieu, si des meurtres meme furent commis, tel celui de
M. Ferdinand Castanet au Kien-tchang, les novateurs
n'en eurent pas la responsabilit6. Les bandits et tous
les gens sans aveu ne manquent jamais de profiter des
troubles pour accomplir leurs d6testables exploits. Les
artisans de la revolution eurent toujours des paroles
favorables aux missionnaires, et leurs paroles se traduisirent en actes. Rappelant la visite de Sun-Yat-Sen
a l'6vech6 de Canton, M. Gervaix a ecrit : (A l'instant
mjme oui nos enfants de Chine scanderent ces mots Te
martyrum candidatus laudat exercitus, il nous sembla
qu'avait sonn6 l'6re 6ternelle de la paix, et que tous
les persecut6s de trois siecles, les martyrs des catacombes de l'Asie, se dressaient aux cieux pour acclamer la liberte. n
a *

Chacun sait que d'innombrables chretiens, pretres et
laiques des deux sexes, religieux et religieuses, ont
rougi de leur sang le sol de la Chine pour confesser
leur foi. Quand on 6voque ce souvenir, l'imagination
s'6veille et le cceur s'6meut; mais, combien parmi les
fiddles savent que la constance des martyrs de la-bas
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fut 6galee, il y a un quart de siecle, par de jeunes noirs,
pr6mices d'une Eglise fond6e, au centre de l'Afrique,
dans un pays dont le nom 6tait ignore, il y a cinquante ans, du monde civilis6? De 1885 a 1887, vingtdeux neophytes furent mis a mort en haine de la foi,
dansl'Ouganda, sous le roi Mouanga. Ils 6taientpresque
tous ala fleur de 1'Age, et presque tous attaches a la
cour de leur souverain. Quatre d'entre eux moururent
perc6s par la lance et un cinquieme succomba sous les
coups; treize furent livr6s aux flammes, trois subirent
la peine capitale. Un homme d'un age mfr, baptis6 le
28 mai i188, juge de paix de 1'un des principaux districts du royaume, Mathias Mouroumba, vivait paisiblement avec sa femme et ses enfants. Arret6 des le d6but
de la pers6cution, il fut conduit, les mains lies et la
corde au cou, sur la colline de Savaridja; 1l on lui
coupa les pieds et les mains que d'atroces bourreaux
firent briler sous ses yeux. Sur le dos de la victime, on
tailla des lanieres de peau que l'on grilla 6galement, et
un art consomm6 fut employe pour arrkter l'6coulement
du sang, afin de prolonger l'agonie du martyr. Trois
jours apres, des esclaves, passant pres du lieu de
1'ex6cution, entendirent une voix qui les appelait et
leur demandait un peu d'eau. Effrayes a la vue d'une
si horrible mutilation, ces hommes prirent la fuite.
Mathias Mouroumba mourut abandonn6, et les b6tes
fauves respecterent, dit-on, ses restes mortels.
Un proces fut introduit sur la renomm&e et les causes
du martyre des serviteurs de Dieu; les actes en furent
transmis a la Sacrie Congregation des Rites selon l'usage
et celle-ci ayant pr6sent6 son rapport au Souverain
Pontife, Sa Saintet6 a daign6 signer le d6cret d'introduction de b6atification des vingt-deux v6nerables serviteurs de Dieu, le 14 aoit 1912.
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Dans le rayonnement des grands faits d'ordre politique, social et religieux, dont nous venons de tracer
une rapide esquisse, se perdent un peu les d6tails des
6v6nements de l'ann6e 1912. Nous ne pouvons pas,
cependant, .passer sans nous arreter devant quelquesuns d'entre eux. Aprbs un nouveau triomphe en Abyssinie, le catholicisme y connut, cette ann6e, une nouvelle persecution qui, fort heureusement, ne dura pas.
Une famine des plus cruelles s6vit dans le vicariat
du Tch6-Kiang oriental. La violence des typhons fit
c6der les digues qui arr&taient les vagues de l'Oc6an
et des terres furent submergees. La r&colte du coton
fut aneantie. Des villages entiers disparurent, et le riz
pourrit dans 1'eau. Mgr Reynaud lanna de pressants
appels a la charit6 des fideles qui les entendit. La
famine 6prouva cruellement aussi le Laos.
Le 9 aofit, vers trois heures du matin, un violent tremblement de terre secoua Gallipoli et an6antit la maison
des Soeurs Oblates de l'Assomption. Tous les monuments
publics de la ville durent 6tre evacues, et toutes les
habitations furent branlees. On signala peu d'accidents
de personnes.
Le I5 octobre, un violent typhon est pass6 sur les
iles Philippines et surtout sur la province de Surigao,
dans la partie nord-est de l'ile de Mindanao. Le
R. P. Brocken, superieur des missionnaires du Sacr&Cceur d'Issoudun, qui, depuis quatre ans, 6vangelise
une portion de ces iles, a donnr
des details sur la
catastrophe. A Surigao meme, plus de deux cents maisons sont d6truites. A Numancia, 1'gglise est B demi
d6molie, la plupart des habitations sont a terre. Dans
trois autres localites, 6glises et presbyteres sont en
ruine, etc. C'est partout la desolation.
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L'Acad6mie des Sciences morales et politiques donna,
cette ann6e, a Mgr Augouard, vicaire apostolique du
Haut-Congo francais, le grand prix Audriffred de
15ooo francs; M. Rocquain, charge du rapport, fit un
tres bel 6loge du vaillant missionnaire.
Dans sa s6ance du 21 novembre dernier, pr6sid6e
par M. Ribot, l'Acad6mie francaise d6cerna un prix de
6o00 francs au frere Evagre, dont la ( r6putation de
tact, de bont6, et aussi de gaiet6 souriante, pour employer les termes du rapport, s'est r6pandue dans tout
le Levant ,. Elle a recompens6 par un prix de 2 ooo francs
1'oeuvre accomplie par M. l'abb6 Heinrich, superieur
des Marianistes du Japon. Le gouvernement francais a
reconnu les services du respectable sup6rieur en le
nommant chevalier de la Legion d'honneur.
Comme tous les ans, des vides se sont creuses dans
les rangs de l'armee apostolique; ils sont nombreux, et
nous les indiquerons tous dans la n6crologie annuelle
que publie la revue hebdomadaire de l'CEuvre les Missions catholiques. Bornons-nous a citer, parmi tant de
disparus, NN. SS. Lang, Vie, Navarre, Bonne, Delenda,
Martin, Gerboin, Barthet, les PP. Guerlach, provicaire
de la Cochinchine orientale, Beyzim et Dupuy, missionnaires k Madagascar, etc., mais uno avulso non
deficit alter.
NN. SS. Petit, Darmanin et Rey ont 6te nomm6 s
archeveques d'Athenes, de Corfou et de Tokio.
Mgr Mannix a 6t6 appele a seconder les travaux de
l'archeveque de Melbourne comme coadjuteur avec
succession. Mgr Priel est eveque de Rockhampton et
Mgr Phelom, 6veque de Sale. L'archeveque de Brisbane, en Australie, a requ un coadjuteur dans la per-
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sonne de Mgr Duhig. Les anciennes colonies francaises
de la Martinique et de la Guadeloupe, confides, maintenant, a la Congregation du Saint-Esprit, ont, comme
eveques, deux membres de cette famille religieuse :
NN. SS. Malleret et Genoud.
Sur le siege de Nagasaki s'est assis Mgr Combaz et
sur celui de Syra, Mgr Macrioniti. Le Saint-Siege a
envoy6 en qualit6 de vicaire apostolique : en Oc6anie
centrale, Mgr Blanc; aux iles Salomon m6ridionales,
Mgr Bertreux; aux iles Mariannes, Mgr Wallesen; au
Benin, Mgr Terrien, neveu du si regrett6 d6legue de
l'CEuvre au Mexique; dans le Haut-Nil, Mgr Biermans;
dans l'Ounyaniemb6, Mgr Leonard, coadjuteur avec
succession; dans le nouveau vicariat de Tien-tsin,
Mgr Dumond; dans le Kiang-si oriental, Mgr ClercRenaud; dans la pr6lature de Conceiglo do Araguaya,
Mgr Carrerot. Le P. Liberat, d'Exel, capucin, a requ
la charge de la prefecture apostolique de Sumatra. Au
du
Japon, le Saint-Siege a 6rig6 et confie a la Socite&
Verbe divin de Steyl la nouvelle prefecture apostolique de Niigata.
Le 25 janvier, dans la chapelle du petit s6minaire
de Lang-Son, eut lieu le sacre de Mgr Jeanningros. La
cons&cration 6piscopale fut donn6e par Mgr Mossard,
vicaire apostolique de Saigon, assist6 de NN. SS. Cardot, de la Birmanie m6ridionale, et Allys, de Hu6. Le
6 juin, Mgr D6chelette, 6veque auxiliaire de Lyon,
assiste de NN. SS. Pellet, sup6rieur g6ntral des
prftres des Missions africaines de Lyon, et Steinmetz,
vicaire apostolique du Dahomey, a sacre Mgr Moury,
nomm6 vicaire apostolique de la C6te d'Ivoire. Le
3o juin, eut lieu a Kandy, dans 'ile de Ceylan, le sacre,
comme 6veque du diocese, de Mgr Beckemeyer, b6n&dictin sylvestrin.
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Au cours de l'ann6e 1912, 1'CEuvre de la Propagation de la Foi a remercie, une fois de plus, le ciel
de 1'assistance qu'il ne cesse de lui preter. Une fois de
p!ls, elle a vu, au mois de f6vrier dernier, cl6turer ses
comptes avec une augmentation de recettes. Elle doit
ce r6sultat, apres Dieu, au zele inlassable de ses collaborateurs, correspondants dioc6sains, del6gu6s de ses
conseils aux Itats-Unis, dans l'Am6 ique centrale et
m6ridionale, en Angleterre et ailleibs. Puissent tant
de bonnes volont6s qui se manifestent dans-tous les
rangs des bienfaiteurs de l'apostolat, bienfaiteurs apportant leur obole ou donnant leur temps, leur activit6,
leur intelligence et leurs initiatives, obtenir toujours des
succEs croissants en #ttendant qu'elles soient r6 compens6es, ces bonnes volont6s, par Celui pour qui rien
n'est indifferent, ni un soupir, ni une larme, ni un effort
pour le bien!
Une nouvelle annie s'ouvre devant un inconnu peut-tre redoutable, certainement devant d'importantes
transformations au sein des peuples qui commencent
une vie renouvelee. Suivons attentivement ce bouleversement des choses pour travailler, dans la mesure oi il
nous sera possible de le faire, au bien-6tre mat6riel,
au progres moral et religieux des nations r6g6n&rees.

LE MARTYROLOGE
DES MISSIONS CATHOLIQUES EN 1911

Le journal les Missions catholiques publie la liste des
missionnaires tomb6s pour I'apostolat, au cours de
1'ann6e 1911.
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Cette liste contient r6o noms : 12 eveques et
148 pretres.
De ces 12 eveques, 3 6taientFrancais : NN. SS. Cousin, du diocese de Luqon, missionnaire au Japon;
Olier, du diocese de Rodez, missionnaire en Oc6anie;
Forest, missionnaire aux Btats-Unis. Le premier faisait partie de la Soci6td des Missions 6trangeres de
Paris: les deux autres, de la congr6gation des Maristes.
Des neuf autres 6veques, un appartenait au diocese de
Metz, Mgr Schang, des Frires Mineurs, qui 6tait
vicaire apostolique du Chang-Tong oriental en Chine;
trois 6taient Irlandais, un Ecossais, un Italien, un
Malais, un Autrichien, un Espagnol.
Les 148 pretres se r6partissaient, comme suit, au
point de vue du pays d'origine:
Frangais ..........
Espagnols .....................

Belges.. . ......

. 61
16

..........

14

. ............
.

3
3

. .

8

......
...
Irlandais .............
Anglais .................
....
.
. ..
.....
Suisse. .................
.
Amdricain. ....................
. ... ........
Canadien ...........
.........
Cingalais..............
De nationalitd non denomm6e. .........
Alsaciens du diocese de Strasbourg. .....
Lorrains du diocese de Metz. . . . . . . ....

6
4

Italiens .................
Allemands .....................
Hollandais .................

.....
.

2
5
2

La Semaine religieuse de Paris, publiant cette liste,
constate avec une 1lgitime satisfaction le rang honorable que tient la France dans 1'apostolat catholique.
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SMISSIONNAIRES DIgCORE.S
Deux missionnaires viennent de recevoir du gouvernement francais la croix de la L6gion d'honneur:
Mgr Budes de Gu6briant et M. Lobry.
Mgr de Guebriant, 6veque et vicaire apostolique au
Kien-Tchang, a rendu les services les plus 6minents i
la France, depuis qu'il est en Chine. Sa d6coration est
la r6compense notamment de ses services h la mission
Legendre.
M. Lobry, visiteur provincial des Lazaristes, en
Orient, ne cesse depuis vingt ans de se consacrer aux
ceuvres francaises. Son devouement a la colonie francaise est mentionn6 i l'Oficiel comme l'une des raisons
qui ont determin6 la distinction dont il est objet.
Le gouvernement s'est honor6 en exprimant a ces
missionnaires la reconnaissance de la France. - Les
Missions catholiques.

LA GUERRE DES BALKANS
Nous avons raconte dans le pr6c6dent num6ro des
Annales la marche des 6v6nements de la guerre jusqu'a la conclusion d'tin armistice sign6 a Tchataldja
le 3 d6cembre, entre les Turcs d'une part, et les allies
d'autre part : Bulgares, Serbes et Mont6negrins : les
Grecs n'adh6rerent pas a 1'armistice.
Les n6gociations pour la paix devaient commencer
i Londres le i3 d6cembre. Elles eurent lieu, en effet,
mais elles n'ont pas abouti. Concurremment avec les
negociateurs des pays bellig6rants avait lieu une conf6rence oi siegeaient les ambassadeurs des six grandes
puissances, Allemagne, Angleterre, Autriche, France,
Italie, Russie; cette conference se tenait aussi a Lon-
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dres et se proposait d'appuyer les propositions de
paiv- Tout aechou6.
La Turquie ne crut pas possible de consentir aux
conditions qui lui 6taient impos6es, notamment a lai
cession d'Andrinople toujours assiegee. Alors les coalis6s ont d6nonc6 l'armistice et les hostilit6s ont!
repris le 3 fevrier au soir. Depuis lors les Turcs sont
demeures dans leur situation d'inf6riorite, notamment a la suite de combats livr6s dans la presqu'ile de
Gallipoli, oi ils ont df encore c6der le terrain.
Pendant la dur6e de l'armistice de graves 6v6nements s'accomplirent. Une r6volution de palais &ciata
le 23 janvier a Constantinople; le ministre de la Guerre,
Nazim pacha, fut assassin6 ainsi qu'un certain nombre
de personnages de son parti. C'est le parti jeune-turc,
sous la direction d'Enver bey, qui s'empara du pouvoir
et qui devra, dans les graves conjonctures oi se trouve
la Turquie, continuer la guerre et traiter les affaires
du pays.
Deux autres graves 6v6nements ont failli troubler
la paix de l'Europe. L'Autriche a mobilis6 son armee :
elle ne veut pas voir grandir a c6te d'elle la puissance
slave, repr6sent6e principalement par la Serbie qui
comptait s'ouvrir un d6bouch6 sur l'Adriatique : la
Serbie a dt renoncer a ses esp6rances. D'autre part, un
autre conflit a menac6 d'6clater entre la Roumanie et
la Bulgarie : la Roumanie, quoique n'ayant pas pris
la guerre avec les allies, r6clame un accroissepart
ment de territoire dans le partage qui se fera apres la
conqu6te: la Russie a menac6 d'intervenir dans le differend. - La guerre des Balkans est d6jA un grave
ev6nement; esp6rons qu'une temp6te ge6nrale ne se
dechainera pas sur 1'Europe.
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Voici quelques renseignements retrospectifs sur les
ev6nements qui prec6derent 1'armistice.
Nous ajouterons quelques indications sur les ambulances de Constantinople et sur celles dont la mission
vient de finir a Uskub et Podgoritza.

CONSTANTINOPLE
Nous avous mentionne les services rendus par les Filles de la Charite
dans les ambulances franaaises; les Filles de la Charite autrichiennes
ont rendu les m6mes services dans les ambulances autrichiennes a Constantinople.
Voici d'abord les renseignements d'un journal sur les secours procur•s par la colonie autrichienne, nous donnerons ensuite la lettre d'une
surur venue d'Autriche k Constantinople.
L'ACTION DE SECOURS AUSTRO-HONGROIS

Au sujet du concours gracieux pret6 par la colonie austro-hongroise dans la caserne de Tach-Kichla,
am6nagee, grace a l'activit6 inlassable du commandant
Emine Ch6rif pacha, de facon a offrir dans un court
espace de temps, un h6pital repondant aux exigences
de l'hygiene, on nous 6crit :
a Sur les trente salles de la caserne de Tach-Kichla,
les Am&ricains et les Belges ont install chacun une salle
et les dames turques deux salles. Pour les maladessoignEs dans ces salles, on avait d6ji affect6 les gardemalades envoy6es de Hongrie. Toutes les autres salles
6taient r6serv6es a I'action du comite de secours austrohongrois. L Association des dames austro-hongroises
a fourni le linge et laliterie pour les salles de malades,
pour la plupart confectionn6s par elles-mimes. Le service m6dical 6tait dirig6 par le docteur Klemens, tandis que dix-sept sceurs envoy6es d'Autriche-Hongrie
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assuraient le service. En outre, une d6l6gation de la
Croix-Rouge autrichienne, dirigee par les chirurgiens
docteur Wimmer et docteur Pucher, et comprenant
dix garde-malades, accord, ses soins d6vou6s aux
malades. Enfin environ quarante A cinquante soldats
gravement bless6s ont 6t6 soign6s aux frais du gouvernement austro-hongrois a l'h6pital autrichien de
notre ville.
( Les m6decins et les garde-malades a Tach-Kichla
ont la satisfaction de constater que la plupart des
malades confi6s a leurs soins se trouvent en voie de
guerison.
Tel est l'article du journal. Voici maintenant les
renseignements donn6s par une soeur.
Lettre de la sur

MONTECUCCOLI, Fille dela Chariti,

a la tris honorde Mere MAURICE, &Paris.
Constantinople, 6 decembre 1912.

Je sais que vous vous int6ressez bien a vos filles de
Constantinople, non seulement a celles venues de
France mais i toutes celles qui se d6vouent au service
des pauvres soldats, ma tres honor6e Mere. Je voudrais
done vous donner quelques petits d6tails, car c'est bien
plus interessant encore chez nous que chez nos voisines
francaises. La petite notice de journal ci-jointe vous
dira le lieu oi nous travaillons mais elle ne pourra
vous donner une idee de cet h6pital dont on a dit
, qu'il r6pondait aux exigenqes de l'hygiene ). Le
bitiment est vaste, grand, aux corridors larges, bien
place; les salles sont 6levies c'est vrai, mais sales,
noires, remplies d'insectes de toutes especes, les escaliers en bois, le plancher trou6 a se casser les jambes;
quand on lave au premier l'eau tombe au rez-dechauss6e.

-

226 -

Ily a eu quelques embarras et quelques difficultes au
mom....

l 'installat;"'

imais maintenant nous ne

manquons de rien,le pacha et les m6decins sont aimables
et nos malades paraissent contents et reconnaissants. II
i'y a pas eu ici de gravement blesses (ceux-ci sont transport6s plut6t dans les h6pitaux), mais nous avons eu des
bless6s et des affaiblis, des malades par suite de refroidissement et de surmenage. Nous en avions de suspects
du cholera. L'on craint tellement ceux-ci qu'on en a
laiss6 enfermes dans une chambre presque sans boire
et sans manger pendant plus de huit jours; il nous
fallait nous y prendre de ruse pour leur porter un peu
de the. Heureusement qu'il n'y a pas de vrai cholera,
sans cela vu la situation hygi6nique qui regne ici il faudrait le gagner.
Le nombre de nos malades diminue tous les jours,
aujourd'hui nous n'en avons plus que sept cents, de
quinze cents a deux mille que nous avions ici; nous avons
done pu c6der trois sceurs pour la colonie anglaise a
San Stefano pres Constantinople, oi il y a quantit6
de malades qu'on ne veut pas transporter de peur du
chol6ra. J'y suis rest6e pendant deux jours; il faudrait
voir cela, ma mbre, les malades couches sur des paillasses par terre, a deux, sous de petites tentes, les
m6decins anglais, les malades turcs, les sceurs allemandes ne pouvant se parler que par interprete :
cependant chacun fait tranquillement son devoir, on
finit par se comprendre par signes.
J'aurais voulu y rester moi-meme pour faciliter un
peu le service a nos soeurs, mais Mme l'ambassadrice
me fit rappeller; elle se sert de moi pour distribuer
aux malades des habits, des flanelles, des has et souliers. C'est un office que j'aime bien, certainement;
mais ii prend beaucoup de mon temps dont il ne me
reste que tres peu pour les malades. Vraiment, je me
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suis dit : meme a Constantinople il faut rester soeur
servante, je vois que c'est cela le sacrifice le plus dur
Iuae je puis offrir au bon Dieu.
Dans quinze jours ou trois semaines au plus, je crois,
que ma mission ici sera terminee.
Veuillez excuser, ma MWre, mon 6criture, les genoux
me servent de table et ce n'est pas bien commode.
J'ai l'honneur d'etre, ma tres honor6e Mere, votre
tres humble et tres ob6issante fille.
Soeur Elisabeth MONTECUCCOLI.

SALONIQUE
Lettre de M. E. CAZOT, Pritre de la Mission,
supirieur du siminaire bulgare.
Zeitenlik, le 18 fevrier t913.

Au mois de d6cembre dernier, par suite des victoires
des allies balkaniques, on s'attendait alors A un rapide
rfglement de la situation. Mais voici que la guerre a
recommenc6 et il semble qu'elle doive encore durer
plus qu'on ne le pensait a la reprise des hostilit6s.
Quand viendra la paix avec la Turquie, il restera le
partage des terres conquises entre les alli6s et on prevoit les plus grandes difficult6s.
Ce qui me rassure, c'est que dans la part qui
6cherra aux Grecs, il y aura de nombreux villages
bulgares et je ne crois pas que les Bulgares abandonnent leurs nationaux, leurs 6coles et leurs 6glises; il
en sera de meme pour les nombreux Grecs qui se trouveront dans les pays conquis par les Bulgares. 11 y
aura des arrangemeuts n6cessaires dont notre mission
pourra b6neficier.
Actuellement, notre mission est divis6e en trois
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tronqons: Salonique et Ydnidji sont aux Grecs; Koukouche est aux Bulgares et Gh6vgh6li est aux Serbes.
Si les choses devaient rester ainsi, ce seraient des difficult6s inextricables et je ne sais ce que deviendrait
notre mission. De meme si Salonique reste aux Grecs,
et que le reste de notre mission se trouve chez les
Bulgares, je ne sais si notre s6minaire pourra rester a
Salonique. Aussi nos preoccupations sont grandes et
nous avons bien besoin de nous confier - la divine
Providence.
Au milieu de tous ces 6venements, nous continuous
nos ceuvres de notre mieux. Notre siminaire de Zeitenlik marche bien. Nous avons cette ann6e cinquantesept 6elves, dont six clercs (cinq en th6ologie et un en
philosophie); quarante-quatre petits s6minaristes dans
les cours secondaires, et sept apprentis pour divers
metiers. Nous sommes contents d'eux. Ils ont bien eu la
tkte en l'air, surtout au moment de l'arriv6e des arm6es bulgares a Salonique et cela se comprend : c'6tait
enfin la d6livrance apres de longs siecles d'esclavage.
Mais les tetes se sont remises en place peu i peu et
les 6tudes n'ont pas 6te interrompues. Nous sommes 4
peu pros la seule &cole en Macedoine qui n'ait pas
cong6did ses 616ves.
Cependant, cela n'a pas kt6 sans difficultes au point
de vue 6conomique. Car les mois de novembre et de
decembre ont 6te tres difficiles a Salonique: c'6tait
litt6ralement la famine, et les denrees alimentaires
etaient mont6es a des prix fantastiques. Si je n'avais
fait une importante provision de farine aux approches
des hostilit6s, nous n'aurions pu garder nos 616ves, a
cause du prix du pain.
Au mois de juin dernier, nous avons eu la consolation de voir ordonner prktre un de nos 61eves. Ce sera
un ap6tre pour son pays, nous en avons la confiance.
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11 a 6t6 plac6 a YWnidj6 oi il vit avec le missionnaire
qui se trouve 1a en r6sidence.
Nos r6sidences de l'int&rieur continuent a faire
beaucoup de bien. Naturellement, nous n'avons pu
faire de mission pendant 1'Avent, ni meme parcourir
les villages comme d'habitude; les 6coles 6taient fermees; nos missionnaires ne pouvaient guere s'aventurer dans les villages, et nous ne sommes pas alls.
confesser avant Noel. D'ailleurs, on a tant tue, tant
vole et tant pill en Macedoine, qu'il 6tait bon de leur
donner un peu de itemps afin que le repentir pit
entrer dans les cceurs; la tache des confesseurs sera
encore bien ardue pendant le Careme.
Actuellement, il y a plus de tranquillit6; il semble
bien que les massacres -t les pillages sont termin6s;
les ecoles ont recommenc6; nos missionnaires ont repris leurs travaux dans les villages. Cependant, je ne
sais encore si nous pourrons faire des missions pendant le Careme oriental qui commence le 9 mars. En
ce moment, nous nous pr6parons a faire deux retraites
pour les popes et ces deux retraites commenceront le
16 et le 23 mars.
Au milieu de toutes les horreurs qui se sont passees
en Mac6doine, nous nous sommes efforc6s de faire
tout le bien possible et de faire pour les Turcs victimes des Bulgares ce que nous avions fait pour les
Bulgares victimes des'Turcs. Les Filles de la Charit6
de Salonique, de Koukouche, de Yenieje et de Monastir ont 6et la providence des malheureux Turcs qui
ont fui de tous c6t6s devant les ennemis, et, avec des
ressources modiques, elles ont pu faire le plus grand
bien. Les protestants, les Anglais surtout ont donn6
des sommes extraordinaires pour les refugi6s musulmans, et ils ont parcouru toute la Macedoine pour les
distribuer; depuis trois mois, ils nourkissent . Salo-
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nique des milliers de r6fugi6s musulmans. Hl1as! nous
ne pouvions en faire autant et nos ressources &taient
fort modiques aupres des leurs. Mais cependant, le
cýatholicisme a fait honneur a sa reputation de charite.
D'ailleurs, c'est aux Filles de la Charit6 que les protestants ont di s'adresser, soit pour la distribution
d'une partie de leurs ressources, soit pour la direction
de l'ambulance des r6fugi6s. De leur c6t6, les Filles
de la Charit6 out ouvert un fourneau economique oi
chaque jour elles dis'tribuent un millier de portions.
Hl1as! c'est bien peu encore; car il y a eu, a Salonique, de trente a quarante mille r6fugi6s; et s'il en
part 'chaque jour pour la Turquie d'Asie, il en vient
aussi chaque jour de l'interieur. La mortalit6 est
effrayante parmi eux.
Jusqu'a present, les autorit6s bulgares se sont montrees plut6t bienveillantes et nous n'avons pas eu a
nous en plaindre; mais les exarchistes intriguent beaucoup contre nous, et ce sont ces intrigues que nous
redoutons le plus pour nos villages catholiques; car
c'est surtout par la que les d6fections pourraient
arriver.
Tcut ie monde attend avec impatience le d6nouement de cette question macedonienne. Puisse-t-il
apporter la paix i ce malheureux pays, mais aussi
nous laisser assez de libert6 pour le d6veloppement
ult6rieur de notre mission de Macedoine.
Emile CAZOT.
Lettre de la Saur PRADEZ, Fille de la Chariti,
a la Irks honcree Mere MAURICE.
Salonique, 25 novembre 1912.

Je viens de recevoir votre bonne lettre et aussi 1'annonce d'un secours pour nos pauvres. Oh! que je vous
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remercie ! Impossible de vous d6peindre la misere que
nous voyons sous nos yeux; le spectacle est navrant.
A mesure que les troupes se sont avanc6es vers Salonique, les pauvres villageois et leurs families se sont
enfuis et sont venus se r6fugier dans notre ville. Tout
d'abord, il sont arrives au nombre de quinze mille et, a
l'heure actuelle, on en compte vingt-cinq mille; a l'arriv6e de ces pauvres gens, il a &t6 impossible de fournir du pain a tant de monde; une partie de la ville est
rest6e deux jours sans pain; aujourd'hui meme, on ne
peut donner que le quart du n6cessaire; plusieurs personnes sont mortes de faim.
Nos soeurs vont tous les jours apporter aux r6fugies
ce que la charite nous donne; nous ajoutons du riz et
d'autres legumes afin d'augmenter ce que les bateaux
de guerre nous envoient : en un mot, chacun s'industrie pour procurer un leger soulagement a tant de
souffrances.
Les blesses turcs, que nous avons soign6s dans
notre h6pital, sont en partie gu6ris; plusieurs sont
partis, les autres bient6t les imiteront; un seul est
mort.
Dans les ambulances de la ville, il y a beaucoup de
bless6s grecs et bulgares, mais ils sont soign6s par
des protestants attaches L differentes Croix-Rouges
venues de plusieurs pays; nos soeurs et moi aurions bien
voulu nous d6vouer aupres de tant de bless6s, mais le
bon Dieu s'est content6 de notre d6sir. La soeur chargde de la visite des pauvres a eu la consolation d'envoyer bon nombre de petits anges au ciel : ces
pauvres enfants ne peuvent r6sister a tant de privations.
Sceur PRADEZ.
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COUCOUCHE
Lettre de la Seur PASCAUD, Fille de la Chariti,
a M. A. FIAT, Supirieur gindeal.
Maison Saint-Joseph de Cuutouche,
3o novembre 1912.

... Depuis la declaration de la guerre jusqu'au 2ooctobre, A part les mobilisations, nous n'avions pas eu
ici de trop grosses tristesses. Dans les villages, un
peu avant ce jour, et ici, depuis ce moment, les arrestations commencerent. Des gens battus, puis enchain6s par des cordes, deux a deux, 6taient dirig6s par
bandes de cinquante sur Salonique. Pendant ces jours
malheureux, les chr6tiens 6taient dans la stupeur,
n'osant bouger de chez eux, craignant de parler, de se
montrer, de respirer mime. Le bon M. Cazot 6tant
venu nous voir fit l'experience de la surexcitation des
gendarmes turcs, l'un d'eux ayant os6 le frapper.
Apres sa visite au Konak, on nous permit cependant
de voir une minute les prisonniers et, le samedi suivant, ils 6taient en libert6, Dieu ayant commmence de
mettre la peur au cceur des Turcs.
Nous ignorions completement toute nouvelle de la
guerre, les musulmans n'en paraissaient guere plus
instruits que nous, quand, au jour de la Toussaint, le
bruit du canon 6loign6 d'environ cinq heures (bataille
de Topsine) nous apprit que I'arm6e chr6tienne 6tait
bien pros de nous.
Nous ei~mes plus que jamais des soldats turcs a
soigner ces derniers jours; comme ils n'avaient pas de
mndecin, nous allames meme A la caserne, accompagnees d'un officier, soigner ceux qui ne pouvaient
venir.
Lundi, mais surtout mardi 5, des bandes intermi-
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nables de Turq*,'.
--'
a Salonique. Les
chr6tiens n'en ttaien.. que plus effray6s, croyant qu'on
voulait leur 6pargner la vue d'un massacre. Tout au
contraire, c'6tait la panique qui s'emparait des musulmans apres les nouvelles apport6es par des 6chappis
de Sromitza. A trois heures du soir, l'arm6e, la gendarmerie, le gouvernement meme avait disparu, laissant leur logement vide et ouvert. Vers cinq heures,
une caravane de Moadgirs passant, il y eut quelques
coups de feu d'6chang6s et quelques victimes. La population effar6e se pr&cipita chez nous, qui avions
arbor6 tous nos drapeaux. Les jeunes gens, avec vingt
comites, se partagerent la garde des quartiers chrtiens, pour la nuit, tandis que l'un des derniers allait
a toute bride en chercher cinquante autres qui arriverent le lendemain.
Enfin, jeud' vers midi, I'arm6e chr6tienne faisait son
entree triomphale au milieu du peuple ivre de joie. Ne
les d6livrait-elle pas de cinq siecles d'esclavage ?
C'6tait le 7 novembre.
Dimanche, on fit a 1',glise catholique une c6remonie d'actions de graces A laquelle le gouverneur,
prisonnier quelques jours avant, et deux comites assisterent, quoiqu'ils soient schismatiques.
Nous avons soign6 de notre mieux les braves soldats
de l'infanterie bulgare aux jambes enfl6es de fatigue.
Depuis, helas! un autre genre de comites, une bande
qui ne m&rite pas ce nom, mais celui de brigands, a
attrist6 ces joies par des massacres dans deux villages
turcs. Ici, il y a eu des executions trop sommaires
aussi peut-8tre. Enfin, nous esp6rons que le gouvernement provisoire, d6bord6 dans ces circonstances,
reussira a r6primer des exces qu'il blime, car le calme
semble se r6tablir et ces tristes choses prendre fin.
Daigne Dieu, dans sa mis6ricorde, nous envoyer au

-

234 -

plus vite la paix compklte. Pour nous, nous n'avons en
a nous plaindre de personne. Respecties jusqu'au
bout par les Turcs, nous n'avons qu'a nous louer des
egards du nouveau gouvernement qui, d&s le premier
jour, est venu remercier du bien fait h ses freres.
Veuillez agreer, etc.
Seur Marie-Joseph PASCAUD.

MONASTIR
Lettie de la Seur VIOLLET, Fille de la Chariti,
ai M. le Supirieur gineral.
Monastir, 6 janvier x9g3-

Jusqu'a la mi-octobre, tout allait a I'ordinaire,
lorsque le chemin de fer, accapar6 par des transports
militaires, fut compltement ferm6 aux voyageurs le
29 octobre : la ligne venait d'etre coupee par l'armbe
grecque. Plus de poste, plus de tel6graphe! Notre
claustration a dure, par le fait de la guerre, du 29 octobre au 19 novembre; elle s'est prolong6e jusqu'au
o1 d6cembre par suite des dmbl6ks entre Serbes et
Grecs qui se refusaient mutuellement les passeports.
L'isolement 6tait dur en face des apprehensions
fond6es d'un massacre.
Les Albanais de D6bra fourmillaient dans les rues,
disant aux chr6tiens, en joignant le geste a la parole,
qu'a la premiere occasion, ils 6taient tout dispos6s i
leur couper le cou. Le moindre incident pouvait amener les plus fAcheuses cons6quences. Les consulats s'ouvraient pour devenir un lieu de refuge Aleurs nationaux.
M. de Berne-Lagarde nous proposa de venir au consulat de France, mais de l'avis de M. Proy, nous avons
pr6f6re rester a notre poste, nous confiant dans la
Providence. Nous avons done continue a mener la vie
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ordinaire, ne doutant pas de la protection du ciel.
L'6v6nement a pleinement justifi6 notre confiance :
loin d'etre massacr6es, c'est nous qui avons donne un
lieu de refuge aux Turcs tremblants apres leur d6faite.
J'ai offert aux autorites militaires une ambulance
de vingt-cinq lits, me chargeant de tous les frais. Le
gen6ral Tair Pacha me remercia chaleureusement et
d6signa, comme m6decin en chef de notre ambulance,
le docteur Nazim bey. Ce choix 6tait tres heureux
pour nous, attendu que le docteur venant de Constantinople, oi il 6tait m6decin en chef de l'H6pital municipal, connait beaucoup les Filles de la Charite.
Immediatement, nos sceurs se mirent A 1'oeuvre aupres
des blesses qui ne tarderent pas a arriver de Florina,
de Sarouitch, de Kitchevo et meme de Komanovo.
Notre bonne installation de st6rilisation et de chirurgie a rendu de nombreux services, tres appr6cies des
docteurs.
Nos sceurs ont rivalis6 de zele, chacune dans son
office, et tout s'est bien passe. Soeur Vincent soignait
si bien sa cuisine que le docteur Nazim bey lui a fait
une reputation de cordon bleu aupres des m6decins
militaires qui souhaitaient tous d'etre attach6s a l'ambulance franqaise.
Nos blesses, d'ailleurs, 6taient faciles L contenter,
se montrant reconnaissants des moindres services, et
chez plusieurs, nous avons rencontr6 des sentiments
6lev6s et d6licats.
Un jeune lieutenant, apres s'etre defendu h6roiquement a Komanovo, fut frapp6 d'une balle dans la
t&te. On nous l'apporta sanglant et couvert de boue.
I1 ne pensait qu'a sa mere veuve et dont il 6tait l'unique
enfant. I1 est mort en r6p6tant sans cesse : a Pauvre
mere, tu n'as plus de fils! , Encore a Komanovo, un
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sous-lieutenant d'artillerie de vingt ans prit le poste
le plus dangereux a sa batterie: t Ipargnez-vous pour
vos enfants, dit-il a ses camarades, moi je suis seul,
l'ampeu importe que je meure. , I fut transportt~
bulance, l'6pine dorsale traversee par un eclat d'obus.
Son agonie dura huit jours pendant lesquels, souffrant
cruellement et en pleine connaissance, il ne cessait de
r6p6ter les invocations religieuses que lui suggerait
ma sceur Irene, offrant ses souffrances A Dieu et 1'appelant A son secours. N'y a-t-il pas lieu d'esperer que
le bon Dieu, en effet, a eu piti6 de cette ame et lui a
ouvert le ciel ?
Tandis que nous assistions nos blesses et nos mourants, le combat de Monastir se livrait a quelques kilomntres. Journmes inoubliables! Pendant quatre jours,
les canons serbes n'ont cesse de gronder pour proteger
le passage de la Kara-son. Les Turcs r6pondaient de
leur c6te. Djavid pacha, commandant du corps d'arm6e, avait d6clar6 qu'il ne livrerait pas Monastir; le
bombardement 6tait inevitable; Or, en un instant, tout
changea de face; hommes, chevaux, bagages rebrousserent chemin : c'etait la d6route! A cinq heures du
soir, on avertit nos bless6s que le corps d'arm6e turc
se replie sur Florina; tous ceux qui peuvent tant soit
peu se remuer se ltvent, demandent leurs effets, leurs
armes, d6clarant qu'ils ne veulent pas 6tre 6gorgis
dans leur lit comme des femmes. Impossible de les
rassurer : ils partent. Au meme instant, les pachas
directeurs du service sanitaire de l'armbe du Vardar,
les inspecteurs des ambulances d'6tape et les autres
majors, tous se disant attaches a diff6rents titres A
l'ambulance francaise, se precipitent A notre dispensaire, passent la nuit entass6s dans le cabinet de consultation, et tremblent toute la journie du lendemain
derriere les persiennes fermies. C'6tait I'heure de la

-

237 -

r6jouissance pour les chretiens qui s'en sont donne a
coeur joie de tirer des coups de revolver pendant deux
jours.
Les graves blesses, qui n'avaient pu nous quitter au
moment de la debicle, ont guiri avec une rapidit6
merveilleuse. II1 aurait falu entendre les benedictions
qu'ils donnaient a la France! Un commandant s'est
meme offert au consul pour servir comme simple soldat dans nos r6giments d'Algerie des que la guerre
actuelle sera termin6e. Le plus fort en langue franqaise nous a adress6 un petit discours de remerciement
qui finissait ainsi : c Ma Sceur Sup6rieure, nous vous
consid6rerons toute notre vie comme notre mere
authentique. » Nos blesses ont tous pris le chemin de
Belgrade. L'ambulance est finie. Nous avons reouvert
les classes le 2 janvier.
Maintenant, les r6fugi6s sont notre poids et notre
douleur. 11 y en a dix mille & Monastir, d6nt quatre
mille plong6s dans la misere noire. Grice aux secours
reCus, j'ai pu distribuer ni peu de pain et de charbon,
mais la parole des ap6tres me vient souvent . la pens6e : ( Qu'est-ce que cela pour tant de monde ? ,
Veuillez agr6er, etc.
Sceur VIOLLET.

YkNIDJP
Lettre de M. MAGES, pritre de la Mission
Zeitenlik, xx janvier 1913.

Me voili enfin, grace & Dieu, dans la possibilite de
vous donner de mes nouvelles. Mais me trouvant au
centre des op6rations turco-grecques, j'ai df rester plus
de quatre mois s6par6 de Zeitenlik.
Une bataille d6cisive et l'une des plusgrandes entre
Grecs et Turcs a eu lieua

Y6nidj6 le i"

et le 2 no-
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vembre. Des le i5 octobre, nous entendions le canon i
sept ou huit heures de distance dans la direction dela
Grece et toute la population de Y6nidj6 6tait grandement effraybe. L'effroi a encore augmente quelques
jours apres, lorsque les Turcs de Yenidj6 ont fermi
leurs ecoles et donn6 des armes a tousles leurs, jeunes
et vieux, pour massacrer les chr6tiens d&s l'arrivie des
Grecs.
Par mesure de pr6caution, c'est-a-dire afn de les
avoir sous la main, les Turcs avaient emprisonn6 tons
les chretiens vaillants pour pouvoir les 6gorger avant
de quitter la ville, s'ils 6taient obliges de la livrer aux
Grecs. Ils l'ont fait dans beaucoup d'autres villages
avant de les abandonner.
Pendant dix jours, les Turcs arrivaient en masse de
Salonique et prenaient position tout pros de nous en
s'appuyant sur les dernires maisons de Y6nidj6.
A partir du 25, il est impossible de decrire la frayeur
des chr6tiens, surtout des femmes et des enfants conrant de tous c6t6s nous apporter ce qu'ils avaient de
plus pricieux, quelques couvertures ou le pauvre trousseau de leurs filles (quelques jupes en couleur, essuiemain, mouchoirs), nous suppliant de les recevoir chez
nous; mais le danger 6tait encore loin.
Cependant, comme vers le 3o octobre je devais descendre A Zeitenlik pour precher la retraite aux seminaristes, j'ai ecrit a mon supIrieur et je l'ai prie de me
laisser a mon poste, afin de garder nos soeurs et nos
catholiques, et de mourir avec eux, s'il le fallait. Mon
sup6rieur m'a te6lgraphi6 de rester, et je lui len suis
bien reconnaissant. Alors, j'ai commenc6 a aller de
maison en maison encourager les peureux et leur dire
qu'ils pourraient venir chez nous d&s qu'ils verraient
le drapeau frangais flotter sur la r6sidence et chez les
sceurs.
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Le vendredi, f&te de la Toussaint, la canonnade a
commence de bonne heure Ct a dur6 toute la journke.
Des les premiers coups de canon, nos deux maisons
ont kt6 envahies par plusde deux mille personnes. Nous
avons mis les femmes et les enfants chez les soeurs et
les hommes chez nous a la residence. Tout etait plein,
nous ne pouvions plus circuler. Avec mon compagnon
(un jeune prktre bulgare) et quelques jeunes gens un
peu moins troubles, nous nous 6tions partages la garde
des deux maisons. Mon compagnon gardait la r6sidence
et moi la maison des sceurs. Inutile de vous dire que la
nuit du vendredi au samedi, personne ne s'est couche.
Comme la r6sidence n'est pas loin des sceurs, nous
avions mis des 6chelles dans les deux encles nous permettant de grimper sur les toits qui nous s6parent et
de courir au secours les uns des autres en cas d'attaque pendant la nuit. - Le soir, i huit heures, un
orage a kclat6 et il a ensuite plu deux mois sans discontinuer.
A la faveur de la nuit, les Grecs s'6taient rapproch6s,
et, malgr6 une pluie froide, la canonnade a recommence
de bonne heure le samedi.
La veille, les Grecs avaient bombarde l'artillerie
turque, qu'ils n'avaient pu r6duire. Maintenant, une
partie de l'artillerie grecque a dirig6 le feu sur la ville,
et c'est par trentaine a la fois que les obus tombent
sur le quartier tout pres de nous.
L'6nervement est general. Les femmes qui ont leurs
fils ou leurs maris en prison sont comme folles. Elles
me disent que les Turcs ont mis le feu aux deux prisons pleines de chr6tiens. I1 y en a qui partent pour
aller d6livrer leurs maris au risque de se faire tuer les
premieres. Elles auraient voulu que j'allasse avec elles,
mais pour rien au monde, je n'aurais quitt6 mon poste.
Les fillettes de I'6cole sont en prieres depuis la veille.
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Enfn, vers onze heures, la canonnade a cess6; les
Turcs ont 6t, mis en drroute. Comme la terrasse de la
residence domine toute la ville, j'y montais de temps
en temps, et de la j'ai pu assister k toute la bataille qui
se deroulait sous nos yeux i moins de i kilometre.
Quelqaes Turcs en se sauvant ont tire cinq on six coups
de fusil sur nous, mais ils n'ont atteint personne.
Apres la bataille, une division de I'arm6e grecque a
poursuivi les Turcs; les autres sont entres dans Y6nidj6,
non pas triomphalement, tambour et clairon en thte,
mais comme une bande d'affames, dans le d6sordre le
plus d6plorable. En moins d'une heure, chaque maison
comptait plusieurs h6tesquin'avaient pas mang6 depuis
trois jours. Pour les petits bourgeois un peu a l'aise,
passe; mais les pauvres qui vivent au jour le jour, qui
n'ont du pain. la maison que lorsque le pare travaille,
furent vite mecontents, et ne tarderent pas a maudire
ces h6tes insatiables et a regretter les Turcs qui, cependant, les ont bien fait souffrir.
Jugez par li de la conduite des Grecs. Le peuple
bulgare les a tres bien requs, et comme nous, il leur a
donn6 tout ce qu'il avait pour se reposer et se restaurer. Mais les Grecs, qui d6testent les Bulgares, n'ont
su rien faire pour se rendre sympathiques. Aprbs avoir
mang6, bu, dormi et pille tant qu'ils ont pu, sans savoir encore si 1'Europe les laisserait maitres de la situation, ils ont commenc6 par vouloir greciser tout le
monde, ce qui les a rendus odieux a la population bulgare, dont l'unique ambition est de conserver sa chore
langue nationale.
Je vous ai dit que, pendant le bombardement, toutes
nos filles 6taient en prieres; je suis convaincu, que
c'est a la priere de ces chers petits anges que nous
devons d'avoir 6chapp6 au massacre. Dans notre quartier, pas un chr6tien n'a etC tu6. Le commandant de
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la gendarmerie a envoye quatre fois mettre le feu a la
prison sans jamais r6ussir; tous sont sortis sains et,
saufs. Oui, Dieu a 6te bon pour nous, il nous a donnk
ce que nous lui demandions; il nous a 6pargn6 l'horreur du massacre qui avait 6te d6cidi et pr6par6 par
les Turcs.
Apres une protection si visible du ciel, vous vous attendez peut-6tre a ce que je vous parle de la reconnaissance des chretiens; a ce que je vous dise qu'au moins,
nos catholiques sont alles le lendemain dimanche h
l'6glise pour remercier Dieu de les avoir sauv6s. Helas! c'est le contraire qui est arrive! et mon coeur
de prktre en a beaucoup saign6. Mais, malgr6 la conduite indigne de presque tous, je ne vous en dirai pas
de mal, car je les aime quand meme et je demande a
Dieu de leur pardonner leur ingratitude.
Les Grecs ont pille et brulI le quartier turc, c'est-adire presque la moiti6 de la ville. Les Turcs, grands
et petits, femmes et enfants, pris de panique se sauvaient a travers champs sous la pluie du ciel et les obus
des Grecs. Comme ils avaient 50 kilometres h faire
pour arriver a Salonique, un grand nombre de femmes
et d'enfants sont morts en route de fatigue, de froid
et de faim. On a trouv6 quelques jours apres un banbin encore vivant, tktant sa mere] morte dans un foss6.
Les Grecs ne s'6tant pas inquiet6s de faire enterrer les
morts, des milliers de cadavres ont 6tC divores par les
chiens. C'est done encore providentiel que nous n'ayons
pas eu une 6pid6mie.
Maintenant, c'est la misere, et la misere noire partout
oi sont pass6es les deux armies, car vainqueurs et vaincus ont d6valis6 ceux qu'ils n'ont pas tues. Les Turcs
ont pill: et bri6l les villages chr6tiens, et les Grecs en
ont fait autant aux villages turcs.
Les pauvres victimes des villages environnants.
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viennent h Y6nidje ou vont a Salonique. Les Turcs
survivants viennent aussi, mais tout ce monde deguenill n'a ni pain, ni maison, ni couverture. Le spectacle
vous fend le cceur.
Je ne vous dirai pas tout ce que nous avons souffert
avec nos sceurs. I1 suffira que vous sachiez que pendant
plus d'un mois, nos deux 6coles ont 6t6 converties en
h6pital, et que pendant tout ce temps plus de deux mille
personnes, malades, mddecins, t6l6graphistes, pharmaciens, infirmiers, cuisiniers, ordonnances, etc., etc.
ont presque complktement occup6 nos 6tablissements.
Apris une quarantaine de jours, ils nous ont quittis
poliment, mais ils ne nous ont laiss6 que des ruines et
des ordures.
Ma sante est bonne. Dans trois jours, je commencerai
la retraite des s6minaristes que je n'ai pu donner plus
t6t a cause de la guerre. Priez beaucoup pour notre
mission de Macedoine.
H.

MAGES.

Lettre de M. ADVENIER, Pritrede la Mission
t M. A. FIAT, Suprieur ginjral
Cavalla, le 27 ddcembre 1912.

Depuis le 12 novembre, Cavalla est occupe militairement par les armecs bulgares. Les Bulgares out
pris des dispositions telles qu'on ne doute pas ici de
leur intention d'occuper d6finitivement le pays. Les
autorit6s turques ont c6d6 leur place aux autorit6s
bulgares. Et partout au gouvernement, dans les
douanes, dans les postes et autres administrations,
vous ne voyez plus que des figures bulgares. Nous
pouvons dire des maintenant que nous vivons sous un
nouveau regime. D6fense est faite aux chr6tiens en
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particulier de porter le fez, sorte de coiffure distinctive des Turcs; tous doivent porter ou le chapeau ou la
casquette. Des les premiers jours de 1'occupation,
nous avons iprouv6 un peu du r6gime de la Terreur.
Beaucoup de Turcs ont te6 immolds a la fureur de
leurs ennemis; et certains juifs ont 6et pressures. La
guerre est un fl6au qui entraine A sa suite bien des
maux. Aujourd'hui, enfin, apres les jours mauvais, les
jours paisibles semblent renaitre.
Le 13 decembre, la ville 6tait en fete, a l'occasion
de 1'arriv6e des princes de Bulgarie, Boris et Cyrille.
Ils ne sont demeures nos h6tes que le temps de visiter
la ville et de s'y r6conforter quelque peu. Ils reprirent
bient6t la route de Sofia. Trois jours apres, nous arrivait de Sofia, le tsar Ferdinand I"' en personne. Sa
visite a &t6 faite incognito et rares sont ceux qui ont
pu le saluer a son passage. Tout celanous dit suffisamment que Cavalla est appel6 a devenir ville bulgare. La
maison des Prktres de la Mission avec celle des Filles
dela Charite seraient ainsi les premiers 6tablissements
en Bulgarie dans les circonstances actuelles. En s'emparant de la ville sans coup ferir, les Bulgares se sont
approprid plusieurs mosquies, qu'ils ont transform6es
en eglises. Une d'elles, la plus grande, s'appelle i SaintLazare » ; elle esi destinee aux Bulgares. Deji le culte
a 6td c6elbr6 avec son ceremonial oriental.
Pour nous, enfants de saint Vincent, nous nous
tenons sur une tres grande reserve, mettant en pratique
une tres grande prudence vis-~-vis des princes et des
autorites civiles. Nos rapports avec les uns et les autres
sont des meilleurs et nous osons esperer, quoi qu'il
arrive, que nos ceuvres n'en souffriront nullement. D6ja
les Filles de la Charitaont grandement 6difi6 ceux
qui les ont vues, allant soigner ces pauvres refugies
turcs, leur prodiguer les soins les plus delicats et leur
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preparer chaque jour une bonne nourriture, pour les
empecher de mourir de faim.
Philippe ADVENIER.

SERBIE
La Gazette de Liege du 8 decembre 1912 a publie la lettre suivante de
M. Heudre, aum6nier de l'ambulance frangaise d'Uskub :
Uskub, 27 novembre

1912.

Je profite du d4part de M. le consul de France pour
Belgrade. Sans cela, je douterais du sort de mes lettres:
la poste fonctionne mal et la censure est inexorable,
il est interdit de parler de la guerre.
Nous avons regu cette nuit vingt nouveaux blesses,
pas tres gravement, mais couverts de vermine. Is me
racontent des choses navrantes de la guerre. L'un d'eux
est entr6 dans une maison aux environs de Prilip,
apres la d6faite des Turcs, il y a trouve neuf personnes,
vieillards, femmes et enfants a qui les Turcs avaient
coupe les mains et les pieds. II parait aussi qu'en
certains endroits, ils tuent leurs propres femmes afin
que celles-ci ne tombent pas entre les mains des chretiens.
Nos derniers blesses viennent de Monastir. Pauvres
gens! ils ont di combattre dans l'eau jusqu'..la ceinture! aussi ceux qui 6taient blesses aux jambes se
noyaient inevitablement, et il y en a eu des quantites!
Aussi, tous nos blesses de Monastir le sont-ils aux
bras, h la poitrine et .Lia thte. Cette nuit, un des
bless6s 6tait accompagn6 de son pare, pauvre petit
vieillard tres energique qui avait fait huit jours de
marche a pied pour aller chercher son fils bless6 dans
un combat d'avant-poste, et qui l'avait porte sur son dos
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pendant un jour et demi jusqu'a la gare de Vodena
entre Salonique et Monastir. Nous avons donn6 au
pauvre vieux, qui demandait de pouvoir coucher a la
porte, un lit a c6t6 de son enfant.
Ce qu'il y a de remarquable, c'est que personne ne
se plaint. Nos blesses sont de solides gaillards bien
sains qui guerissent tres vite. Parmi nos premiers
arrives, douze nous quittent d6j~ aujourd'hui.
Nous avons distribu6 plus de deux mille m6dailles
miraculeuses. Tous les soldats veulent en avoir; les
officiers viennent nous les chercher et les distribuer
eux-memes dans les rangs. Aussi, nous en rencontrons
souvent en ville qui portent la medaille absolument de
la meme maniere que les soldats europeens portent la
midaille militaire ou la croix de la L6gion d'honneur
sur la poitrine...
Il y a Uskub trois Croix-Rouges russes, une CroixRouge roumaine, une anglaise et la n6tre qui est franCaise. D'apres mes calculs, il doit y avoir ici pris de
deux mille huit cents blesses soignes dans les h6pitaux et les ambulances. Tres peu meurent; ceux qui
devaient mQurir sont morts avant d'arriver, en route,
cette interminable route de sept jours ý travers les
montagnes et par le mauvais temps!
N ous avons d6pens6 d6ja plusieurs milliers de franqs
pour mettre notre ambulance a m&me de donner des
soins efficaces. Aussi nous n'entendons que des remerciements de la part des officiers et des m6decins pour
la propret6, le d6vouement des .seurs et la rapidit6
(plus grande qu'ailleurs, disent-ils) de la gu6rison

des blesses. Et cependant, que de choses manquent!...
Hier, j'ai fait le tapissier depuis sept heures du matin
jusqu'a huit heures du soir, sans presque avoir le
temps de rien prendre, puis a peine endormi, voilk

qu'un coup de trompette m'annonce les blesses et jus-
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qu'a minuit, il a fallu les dishabiller, et Dieu sait de
quelle faqon? D6shabiller des bless6s veut dire d6coller avec de l'eau tiede des manches de chemises,
des calecons adh6rant a la chair vive avec cette colle
forte qu'est le sang coagule, d6couper souvent ces
memes vetements qu'on ne peut enlever d'une autre
facon. Puis il a fallu revktir de linge propre et avec
d'infinies precautions, ces pauvres enfants, pans6s
sommairement, leur mettre des chaussettes bien
chaudes; que de pieds j'ai trouv6s geles! VoilU ma
journ6e d'hier!
Ce n'est pas que je ne me sente pas un peu courbatur6 aujourd'hui, mais j'aurais honte de sentir la fatigue en voyant ce que font les saeurs ! Je n'ai pas a
vous le dire, vous le devinez bien!
Je suis content d'etre venu ici... Mais quelle horrible
chose que la guerre. S'il y en a qui l'aiment, c'est qu'ils
ne connaissent pas la guerre actuelle; ils n'ont qu'.
venir ici pour r6former leurs sentiments. Je n'ose pas
parler des exces qui s'y commettent :il y en a de
part et d'autre, croyez-moi, car la haine est aussi forte
d'un c6t6 que de l'autre : un bless6 me disait ce matin
qu'il aurait voulu etre gueri avant la fin de la guerre
afin d'aller encore ( couper)) des Turcs.
Priez pour nous et priez pour ces pauvres gens !
HEUDRE,
missionnaire lazariste
de la risidence de Liege,
t, rue Saint-Pierre.

Note sur le voyage et la mission de la section de la Soci~th franfaise de secours aux blessis militaires(CroixRouge) a Uskub (Skoplje).

Le personnel de la mission envoy6 par la Socit&6 de
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secours aux blesses militaires se composait, au dipart
de Paris, le jeudi 7 novembre 1912, de :
MM. le general baron de Sancy, directeur;
Pierre de Sancy, suppliant;
Giraud et Pernet, m6decins;
Bontemps et Mitton, chirurgiens;
Soeurs Agnes (Sauvajon) infirmiere directrice;
Jeanne (Saint-Sup6ry), infirmiere;
Joseph (Aribaud), infirmiere;
Anne-Marie (Michel), infirmiere.
M. H. Heudre, Pretre de la Mission, aum6nier.
La mission partie de Paris (Est), le jeudi 7 novembre, a 9 heures du matin, est arriv6e a Vienne le lendemain a 8 h. io du matin. A la gare de Vienne,
M. Dumaine, ambassadeur de France, nous attendait..
II1fit changer pour MM. de Sancy et les docteurs, 1'itineraire primitivement arr&t6, les conduisit lui-m6me a
la gare de l'Ltat, oi ces messieurs s'embarquaient a
9 h. 15 pour arriver a Belgrade le soir m6me a 11 heures. Les saeurs et l'aum6nier attendirent a Vienne le
transbordementdes colispour prendrele soirk Io h. 1/2
le train pour Budapest et Semlin; le samedi soir, a
4 heures, tout le monde se trouva r6uni au grand
h6tel de Belgrade.
La, nous apprimes notre destination pour Uskub.
La journ6e du dimanche i Belgrade se passa en visites
a la legation de France, au ministbre de la Guerre et a
diverses ambulances. Le soir, une voiture mise sp6cialement a notre disposition, fut attach6e a un train
militaire qui, parti de Belgrade a 6 heures, n'arriva que
le lundi g9 h. 1/2 du soir A Uskub (380 km.).
Nous ne pimes d6barquer que le lendemain matin
12 novembre. MM. Gentchitch, directeur du service
de sante; Mikaelovitch, adjoint au m6me service, avec
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M. Carlier, consul de France, vinrent nous prendre
pour nous conduire a un pensionnat bulgare situa au
centre de la ville et dans lequel nous devions installer
notre ambulance. Les batiments s'y pretaient bien mais
6taient complktement vides.
Comme nous n'avions apport6 ni literie, ni linge
d'aucune sorte, force nous fut de commencer par la
nos d6marches. Une visite de M. le general de Sancy
au roi, son ancien camarade de 1'6cole de Saint-Cyr,
nous fit rendre toute l'administration serbe favorable;
ce qui nous manquait nous arriva bient6t.
Le soir m&me, un amenagement assez convenable
pour les docteurs, les sceurs et l'aum6nier 6tait acheve.
MM. de Sancy recevaient 1'hospitalite an consulat.
Le mercredi i3 novembre, avec les lits que l'on
apporta de l'ancienne 6cole des arts et m6tiers et le
linge que nous fournit l'administration centrale de
sant6, 1'amenagement des salles commenca. Avec ce
que la Croix-Rouge de Paris avait envoy6, les docteurs pr6paraient leur salle d'operation; le jour meme
elle fut achevie ainsi que deux salles pour les
malades.
Le jeudi 14 novembre vers 9 heures du matin nous
arrivent vingt-huit blesses de la bataille de Prilep,ettrois
soldats malades. Le service de l'ambulance commenca
aussit6t, cependant que se continuait l'installation des
trois autres salles.
Le vendredi i5 novembre, un autre malade est admis
et sept infirmiers militaires etun cuisinier sont adjoints.
La Croix-Rouge prend a sa charge, deux domestiques
hommes, une cuisiniere et deux interpretes.
Le sarnedi 16 novembre, S. M. Pierre I" de Serbie
vient nous rendre visite. Elle est revue par M. le
general de Sancy et M. Carlier, consul de France. Le
roi est accompagn6 du marechal de la cour et d'un
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aide de camp. 11 veut parle.r chaque blessi et visiter
toutes les pilces de l'ambulance.
Le dimanche 17 novembre, M. Pierre de Sancy
repart pour la France, et le mardi 19, M. le g6niral de
Sancy prend le m&me chemin, laissant la direction de
I'ambulance, qui s'appellera desormais l'h6pital franaais, a M. Carlier, consul de France.
A partir de ce moment, le mouvement s'6tablit regulibrement 1'h6pital, rIgl6 par les circonstances : les
blessis sortants sont aussit6t remplac6s par d'autres
bless6s apport6s pour la plupart du champ de bataille
de Monastir. Pour nos cinq salles contenant cinquantedeux lits, la moyenne sera de quarante-neuf bless6s a
partir du 29 novembre jusqu'au I5 d6cembre.
A M. Mitton, demeur6 seul pour le service de sante,
est adjoint, le 2 d6cembre, M. Nastitch, m6decin serbe,
ayant fait ses 6tudes de m6decine a Nancy.
Notre ambulance, comparee aux ambulances des
Croix-Rouges russes, serbes, anglaises et roumaines,
n'6tait pas la plus importante; nous avons tenu A faire
honneur par la belle tenue de A'ambulance et par la
bonne organisation du service.
Le local s'y prete assez et nous pouvons compter
sur le d6vouement des soeurs. Le parquet des cinq
salles de blesses est recouvert de linoleum ainsi que
celui de la salle d'operatiori; les corridors, les escaliers sont garnis de bandes de tapis ou de linol6um. Un
peu d'argent envoy6 de France a l'aum6nier permet
d'y ajouter des rideaux pour les fenktres, des couvrelits, de donner des calecons aux blesses, d'ajouter des
fruits ou d'autres desserts au r6gime journalier des hospitalises. Tout cela satisfait et les malades et lesetrangers pour lesquels notre h6pital est devenu agr.able .
visiter. Les visiteurs sortent ravis et les malades manifestent leur satisfaction par toutes sortes de protestw-
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tions de reconnaissance: ils promettentd'aller difendre
la France si elle est attaquee; les canons de la France
pour repousser les ennemis et les seurs pour soigner
leurs blessures sont tout ce qu'il y a de meilleur au
monde; les saeurs qui leur lavent les pieds sont meilleures que leurs mires : cela ne s'etait jamais vu, etc.
La mission a pu ainsi avantageusement supporter la
comparaison avec les autres Croix-Rouges; ce qui a
fait dire au general anglais, directeur de l'ambulance
britannique : ( Avec vos quatre filles de la Charit6
vous faites plus que moi avec vingt infirmiers. )
Les blesses et les malades ont beaucoup regrett6 le
depart des autres mtdecins francais: tous reclamaient
M. Mitton, pr6tendant qu'ils 6taient mieux soignes
par lui que par tout autre m6decin.
Du 14 novembre, date de la premiere arriv6e des blesses, au 27 d6cembre, jour oh les derniers nous out
quittes, la mission a donn6 ses soins A quatre-vingtdix-sept hospitalis6s dont quatre-vingt-sept blesses et
dix « medicauxa
. Tous sont sortis gubris ou en bonne
voie de guerison. Quelques-uns nous ont 6te apport 6 s
dans un 6tat tres grave presque d6sesper6, soit a cause
de la gravit6 des blessures, soit a cause de la gangrene;
c'est que tous ces blesses ne nous sont arrives que ,e
sixitme, le septieme et quelques-uns le huitibme jour
apres un premier pansement sur le champ de bataille.
Les soins et 1'6tat tres sain de leur robuste constitution ont triomph6 du mal.
Outre les malades et blesses hospitalis6s a l'ambulance, les docteurs et les soeurs ont requ quatre-vingtdix-.ept soldats de l'ext6rieur et quelques civils qui
sont venus leur demander une consultation; les docteurs ont donne vingt-six consultations en ville. Cent
vingt-huit soldats sont venus se faire panser et les
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docteurs ont vaccine quatre-vingt-douze personnes
(hommes, femmes et enfants) contre la variole.

Les docteurs ont quitt6 1'ambulance, le samedi
28 d6cembre. M. Mitton est parti pour Paris a 7 h. 1/2
du matin, emportant, pour le remettre a la CroixRouge, le matriei de la salle d'operation.
Les sceurs sont rest6es quelque temps encore pour
remettre en 6tat toute la lingerie. Le 2 janvier, sur
l'indication de M. Debrovorski, g6rant du consulat de
France, elles ont remis i M. le maire d'Uskub, tout le
materiel de pansement apporte de Paris et tout le
mat6riel d'ambulance achet6 sur place.
Le 5 janvier, apres inventaire elles ont rendu au
commissaire de la direction de la sant6, toute la lingerie et le materiel pr&te par la direction a I'ambulance.
A leur tour, elles ont quitte l'ambulance le 21 janvier
a 4 h. 40 du soir.'

A titre de renseignements pratiques sugg6r6s par
1'experience, voici quelques indications :
Parmi les objets necessaires ý une bonne installation,
et dont les autres Croix-Rouges 6taient generalement
fournies sont : des lits, des draps de lit et des couvertures, des chemises et autre linge de corps. Les
lits-brancards des Russes sont des modules du genre;
les lits des Roumains sont plus encombrants. Les Anglais n'avaent pas de lits non plus, mais avaient des
chemises de calicot ray6, et des robes de flanelle
rouge pour les malades (cette flanelle est pen pratitique en Orient).
Ce qui doit etre indispensablement adjoint a toute

mission de la Croix-Rouge, c'est une lessiveuse a main
et une essoreuse que des hommes meme inexperimentes peuvent facilement manceuvrer. Les Russes avaient
de plus un fourneau militaire de campagne pour la
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cuisine : ce fourneau leur a rendu les plus grands services.
Nos instruments de chirurgie et le materiel pour
la salle d'op6ration 6taient suffisants; et meme dans
les autres ambulances, c'6tait moins bien. Nous avions
une tres bonne provision de coton hydrophile et card.
et de flacons de chloroforme; le mat6riel pour pansements 6tait suffisant, il serait bon d'apporter en outre
des tisanes, de la quinine et des produits pharmaceutiques de necessit6 courante. Les Russes avaient toute
leur pharmacie dans des caisses-armoires a rayons d'un
systeme tres ing6nieux et pratique. La porte de l'armoire, en se fermant, cale automatiquement dans leurs
rayons les flacons qui sont tous de m6me dimension
et I'armoire ainsi ferm6e devient une vulgaire caisse
de bagage.
Le vaccin contre la variole envoyd par la CroixRouge de Paris a 6t6 tres appreci6 et utilis6 presque
en entier. Je ne crois pas que les autres ambulances en
6taient pourvues, car les consuls russe et anglais sont
venus se faire vacciner par nos docteurs.
Uskub, le 21 janvier 1913.

HEUDRE, aumonier.

MONTENEGRO
AVANT NOTRE DEPART DE PODGORITZA
Sous ce titre, M. Rigaud, aum6nier, raconte la fin de la mission, dont
nous avons fait connaltre, dans le prec6dent numiro des Anna!es, 'iastaliation et les oeurres i Podgoritza.

Le 25 janvier au matin, les sceurs et leur aum6nier
ont fait leurs adieux aux blesses du pavilion franqais.
Ce fut un spectacle vraiment touchant, voilk pourquoi
j'ai resolu de vous le raconter.
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Vers 9 h. 1/2, avant la visite des midecins, nous
distribuAmes chemises et calecons de flanelle, offerts
par M. Aynard, repr6sentant de la France au Montinegro, ainsi que quelques petites douceurs a tous les
malades. Apres cette distribution, qui fut fort bien
accueillie, nous dimes a ces braves que l'heure 6tait
venue de les quitter et que la Croix-Rouge nous rappelait en France. Tous, alors d'une voix 6mue et les
larmes aux yeux, pousserent ce cri de reconnaissante
admiration : Jivio Franckuska, Jivio Crux Rosa, Jivio
Sestre, vive la France, vive la Croix-Rouge, vivent les
sceurs! fala! fala! merci, merci. Et pendant que nous
faisions le tour des salles et que nous disions un mot
d'encouragement aux plus malades, tous les blesses
qui purent se lever le firent et descendirent dans la
cour de l'h6pital. Ce fut en ce moment une veritable
ovation pour les soeurs. C'6tait a qui leur baiserait la
main et leur offrirait une orange ou une pomme, signes,
au Montinegro, de reconnaissante affection; et jusqu'a qu'ils nous eussent perdu de vue, ce ne fut qu'un
cri ininterrompu de vive la France, vivent les sceurs!
Apres avoir salu6 tous ces braves, que nous aimions
quoique 4 orthodoxes ,, il convenait de saluer les autorites de Podgoritza, c'est ce que nous fimes le lendemain.
Le 26 6tait un dimanche. Comme de bons chr6tiens,
nous fimes a la grand'messe a l'eglise catholique; la
messe termin6e, nous nous disposions a gagner la
porte de sortie, lorsque nous voyons venir a nous tous
les assistants sans exception pour nous baiser la main
et nous remercier des charites que nous leur avions
faites par l'intermediaire de M. le cure. Surpris de
cette cir6monie d'un nouveau genre, nous apprenons
que M. le cure, avant son pr6ne,a annonc6 notre d6part
a ses paroissiens albanais.
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Ce fut au sortir de la messe que nous commenýcmes
nos visites officielles.
A tout seigneur tout honneur. Nous allimes d'abord
chez M. le gouverneur; vinrent ensuite M. le maire, le
president de la Croix-Rouge montenegrine et enfin
nos confreres de la Croix-Rouge italienne avec qui
nous avions entretenu de tres bons rapports. M. le
gouverneur, apres les salutations d'usage, fit appeler
son interprete et par lui nous adressa quelques paroles
fort aimables; puis il ajouta : je vous reverrai. Je lui
fis remarquer que les paroles si flatteuses qu'il venait
de nous adresser l'exemptaient de nous rendre la visite, vu surtout ses nombreuses occupations; il me
repondit !par un sourire et nous partimes pensant que
tout 6tait fini. Mais tout n'6tait pas fini; a 2 heures de
l'apres-midi, un jeune homme parlant le francais,
M. Caturitch, tres connu i notre pavilion, se pr6senta
a la r6sidence au nom de M. le gouverneur et nous
invita a prendre part a un banquet offert en notre
honneur. Devant mon hesitation . accepter, l'envoyi
me dit a brfile-pourpoint: ( Vous ne pouvez pas ne pas
accepter, c'est un banquet officiel organis6 uniquement
pour vous. - C'6tait bien, en effet, d'un banquet officiel
qu'il s'agissait; car, avec le gouverneur s'y trouvaient
Mgr 1'6veque orthodoxe de Niktchitch, M. le maire,
le pr6sident de la Croix-Rouge mont6negrine, deux
officiers sup6rieurs, un s6nateur, le m6decin en chef
des ambulances du Mont6n6gro, M. le docteur VWras,
de la mission francaise, et quelques autres venus pour
servir d'interpretes.
Pendant le repas, qui ne fut pas de longue dur6e, tout
se passa avec une correction irr6prochable. Au champagne, car champagne il y eut, M. le gouverneur pritla
parole, et, avec une delicatesse parfaite, porta, a pen
prks en ces termes, un toast a la mission qui partait:
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( En vous remerciant avant votre d6part, mes Sceurs,
j'accomplis un devoir, et ce devoir, il est ici tris
agr6able de le remplir en ce moment. Je vous remercie
en mon nom personnel, car si je n'ai pas 6tC t6moin de
vos actes, tous les 6chos de Podgoritza m'ont appris
avec quel inlassable devouement vous avez rempli
pres de nos malades votre tache toute de charit6.|
t Bien des meres pleuraient, incertaines sur le sort
de leurs fils bless6s au champ d'honneur; elles ont
s6ch6 leurs larmes en apprenant que vous 6tiez la, vous,
veritables meres, et que vous prodiguiez vos soins a
nos soldats meurtris par les balles de l'ennemi; au
nom de ces meres, d'abord 6plorees, puis consoldes, je
vous remercie.
- Je vous remercie au nom du Montenegro tout
entier qui conservera de vous le souvenir le plus reconnnaissant. Mais, ajouta-il, vous venez de France,
mes Soeurs, c'est la Croix-Rouge francaise, d'accord
avec le gouvernement, qui vous a envoyees, et la
France n'est-elle pas le pays du d6vouement et de la
charit6 ?En vous remerciant je remercie en mnme temps
la France que nous aimons. ,
Je repondis en remerciant M. le gouverneur des paroles si 6logieuses qu'il venait d'adresser aux sieurs et
par elles a la France en soulignant que le gouvernenement francais et la Croix-Rouge franqaise avaient
6t6 heureux de pouvoir porter secours an Mont6negro
dans les circonstances actuelles, et j'ajoutai que le
lien d'affection qui nous avait unis a ce peuple vaillant
pendant trois mois serait, j'en avais la confiance, le prilude, de relations desormais plus intimes et pour noes
tres chEres entre la France et le Mont6engro.
Apres quelques mots du president de la CroixRouge mont6negrine pour dire le pr6cieux concours
pr&t6 par notre ambulance aux victimes de la guerre,
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!a reunion prit fin aux cris de vive la France, vive la
Croix-Rouge, vive le Montinegro! Chacun prit conge,
et, en nous retirant, nous emportames la conviction que
notre presence a cette reunion avait fait aimer et la
France et la religion des membres de la mission fran-caise qui quittaient cette partie des Balkans.
Le lendemain 27, de tres bonne heure, trois voitures
etaient mises a notre disposition par M. le directeur
de la Croix-Rouge, pour nous et nos bagages. Nous
reprimes le chemin par lequci nous 6tions venus: Ricka,.
le lac de Scutari, qui fut cette fois tres pacifique, et
Antivari. Dans ce port, nous avons attend" presque
deux jours le vapeur italien qui devait nous transporter de li a Bari; nous en avons profite pour faire une
visite a Mgr Dobr6cie, archeveque catholique d'Antivari, qui, apres avoir manifeste son ardent desir d'avoir
des Filles de la Charit6, a montr6 aux seurs la maison
qu'il leur r6servait quand elles viendraient s'installer
au Monten6gro.
Le 29, au soir, nous nous embarquions et le lendemain
matin a 7 heures nous debarquions a Bari que nous
n'avons fait que. traverser, car i 9 heures, nous prenions le train qui devait nous conduire a Naples ou
nous attendait la v6ner6e sceur Maurice, visitatrice.
Ce fut pour nous un veritable plaisir en meme temps
qu'un repos de nous trouver apres trois mois d'ambulance dans une maison de Filles de la CharitA oiu se pratique si bien la bienveillante et fraterelle hospitalit6 que nous donna la maison centrale. 11 n'en fut pas
ainsi du c-iel de Naples qui se montra boudeur et pluvieux; aussi bien, plus t6t que nous ne pensions, nous
nous d6terminames i prendre la direction de Rome.
Le samedi i" fevrier, nous primes le train de i h. I/2

de I'apr.s-midi et a 5 h. Ao nous arrivions a la Ville
6ternelle. Les sceurs s'en furent A Saint-Vincent, chez

-~P~

z

4

z
4

-I
4i

z
.2

-

·I

-

259 -

la v6nirable sceur Gueze et l'aum6nier a la maison
internationale des Lazaristes. Le lendemain, avait lieu
l'offrande du cierge de la Chandeleur au Saint-Pere,
par les cur6s de la ville et les sup6rieurs des communautis; j'eus le plaisii d'accompagner le sup6rieur de
notre maison internationale, M. Fontaine, a l'offrande
du cierge, de voir pour la premiere fois le Souverain
Pontife et de lui baiser la main. Les soeurs furent
admises a voir le pape avec les personnes qui purent
entrer dans la salle du tr6ne : la sceur Sabran se chargea de leur procurer cette premiere satisfaction. Mais
nous voulions voir le Souverain Pontife en audience
particulibre. M. le sup6rieur, toujours ingenieux etserviable, nous obtint cette faveur, mais pour le jeudi.
Force nous fut de prolonger notre s6jour a Rome de
deux jours, cequi du reste ne nous fit pas d6plaisir, car,
avec ce retard, nous efimes le temps de visiter les principaux monuments et de satisfaire notre devotion.
Le vendredi matin, a 9 heures, apres avoir remercie
de part et d'autre les confreres et les sceurs qui nous
avaient si cordialement accueillis, nous prenions le
train. II nous conduisit directement de Rome a Paris.
Nous y arrivimes le lendemain vers 2 h. 1 2, tout heureux de revoir la capitale et les deux maisons meres
oi le (( tres honor6 Pere, et la ( tres honor6e Mbre
nous r6servaient le plus affectueux accueil.

J.

RIGAUD.

ASIE
TURQUIE D'ASIE
D'Akbes, M. Malaval, lazariste, 6crivait au mois
d'avril 1912 :

( Jusqu'a maintenant, Akbis est resti comme un
pays perdu, avec des moyens de communication tres
difficiles. Cette situation va changer, grace a la grande
ligne du chemin de fer de Bagdad, qui traversera son
territoire. Du matin au soir, nous entendons les explosions de mines et, dans six mois, le sifflement de la
locomotive nous dira que nous sommes dans les pays
civilis6s.
" Une transformation radicale va s'op6rer dans cette
contr6e si riche en ressources. Aussi toute la population d'Akbes est en mouvement : elle escompte l'avenir
et fait de magnifiques projets.
« Nos catholiques ne doivent pas rester en arriere.
Voilh pourquoi, sans n6gliger le c6t6 spirituel, nous
nous preoccupons des int6rets temporels de nosouailles.
La majorit6 de nos paroissiens se compose de travailleurs indigents. J'ai envoy6 a la bonne sceur Meynier,
de Beyrouth, un certain nombre de jeunes garcons,
qui apprendront un m6tier dans les ateliers qu'elle
dirige. Chez les sceurs d'Alep se trouvent plac6es
huit jeunes filles, qui sont initi6es aux travaux de la
couture. Mais cela ne suffit pas. J'ai organis6 une sorte
de syndicat de jeunes gens (ils sont deji plus de
soixante). Je cherche a 6veiller en eux un peu d'ambition et d'esprit d'initiative. Je voudrais les lancer dans
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le commerce et l'industrie. Les membres du syndicat

se r6unissent chaque dimanche, apres la grand'messe.
J'espere obtenir a la longue de bons r6sultats. La
mission s'imposera de nouveaux sacrifices; mais elle
n'est pas riche et ses besoins sont nombreux.
« En 1870, ii n'y avait pas un seul catholique a

Akbls; aujourd'hui nous en comptons plus d'un millier qui offrent toutes les garanties de pers6verance.
Le bon Dieu, en maintenant notre mission au milieu
des plus grandes difficult6s, a sans doute sur elle ses
desseins d'avenir. Daignez coopirer par vos prieres
et vos aum6nes au bien que, dans son infinie bont6,
la divine providence se propose de r6aliser par notre
ministere. n
Au mois d'octobre 1912, M. Malaval 6crivait de
nouveau :
( Nous avons recu dernierement une requ&te d'une
partie de la population de Deurtyol, exprimant le
d6sir de se faire catholique. Ce n'est pas d'aujourd'hui que ces pauvres gens demandent des missionnaires; leurs d6marches datent de plusieurs ann6es.
Comme un certain nombre de families catholiques
d'Akbes se sont 6tablies au milieu d'eux, pour y trouver un travail plus continu et plus r6mun6rateur, et
qu'elles 6taient priv6es de tout secours religieux, j'ai
di m'en preoccuper. Certes, je ne crois guere a des
conversions aussi nombreuses qu'ils semblent le promettre; mais il y a certainement une glane abondante
a r6aliser.
< Nous y avons d6ja trente-cinq families catholiques
anciennes, dont personne ne s'occupait. En outre, la
localit6 de Deurtyol est importante. Form6e de trois
gros villages, si rapproch6s qu'ils semblent n'en former qu'un, elle a une population de 1oooo ames au
moins, Armeniens en tres grande majorit6.
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a Nous avons 6t6 les premiers a y exercer le culte
catholique, et les schismatiques ont 6t6 bien edifi6s
d'entendre, en passant, la parole 6vangelique qui, en
effet, ne leur est guere annonc6e. Ils sont chr6tiens,
mais de nom seulement, car bien rares sont ceux qui
connaissent une petite priere: le catechisme n'est jamais
enseigne aux enfants et, a 1'exception de quelques
vieilles femmes, 1'6glise n'est fr6quent6e que les jours
des plus grandes f&tes.
(i Je voudrais done y 6tablir une station, avec un
pr&tre arm6nien catholique a demeure. Mais pour cela
nous devons y poss6der un local, qui nous servirait
de pied-h-terre et en meme temps d'6cole-chapelle.
<,Pour cela, il me faut de 3 ooo a 400o francs. Or,
je viens de faire construire une maison pour les soeurs
et je dois maintenant penser a leur installation. En
outre, j'ai dii faire bAtir deux 6coles-chapelles dans
deux villages. Rien ne reste plus au fond de ma bourse.
« Je suis convaincu que quelques bienfaiteurs voudront bien s'int6resser a une oeuvre qui peut donner de
bons r6sultats au point de vue catholique et francais.
( Deurtyol, en effet, a 4o kilometres d'Alexandrette,
prendra, grace au chemin de ler, a la construction
duquel les Allemands commencent a travailler, une
tres grande importance. Mgr le d6legu6 apostolique de
Syrie vient de proposer aux Petits-Freres de Marie,
d'y fonder un 6tablissement scolaire. En outre, les
Soeurs de Saint-Joseph, de Marseille, y viendraient
volontiers. Mais ces deux projets ne peuvent se rialiser
que.s'il y a une station catholique. Les missionnaircs
protestants, anglais et allemands ont compris I'importance d'un tel poste : les premiers y sont deji installes; les seconds cherchent a le faire. » - Les Missions
catholiques.
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CHINE
LES MISSIONS CATHOLIQUES EN CHINE
De l'imprimerie des lazaristes, a P6kin, nous recevons sur les Missions catholiques de Chine un tableau
dont nous extrayons quelques chiffres qui pourront
int6resser nos lecteurs.
Pour une population totale 6valu6e a 466 millions
d'habitants, il ya :
1 434910 catholiques;
49 vicaires apostoliques r6partis en 5 r6gions eccl4siastiques;
2 128 pr6tres, dont I412 pr6tres europ6ens et
716 pretres indigenes.

Le Pelit Messager de Ning-Po d'>nne les nouvelles suivantes (novembre 1912, p. 181) :

LA SITUATION

La question de I'emprunt est toujours sur le tapis. Le
gouvernement ne se fatigue pas de n6gocier, esp6rant
sans doute que les six puissances, d6sireuses qu'elles
sont de prater, pense-t-il, se fatigueront les premieres.
Et cependant, I'argent serait plus qu'utile, il serait
indispensable, maintenant surtout qu'aux soucis permanents d'une situation encore bien instable, vient
s'ajouter la question brilante de l'ind6pendance mongole.
Que la Mongolie soit ind6pendante, c'est un fait
qui remonte d6jia plusieurs ann6es, mais d'une ind6pendance comme voil6e sous un semblant de suzerainet6 dela Chine. Aujourd'hui, c'est une ind6pendance
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reconnue, proclamie par une puissance ktrangere, la
Russie, qui, par traiti, promet son assistance.
LES ECOLES
Le ministre de 1'Instruction publique vient de prendre une decision dont nous devons nous rijouir.
Jusqu'ici, dans les colliges officiels et les 6coles gouvernementales, les e6Ives devaient, le jour de l'ouverture des cours et en certaines fetes paiennes, accomplir des actes supertitieux en l'honneur de Confucius.
D'ou, pour nos chr6tiens, difficult6, presque impossibilit6 d'6tudier dans ces 6coles qui, seules cependant,
pouvaient dilivrer des dipl6mes et donner acces aux
charges publiques. Or, voici ce que nous lisons dans
l'ordonnance du ministre de l'Instruction publique a la
date du 3 septembre 1912 :
ART. V. - C6ermonies des reunions pour des anniversai res (anniversaire de la naissance de Confucius,
de l'inauguration de l'6cole :
a La c6r6monie peut etre fix6e par le directeur de
1'ecole. Cependant, il n'est pas permis de faire des
adorations, ni des g6nuflexions, ni d'autres rites religieux. ,)
C'est done une porte, jusqu'ici fermee, qui s'ouvre a
la jeunesse chr6tienne.

TCHi-LI MARITIME
Nous avons, dans les Annales de l'ann6e dernimre,
mentionn6 la creation d'un nouveau vicariat apostolique au Tch6-li, sous le nom de Tch6-li maritime
(27 avril 1912), et nous avons racont6 le sacre, a

-

265

-

Pekin, du premier vicaire apostolique,

Mgr Paul

Dumond, lazariste (30 juin 1912). Voici quelques ren-

DE TAKOU

A TIEN-TSIN

ET A

PEKIN

seignements sur Tien-tsin, qui est la r6sidence 6piscopale du nouveau vicaire apostolique et sur 1'entree
de Mgr Dumond i Tien-tsin.
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TIEN-TSIN
Au 3o juin 1912, le, vicariat apostolique du Tche-li
maritime comptait environ deux millions d'infidles,
trente-quatre mille cinq cents chr6tiens et dix-neuf
cents cathecumenes. Le clerg6 6tait compose d'un vicaire apostolique et de dix-neuf autres pr&tres, dont
dix lazaristes et neuf pretres seculiers indigenes.
Aussit6t le vicariat apostolique cr6e, on organisa un
s6minaire.
Le 21 septembre, Mgr Dumoud 6crivait : a Nous
avons fait notre retraite annuelle et les pretres s6culiers feront la leur : tous sont anim6s du plus grand
devouement. Nos quinze grands s6minaristes se sont
facilement acclimates et souffrent g6n6reusement les
incommodit6s de leur installation improvis6e. M. Morel, qui est charge du seminaire, enseigne aussi la
philosophie et les cours secondaires en meme temps
que la theologie morale, comme a P&kin. M. Lebbe
enseigne le dogme en attendant qu'un des nouveaux
venus puisse le remplacer. Le mouvement de conversions continue toujours en ville; chaque semaine, une
dizaine d'adultes recoivent le bapteme. ,
Nous donnerons maintenant quelques renseignements sur la ville de Tien-tsin-fou, oi la mission
catholique possede deux grandes 6glises : la cath6drale, sous le vocable de Notre-Dame-des-Victoires,
incendi6e a plusieurs reprises et toujours r66difi6e, et
l'6glise Saint-Louis.
Tien-tsin-fou est une ville de sept cent cinquante
mille habitants. C'est la ville commerciale et industrielle la plus importante de tout le Nord. Elle se
trouve situde au point de jonction] du P6-ho et du
Grand Canal, un peu en aval du d6bouche des principaux affluents du Pe-ho. De plus, le chemin de fer la
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met en relations continuelles avec P6kin et la Mandchourie. L'Allemagne, 1'Angleterre, la France, le Japon, l'Italie, I'Autriche, la Belgique y ont des concessions. Le P6-ho y est large d'environ 3oo metres, et un
quai de 2 kilometres de long permet aux vapeurs et
aux jonques d'y aborder facilement. Le commerce de
peaux, de fourrures, de cordages et tissus en poils de
chameau, de soies de pore y tient une grande importance. Tien-tsin-fou exporte 6galement beaucoup de
laine et de charbon et il s'y fait un grand 6change de
riz et d'6toffes. La ville possede de vastes magasins de
cerdales et d'abondantes provisions de sel, dont elle a
le monopole. Le vice-roi, bien que n'y r6sidant pas
officiellement, y a son ya-men et, tout a c6te, se
trouve un arsenal important. Comme industrie, il faut
signaler aussi quelques filatures de coton. Depuis la
guerre des Boxeurs, en 1900, la ville a complktement
chang6 d'aspect. On y a ouvert de larges boulevards;
la muraille d'enceinte a &et rasee; le lit de la riviere
a 6t6 [rectifi6; un systeme de distribution d'eau potable y a 6t6 organis6. Aussi la ville ne cesse-t-elle de
se d6velopper.
ARRIVEE A TIEN-TSIN DE MGR DUMOND,
VICAIRE APOSTOLIQUE
L'Achode Tien-Isin, du o1juillet 1912, a publi6 la lettre suivante :
Tien-tsin, 8 juillet g912.

Le hasard d'une promenade m'a conduit jeudi dernier a l'avenue de la Gare-Centrale. Je fus frapp6 de
l'aspect inaccoutum6 qu'elle pr6sentait : de belles voitures pavois6es, des pousse-pousse arborant le drapeau national, et meme des bicyclettes filant a toute
allure vers la gare et faisant joyeuseusement claquer
au vent de jolies bannieres fix6es au guidon. Oi va
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cette foule ? Quel personnage vont honorer ces messieurs en calkche, ces cyclistes et ces pietons? Ces
derniers sont les plus nombreux; on les voit en groupes
compacts, precedes chacun de ses bannieres, grandes
ou petites, blanches ou multicolores; leur pas alerte
semble narguer le soleil qui verse a flots sa chaleur et
sa belle lumiere. La-bas, bien en avant, une masse blanche piquee de points rouges. On dirait - si l'on 6tait
pokte - un champ de paquerettes 6gay6 de coquelicots.
Ce sont des theories d'enfants qui entendent, eux aussi,
ktre de la fete... Qui done me donnera la clef de
l'6nigme? Un brave Chinois, que mon 6tonnement semblait intriguer, me demanda en francais: , Monsieur
est catholique? - Catholique et Francais, toujours!...
mais quel rapport y a-t-il ? - Le rapport que nous allons
recevoir notre 6veque; il sera 1• i onze heures et demie. n - Cette declaration satisfit moins une curiosit6
d6ji bien vive qu'elle ne me causa de surprise. Comment pareil 6venement m'a-t-il 6chapp6, et surtout
comment un tel nombre de Tien-tsinois, tous des indigenes, sauf quelques missionnaires - qui le sont du
reste aux trois quarts et demi, - vont-ils recevoir leur
ev&que? Ils sont plus de mille.
- Vous n'avez pas tout vu, r6pondit mon cicerone A
ma pens&e intime (d6cid6ment, ces Chinois sont n6s
psychologues) ;voyez-vous cette troupe la-bas, d6filant
musique en tete et le fusil sur l'epaule? Ce sont les
volontaires de Tien-tsin (t'i u chee), ilsy vont aussi; la
musique qui ouvre la marche a kt6 gracieusement pretee par M. le prefet de police... ,
II parlait encore qu'un peloton de cavalerie, d'assez
belle allure, ma foi, file au grand trot dans la m6me
direction. ( Ilsy vont aussi, Monsieur: c'est l'escorte
personnelle du gouverneur du Tcheli..., ( Oh ! d6sormais, pensais-je, rien ne m'6tonnerait plus. , - Mais
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de nouveau, mon ami d'un instant, mais ami tout de
meme, me redonna une petite lecon de psychologie:
t Tout ca, Monsieur, c'est spontane. ), Et c'est le plus
fort. II a suffi a ces messieurs, et je m'en suis inform6
depuis, il leur a suffi d'apprendre l'arriv6e du premier 6ivque de Tien-tsin pour faire ce beau geste..
Ces deux cents volontaires du t'i u chee, dont une minorit6 seulement est chretienne, sans aucune invitation, payent de leurs personnes; par-dessus le march6,
ils ont g6n6reusement pavoise leur rue; par leurs
soins, le large boulevard de la Gare est lui-meme orn6
de centaines de drapeaux de toutes les nations; au fait,
1'Eglise n'est-elle pas catholique, c'est-a-dire universelle ?
Nous arrivons a la gare, ou I'attente ne me parait
pas trop longue. Que d'observations a faire meme pour
quelqu'un qui n'est pas porte, ni journaliste, ni m~me
philosophe! D'abord, ils ne sont pas mille, mais bien
trois mille, de tout age et de toute condition. Puis
(pour nous sauver la face, a nous Europ6ens) nos bons
amis les Russes sont de la partie; une quarantaine de
soldats rangent la foule, tAchent d'harmoniser (problkme delicat) les couleurs des bannieres, depuis les
toutes blanches, avec caracteres noirs, jusqu'aux toutes
noires, avec caracteres blancs..., cependant que les
missionnaires font assaut de politesse avec les personnages, dont un petit nombre seulement font le salut
indigene (tsouo i), la plupart y allant rondement d'une
poign6e de main.
Une sonnerie retentit; dans quelques instants, Monseigneur sera 1U. A peine le train a-t-il stopp6 que la
musique attaque un beau morceau; la foule salue respectueusement. Sa Grandeur, accompagn6e de M. le
capitaine Poraj-Koszye et des missionnaires, traverse
la gare, oi le d6tachement russe rend les honneurs, et
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va prendre place dans le landau que l'escorte du gouverneur ne quittera qu'A la cathedrale. Le cortege
s'6branle; c'est un spectacle impressionnant, plus
encore peut-etre par sa signification que par son importance num6rique. a II y a quelque chose de chang6

+.

TIEs-TSIm. - Eglise Notre-Dame-des-Victoires.
Cathddrale du Tche-li maritime.

en Chine ,, me repetait mon guide de tout a l'heure;
et bien que les victoires de 1'glise soient pacifiques,
il n'est pas timeraire de'les comparer aux succis des
reformistes... Les id6es menent le monde : hier il y a
seulement quarante-deux ans), une sombre tragedie
ensanglantait Tien-tsin; en pleine paix, la populace
immolait une vingtaine de victimes; aujourd'hui, c'est
franchement la tol6rance, et souvent la bienveillance;
demain, esperons-le, ce cher pays comprendra que le
salut est dans la foi...
J'aurais dýsire quelques renseignements sur ces
groupes distincts, avec insignes differents. M. Tchang
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me raconta brievement que six salles de conferences
sont ouvertes tous les soirs, en ville, pour l'expos6 de
la doctrine chritienne, que les auditeurs s'y pressent,
aussi bien les intellectuels et les professeurs que
le peuple meme (la voila, la r6publique, la vraie!), et
que chaque salle porte le nom du quartier dont elle est
comme la lumiere... C'est autour de ces noms que se
groupent les catholiques de l'endroit, qui forment
comme une petite famille dans la grande...
Le cortege arrive au pont du gouverneur, qui a
pouss la delicatesse jusqu'a mettre sa musique a la
disposition de Monseigneur. Elle I'accompagne l'espace de I kilomitre, jusqu'a la cath6drale, oi elle
jouera encore les meilleurs morceaux de son r6pertoire... au milieu d'un peuple en fete, dans un decor
somptueux... La r6ception episcopale a eu lieu a
l'6glise d'abord, oh je me plus a entendre ces lentes

m6lop6es chanties par toute l'assistance. - Mgr Dumond donna la b6nediction solennelle et requt ensuite
les salutations et les hlmmages de ses ouailles et d'un
grand nombre de non-chr6tiens.
LEBLOND.

Les Annales de la Propagation de la Joi, qui ont cite ce r6cit, ajoutent : Les derni&es lignes d'une lettre que nous recevons d'un missionnaire du meme vicariat de Chine nous paraissent couronner admirablement ce qu'on vient de lire :

, Pour mesurer le chemin parcouru, il suffit de se
rappeler que le missionnaire honore ainsi en 1912
6tait, en 1898, poursuivi, battu et train6, couvert de
sang, a travers les rues de Pao-ting-fou. L'intervention
d'un officier lui sauva la vie, ainsi qu'& son compagnon de gloire et d'infortune, M. Wang. Pour finir,
je veux citer un mot prononc6 hier par un ancien
tao-tai :
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« Jusqu'ici, disait-il, notre opposition au christiai nisme a 6t6 systimatique. Qu'il s'agit de la com. munaut6 chrktienne ou d'un de ses membres, le bon
. droit recevait toujours quelque atteinte. Maintenant,
a devant le d6sarroi general, je reconnais que l'lglise
, catholique est la lumiere et le salut. Je suis chr6a tien. ,
INTELLIGENTES ET FRUCTUEUSES INITIATIVES
C'est sous ce titre que les Ilissions caitoiqgues (numnro du i3 dtcembre
zg92) ont publicd a lettre'qui suit et qui fournit divers renseignements
sur les ceuvres d'apostolat du nouveau vicariat du Tchd-li maritime.

Lettre de M. L. MOREL, lazariste, Missionnaire
au Tchi-li maritime
Le Yeu-chan est une sous-pr6fecture d6pendant de
Tien-tsin. Il y a environ un demi-siecle, la foi y fut
pr&ch6e par le P. Chevrier. Les catechumenes recueillis
par lui furent disperses par la tcmp&te qui l'enleva luim&me a la mission I1870). Quelques ann6es plus tard,
son ceuvre fut reprise; malheureusement, au moment
oil elle allait donner des fruits. 6clata la tourmente de
1900.
Les martyrs ne manquerent pas; mais, cette fois,
leur sang ne fit pas semence, et, lorsque, apres l'orage,
on essaya de reconstitucr les cadres, il ne restait plus
que quelques centaines de n6ophytes, decourag6s, sans
ardeur, et n'ayant conserve de la belle bataille qu'ils
venaient de livrer qu'un sentiment de terreur.
Un missionnaire a r6sidence fixe leur fut donn6; mais
cela n'ameliora pas la situation; Mgr Jarlin, alors, le
leur retira et 1'envoya fonder une autre paroisse.
Or, ce qui aurait pu ktre un d6sastre fut F'occasion
d'une splendider6surrection. Le retrait du missionnaire
ne laissa pas les chr6tiens insensibles et leur douleur
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montra qu'ils avaient encore de la foi au fond du coeur.
En tout cas, ils sortirent de leur engourdissement.
Cela se passait en 19o6. Peu de temps apres, M. Lebbe
arrivait a Tien-tsin comme directeur du district. II alla
faire une visite a Yen-chan. Compatissant au chagrin
des n6ophytes, il leur envoya un bon catichiste qui
diploya tout son zele et r6ussit a merveille.
11 reussit si bien que, quinze jours avant la Noel de
19o8, les chretiens envoyerent une deputation a Tientsin, distant de 200 kilometres, pour inviter M. Lebbe
a venir passer la fete au milieu d'eux.
M. Lebbe d6f6ra i cet appel et trouva trois cents
chr6tiens r6unis pourc6elbrerla grande solennit6. Dans
les circonstances ou l'on se trouvait, c'etait un immense
succes. Les c&ermonies iurent on ne peut plus touchantes.
Parmi les notables dont M. Lebbe recut la visite en
ces circonstances, se trouvait un lettr6 paien tres influent, Wang-yu6-hoa, qui, quelque temps apres, se fit
inscrire comme cat6chumane.
Sa conversion eut du retentissement. Une trentaine
de lettres suivirent l'exemple de Wang-yu6-hoa.

M. Sclinka, charge de la mission de Yen-chan, s'ingenia a trouver des moyens m6thodiques de propager
la foi. L'excellente id6e lui vint de grouper les efforts
communs sous la forme d'une association compos6e de
membres dirigeants et de membres actifs. Les premiers, les plus zel6s, seraient les t&tes de file et prend raient les d6terminations. Les seconds s'engageraient
a convertir chaque annee au moins trois families.
Commenc6e a Yen-chan, il y a trois ans, cette Association s'implanta ensuite h Tien-tsin qui, a cause de
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sa position et de son importance, en devint le centre.
De la, elle fut itablie ensuite en trpis autres endroits.

Un premier congres g6n6ral de I'Association se tint
en 1911 i 1'6glise Notre-Dame-des-Victoires de Tientsin et r6unit soixante d6l6gu6s.
Les delib6rations durbrent trois jours. On apprit par
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les rapports des traits de zele si 6difiants qu'ils seraient
a leur place dans la Vie des saints. Des conferenciers
exposerent successivement leurs id6es sur les moyens
les plus pratiques A prendre pour la propagation de la
foi.
Travailler d'abord a sa propre sanctification afin
d'etre apte i amener les ames a J6sus-Christ, doit etre
le premier objectif de l'ap6tre, prktre ou laique. Ego
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pro eis sanctifco meipsum ut sint et ipsi sanctificati ix

veritate.
Entrer en relations avec toutes les classes du peuple
pour infuser a toutes l'esprit de Notre-Seigneur, comme
le levain penktre la masse entiere qu'on veut faire fermenter, est une deuxieme n6cessit6 sur laquelle tout le
monde fut d'accord.
Compter enfin, surtout, sur la divine efficacit6 des
secours surnaturels. Nisi Dominus &ediftcaveritdomum,
in vanum laboraverunt qui cdificant earn.
Chaque matin, les d6elgues commencaient leur
journee ipar la sainte messe et leur dernire reunion
etait cl6tur6e par un salut solennel.
Au banquet fraternelqui rassembla une derniere fois
les congressistes fut prise la r6solution de se r6unir en
congres l'ann6e suivante (1912) afin de chercher une
methode pratique et uniforme pour la direction des
ecoles. Chacun fut pri6 de noter ses observations tout
le long de 1'ann6e sur cette grave question.
Le congres n'a, malheureusement, pu se tenir cette
annie a cause des pluies abondantes et de l'inondation
qui s'ensuivit.
*

t

Fortement impressionn6s par I'avantage des communications d'id6es, les congressistes avaient 6mis le
souhait qu'en attendant le Congres de 1912, un organe
catholique fit fond6 pour continuer chaque semaine a
6clairer 1'esprit et r6chauffer le cceur des propagateurs
de la foi. Le point difficile 6tait de trouver l'argent
necessaire pour une pareille entreprise.
M. Selinka, missionnaire a Yen- chan, acheta une
pierre lithographique, envoya un jeune homme a Tientsin s'initier a la theorie et t la pratique de ce mode
d'impression, et Wang-yu6-hoa s'installa a Yen-chan,
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redacteur-imprimeur du journal la Diffusion de la doctrine caltolique, en chinois Kiao-li-tong-kao. Le 18 juil-
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Journal catholique chinois de Tien-tsin. - Reduction.

let 1911, paraissait le premier numero. On ne demandait aux lecteurs que le prix du port. Les numeros se
succ6daient de dix en dix jours. Au bout de six mois,
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le Kiao-li-tong.kao avait paru dix-neuf fois. II fut alors
transfier6 Tien-tsin. Mais, en changeant de domicile,
il changea de nom : il s'appela d&s lors Koang-i-lou (le
Bien public). II compte aujourd'hui huit cents abonn6s
et a des lecteurs dans la Chine entiere.
Ce qui recommande le Bien public a l'attention, c'est
qu'il est un journal d'action ridig6 par des hommes
d'action. Un article de fond traite toujours d'un sujet
de doctrine, puis on passe aux nouvelles de Chine et
de I'6tranger. Dans le supplement, sont ins6res des
sujets de longue haleine envoy6s par des missionnaires.
Les nouvelles sont choisies de facon i donner aux
catholiques conscience de leurs forces. Vivant presque
toujours retires des affaires, sans beaucoup de relations avec les chr6tiens des autres provinces, nos neophytes sont expos6s a s'ignorer et a ignorer leurs
coreligionnaires.
S'il se passait un fait important pour l'glise de
Chine, ils n'en savaient jusqu'ici absolument- rien la
plupart du temps. Le Bien public vient le leur dire. Les
plus z6lds entreprennent timidement une petite oeuvre
qui, si elle reussit, n'a pas tout le r6sultat qu'elle
devrait obtenir parce qui'elle est ignorde au dehors.
Maintenant, ils n'ont qu'h communiquer au Bien public
leurs nouvelles d'oeuvres sociales pour que le journal
aille divulguer ces nouvelles dans toute la Chine. Fondation de socite ou d'6cole, discours, fetes religieuses,
recompenses d6cern6es a l'Eglise ou aux catholiques,
reglements de soci6ets, r6sultats obtenus, tout ce qui
est propre a promouvoir les intirkts catholiques est
imprim6.
Non seulement, le Bien public a fait son petit chemin; mais il a d6termine d'heureuses initiatives, r6uni
des forces 6parses a travers des vicariats apostoliques
tres distants, et excit6 des missionnaires a initier des
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ceuvres dont ils voyaient la relation dans le journal.
Beaucoup de vicaires apostoliques ou de missionnaires
nous ont envoy6 des lettres 6logieuses. Des l'apparition du journal, un Pere chinois nous 6crivait que nous
avons r6alis6 un des desiderata de leur dernier synode
rigional. Tout cela prouve que ceux qui ont donn6 de
leur argent ou de leur temps au Bien public n'ont pas
travaill6 en vain.

Un autre moyen de propager la foi pr6conisi au
congrbs de 191 I fut les Conferences. Lorsque l'ide fut
lanc6e il y a deux ans, certains eurent peur d'un fiasco
complet. Heureusement, tout le monde ne fut pas de
cet avis.
Un chr6tien aussi g6n6reux que z616 monta la premiere salle. Les r6sultats d6passerent les espirances
des plus confiants. Une deuxieme salle ne tarda pas a
s'ouvrir. Des invitations nombreuses furent adressees
aux paiens influents qui vinrent avec empressement et
la plupart d'entre eux se firent baptiser.
Actuellement, nous avons huit salles de conferences,
dont sept dans la ville de Tien-tsin.
Chaque salle comporte une chambre pour les discussions privies. C'est aI que se retire le conferencier
apres la s6ance et bien souvent, il y est suivi par des
auditeurs qui lui demandent des explications. La conversation se prolonge quelquefois tres avant dans la
nuit. Si l'on a affaire a un protestant, il faut souvent
lui donner rendez-vous pendant toute une semaine.
Ce ministere est p6nible; mais il est tres fructueux.
11 nous a fourni un bon nombre de chr6tiens d'une instruction sup6rieure. Le droit d'6lecteur pour les d6put6s h la Chambre provinciale n'6tant accord6 qu'aux
professeurs de 1'enseignement secondaire, aux direc-
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teurs des icoles primaires et aux personnes ayant fait
avec succes leurs 6tudes a l'Universitb, il s'est trouv6
que les electeurs catholiques 6taient tous de nouveaux
chretiens.
A la derniere reunion, le meilleur rapport a 6t6 donn6
par M. Lu, directeur de notre premiere salle de conf6rences. Pendant le mois de juillet, il a admis soixante
et onze catichumenes et a pr6sente vingt-trois adultes
au bapteme. Jamais on n'avait atteint pareil r6sultat;
mais aussi jamais les missionnaires et les chr6tiens
n'avaient kt6 en relations avec le peuple autant que
maintenant. En ces derniers temps, nous avons eu
chaque semaine une moyenne de quinze baptemes.
Un missionnaire en residence A 5o kilometres de
Tien-tsin nous disait dernierement :
( A la campagne, on ne parle plus que des conversions de Tien-tsin; on dit que tout le monde se fait
chretien. >
De fait, il y a un grand mouvement vers le catholicisme, et ce mouvement, on peut le dire sans crainte
de se tromper, est di, avec la grace de Dieu, A la grande
publicite faite par les missionnaires. Journal, conferences religieuses, cours de droit, discours dans les
meetings du parti ouvrier, du syndicat du batiment, de
la Croix-Rouge, chez les Volontaires des soci&6ts de
bienfaisance, etc., tous les moyens de propager la foi
sont employes et avec tres grands succes. Plaise a
Dieu que les missionnaires aient de plus en plus leurs
entrees libres dans tous ces lieux de r6unions populaires qui ne nous coftent absolument rien, tandis
qu'une salle de conference nous revient a 3oo francs
de loyer par an et a 4o francs par mois.
fmerveillks du bien realise pa:l'Association de Tien-
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tsin, plusieurs vicariats apostoliques ont voulu etre
dot6sd'une aeuvre similaire. LesFranciscains du Chansi
se sont entendus avec les J6suites de Sanghai pour former une U. A. C. C. (Union d'Action catholique chinoise) et nous ont envoy6 leur reglement.
Comme tous nos cadres 6taient formis pour une pareille association, Tien-tsin s'est empress6 de s'affilier
et d61•gua M. Lebbe comme directeur.
La premiere seance de notre Union d'action catholique chinoise eut lieu a Tien-tsin le dimanche 4 aoft.
Les trente-cinq membres presents choisirent pour president le r6dacteur du Bien public. M. Lebbe donna
l'explication du reglement et annonca le sujet d'6tude
fix6 pour la deuxieme seance (dimanche 18 aoit) : quels
moyens employer pour arriver a la conversion des
femmes?
Le 18 aoft, de nouveaux membres venaient s'inscrire
a la suite des trente-cinq premiers et, apres la lecture
des travaux faits sur l question scolaire, on d6lib6ra
pendant deux heures sur la question inscrite a l'ordre
du jour.
Les membres de I'Unio d'action catholique chinoise
donnent I franc de cotisation par an. I1 6tait facile
de trouver A Tien-tsin les 6lements d'une semblable
soci6t6. Des chritiennes ont demand, qu'on 6tablit
une section f6minine; leur vaeu, exauc6 en principe,
sera r6alise bientbt.
J'esphre que ces d6tails interesseront les lecteurs des
Missions cathen'ques et les porteront a nous aider.
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TCHE-LI SUD-OUEST
LE JUBILE EPISCOPAL DE MA" A. COQSET,

VICAIRE APOSTOLIQUE
Nous avons reFu le compte rendu suivant de cette belle ceremonie:
Tcheng-ting-fou, 25 octobre 1912.

Le 16 octobre, la mission catholique de Tchengting-fou 6tait toute en fete pour c6elbrer le vingtcinquiime anniversaire de la cons6cration 6piscopale
du v6n6re vicaire apostolique Mgr Coqset. Des la veille,
une animation extraordinaire r6gnait aux abords et a
l'int6rieur de la r6sidence. Aux missionnaires europ6ens et chinois du Vicariat, 6taient venus se joindre
les vicaires apostoliques des quatre autres missions du
Tch6-li confiees aux Lazaristes; plusieurs de leurs confrires les accompagnaient. Le Kiang-Si miridional,
oi Migr Coqset a passe les vingt premieres ann6es de
son episcopat, 6tait represente par M. PNres, provicaire. Une foule de chr6tiens, les uns d6l6gu6s par
les districts et les paroisses, les autres accourus d'euxmemes, vont et viennent a travers les cours et dans les
allies. Depuis la porte d'entr6e jusqu'aux appartements de Monseigneur, d'innombrables banderoles en
soie de toutes les couleurs flottent au vent, surchargees d'inscriptions en gros caracteres chinois dor6s.
Ce sont les souhaits offerts a Sa Grandeur par les chr&tientes du vicariat, les mandarins, les notables, les
commercants et le peuple de Tcheng-ting-fou. Tout le
monde admire les trois drapeaux du pape, de la France
et celui a cinq couleurs de la jeune R6publique chinoise
qui occupent, harmonieusement entrelaces, une place
d'honneur.
Huit heures!... Les chritiens ont deja entendu plusieurs messes, communie et recit6 leurs prieres. Ils
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sont en ce moment a pen pres tous masses devant la
cath6drale, car voici un peloton de soldats (garde
d'honneur envoyee par les mandarins) qui sortent de
la residence, clairon sonnant, tambour battant. La
croix les suit, pr6cedant un nombreux clerg6 en surplis, plus de cinquante pr&tres et nos vingt grands
s6minaristes. Mgr Coqset revetu de la cappa magna est
entoure de NN. SS. Jarlin, Geurts, Fabregues, Dumond. Arrives a la porte, les soldats s'arretent, font
la baje, pr6sentent les armes et la procession p6netre
dans la cath6drale d6corbe avec le meilleur goit partie
parles Filles de la Charit6, partie par deux devoues et
habiles Missionnaires. Pendant la messe pontificale,
nous entendons avec le plus grand plaisir le chant
gr6gorien, execut6 en deux choeurs par nos siminaristes grands et petits et les filles de l'orphelinat des
sceurs. Le sermon de circonstance est prech6 par
M. D6hus, du vicariat de P6kin, cur6 de l'6glise du
Nan-t'ang oii eut lieu la c6r6monie du sacre de
Mgr Coqset, le 16 octobre 1887.
Apres la messe, Sa Grandeur donna la benediction
papale. Le Souverain Pontife avait daign6 accorder
cette faveur a notre v6n6re jubilaire par une lettre
autographe dont lecture fut donn6e en latin, d'abord,
en chinois ensuite.
La c6r6monie religieuse termin6e, Monseigneur
reooit les f6licitations des autorit6s de la ville de
Tcheng-ting-fou (nos chr6tiens avaient offert leurs
souhaits et cadeaux et recu la benediction de leur
ev6que d&s la veille). Voici d'abord notre vieux g6n6ral.
Le costume militaire, dont nous le voyons rev6tu pour
la premiere fois, lui sied fort bien. Pr6fet, sous-prefet
et autres magistrats ont conserv6 le costume chinois
ordinaire tres simple, sans aucun de leurs anciens
insignes. Leurs chapeaux de feutre soi-disant euro-
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p6ens il y en a de toutes les formes et de toutes les
couleurs, nous amusent un peu. Notre ami (c'est luimeme qui se donne ce titre) le grand bonze, chef de
la pagode imperiale, voisine de la r6sidence, pr6sente
tout le monde et fait a peu pros tous les frais de la
conversation.
Apres les autorites, viennent les notables, les marchands, et puis une del6gation des quatre grandes
rues de la ville. Bonne et chore ville de Tcheng-tingfou!... Autorit6s et peuple avaient &t6 heureux de
saisir cette occasion pour donner une preuve de plus
des bonnes relations qu'ils ont toujours eu a coeur
d'entretenir avec la Mission. Puisse le Coeur de NotreSeigneur faire que ces bonnes relations se changent
bient6t en conversion a notre sainte religion.
A midi, eveques, missionnaires europ6ens et chinois
entraient au r6fectoire, superbement orn6 aussi par
nos deux aimables confreres d6corateurs, et prenaient
place autour d'une grande table de plus de soixante
couverts. Vers la fin du repas, M. Perbs nous regala
d'un toast tout p6tillant d'esprit, plein de d6licatesse
et que nous applaudimes longuement. M. Bantegnie,
missionnaire de P6kin ayant appartenu autrefois a
notre vicariat, debita a Monseigneur un gentil petit
sonnet qui eut le don d'6merveiller tout le monde.
Notre r6fectoire, habitue au recueillement, a la lecture
monotone du latin et du chinois, n'avait pas encore
6et timoin de pareille fete, c6l6br6e avec de si nombreux convives et oit retentissent des toasts en prose
et en vers! La grande image de saint Vincent qui presidait, entouree de guirlandes, a ces agapes fraternelles, semblait nous sourire.
Le soir, la fete se terminait par le chant des vepres
et un salut solennel. Une fois encore nous pimes
admirer le chant de nos s6minaristes-et de nos orphe-
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lines; parmi ces dernieres, une mention spiciale est
bien due aulgroupe des aveugles qui chanterent tous
les versets des psaumes sans se tromper d'une syllabe.
DMs le lendemain, chacun reprenait la route de son
vicariat et de sa mission, emportant le plus doux souvenir de ce jubil.
Nous avions fe&t Mgr Coqset et dans sa personne
un pen aussi tous ses v6nerables pr6d6cesseurs qui
avaient travaill avec tant de zile a former notre
beau et cher vicariat : Mgr Anouilh, le fondateur,
NN. SS. Tagliabue, Sarthou, Bruguiere. Sans doute,
du haut du ciel, avec les quarante missionnaires, leurs
compagnons d'apostolat, qui reposent l-bas dans notre
cimetiere, ils prenaient part a notre fete et se rejouissaient avec nous. Nous leur demandons de benir notre
v6n6r6 jubilaire, ses confreres et ses collaborateurs,
nos bien-aimes chrtiens anciens et nouveaux!

KIANG-SI
On trouvera ci-apres un recit du sacre de Mgr ClercRenaud et une importante 6tude historique sur l'ceuvre
des s6minaires auKiang-Si(i), qui serapporte auxorganisations successives de cette province en un, puis en
plusieurs vicariats apostoliques. -Voici d'abord quelques renseignements gen6raux sur le Kiang-Si.
Le nom de Kiang-Si signifte ouest du Kiang. La
province de ce nom a environ 8o0000 kilometres carr6s et elle compte vingt-six millions d'habitants. La
capitale est Nan-tchang, sur le Kan-Kiang, au sud du
lac Poyang. En outre de Nan-tchang, il y a douze
autres prefectures et un tcheou indbpendant : Ningtou-tcheou.
(z) Cette etude paraltra dans le prochain numero des Annales.
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Les principales villes sont Nan-tchang-fou, qui a trois
cent mille habitants; Kiou-Kiang-fou, trente-six mille
habitants, Yao-tcheou-fou, sur les bords du -lac avec
Nan-Kang-fou, et King-te-tchang, le grand centre de
la fabrication de porcelaine : il y a l. cent soixante
fourneaux et cent soixante mille ouvriers.
Une grande rivibre jetant ses eaux dans le Yangtse-kiang avec le grand lac qui la recoit, avant son
arriv6e au fleuve, et les nombreux affluents qui viennent au Kan-kiang, de droite et de gauche, forment
le systeme hydrographique du Kiang-Si.
Le Kan-kiang prend sa source au sud-est du KiangSi et se nomme alors Kong-choei. I1 se dirige a l'ouest
jusqu'a Kan-tcheou-fou, et recoit lI le Tchang-choei.
II coule ensuite vers le nord-est jusqu'au lac Po-yang,
dans lequel il se jette par plusieurs embouchures. II
est navigable : pour les vapeurs, en temps de crue,
jusqu'a Nan-tchang-fou; pour les jonques de moyen
tonnage, jusqu'a Kan-tcheou-fou; pour les petites
barques, jusqu'a Nan-ngan-fou.
Le lac Po-yang a 3o lieues de longueur sur pros de
7 de largeur. Il est surtout profond dans sa partie
septentrionale. Lors des crues, ses eaux s'elivent a
9 mrtres et plus et couvrent les marais voisins. II a de
nombreux ilots et ses bords septentrionaux, assez
accidentes, sont couverts d'arbres et d'habitations.
Mais il est redout6 pour la violence de ses tempetes.
Plusieurs petits vapeurs y transportent les voyageurs.
Le goulet de Hou-keou le met en communication avec
le Yan-tse-kiang.
Outre les voies navigables dbji cities, une seule
route est a mentionner, mais tres importante : c'est
celle qui, suivant la valle de Kan-kiang, conduit au
Koang-tong. C'est l'aucienne route, dite a route des
Ambassadeurs n, par laquelle ceux-ci se rendaient
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autrefois de Canton , PNkin. Elle passe au sud par le
col de Mei-ling.
Dans le Kiang-Si, un seul port est ouvert au commerce 6tranger, Kieou-kiang-fou. Non loin de lI,
Hou-kecu-hien (Kieou-kiang-fou) sert de port d'escale. - RICHARD, Giographie de l'Empire de Chine.
Au point de vue de l'administration religieuse, le
Kiang-Si, apris avoir et6 6rig6 en vicariat apostolique en 1696, subit au temps des pers6cutions diverses vicissitudes. En 1838, il fut, avec le Tch6Kiang, constitu6 en un vicariat apostolique unique,
confi6 aux Lazaristes. En 1846, il fut s6par6 du
Tch6-Kiang et constitu6 en vicariat apostolique
distinct, toujours administr6 par les Lazaristes. En
1879, il fut partag6 en deux vicariats apostoliques,
KiangrSi septentrional et Kiang-Si m6ridional.
Mgr Bray, qui avait gard6 l'administration du KiangSi septentrional, obtint, en 1884, la division de ce
dernier vicariat par la cr6ation du nouveau vicariat
du Kiang-Si oriental.
Le Kiang-Si oriental fut compos6 des quatre prefectures de Yao-tcheou, Kouong-Sin, Fou-tchdou et
Kien-tchang. II fut confi6 a Mgr Vic, qui est r6cemment dec6d6 et qui a eu pour successeur Mgr ClercRenaud.
LE SACRE DE MGR LOUIS CLERC-RENAUD,
VICAIRE APOSTOLIQUE

DU

KIANG-SI ORIENTAL

Le sacre de Mgr Jean-Louis Clerc-Renaud a eu lieu

le 3 novembre dans la chapelle des Filles de la Charit6 de Yao-tcheou, la Mission n'ayant pas encore
d'6glise en cette ville.
En ces quatre dernieres annees, Dieu a renouvelA
les pasteurs des trois vicariats apostoliques que ren-
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ferme la belle province de Kiang-Si. C'est done le

troisieme sacre qui vient d'avoir lieu, en ce peu de
temps.

En 1907, Mgr Coqset, qui a fait faire tant de progras au Kiang-Si meridional, fut appel6 a un vicariat
plus beau, que le ,v6ner M. Boscat classait premier
parmi nos vicariats de Chine.,Mgr Ciceri, choisi pour
le remplacer a Ki-ngan, fut sacr6 le 16 fevrier 1908 i
Kiou-Kiang, oi cath6drale et relations par bateau &
vapeur rendaient ais6 un sacre magnifque.
En 1911, le ii juin, dans la meme cath6drale, avec
les mames splendeurs, 6tait sacr6 Mgr Louis Fatiguet,
comme successeur du si regrett6 Mgr Ferrant, mort a
peine age de cinquante ans.
Nous 6tions loin de toutes ces ressources au KiangSi oriental et, d'ailleurs, bien peu pr6par6s a pareille
6ch6ance. En effet, le 2 juin 1912, Dieu avait appel6
a la r6compense, en notre beau s6minaire de KiaShing, le bon et tres aim6 Mgr Vic.
D'autre part, des le 25 aofit, en la fete de saint
Louis, M. Louis Clerc-Renaud recevait la d6p&che
qui lui signifiait la volonti de Dieu en l'appelant a
succ6der a Mgr Vic.
Les brefs ne tarderent pas i arriver et, grice an
t6l6graphe, Monseigneur put hiter la date de son
sacre : la saison pressait.
Mais oi le faire? On songea d'abord a Kien-Tchang,
ou nous avons une belle 6glise, Notre-Dame-du-SaintRosaire, b6nite solennellement par Mgr Vic, l'an dernier. Tout pros, la r6sidence des retraites nous offrait
des logements simples, mais convenables. Au premier
moment, nous pensimes tous que 11 se ferait le saII n'en fut rien.

Nous n'avions songe qu'i nous. Il fallait penser aussi
aux nobles h6tes que Monseigneur desirait inviter pour
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son sacre, nos deux vicaires apostoliques du Kiang-Si,
les deux vicaires apostoliques du Tch6-Kiang etTe
Visiteur. Pour ces derniers surtout, le voyage de Kientchang 6tait trop difficile, a une saison oh les eaux du
lac Po-yang ne permettent plus aux petits vapeurs de
venir m6me jusqu'a Yao-chow. Aussi Mgr ClercRenaud dut se prononcer pour Yao-chow, quoique l1
aussi il nous manqugt ibien des choses. Cependant,
tout se passa tres bien.

Mgr Reynaud, cons6crateur, arriva de Kiou-Kiang,
avec M. le Visiteur, au milieu de la semaine. Mgr Faveau avait 6t6 emp&ch6 de quitter son poste. Un de
nos confreres, vicaire apostolique du Nord, venu jusqu'a Kiou-Kiang, renonqa a braver les flots du Poyang. Mgr Ciceri vint sur la barque de sa mission et mit
dix jours pour nous arriver. Enfin, Mgr Fatiguet vint
apostoliquement par terre pour 6tudier ainsi son vicariat, et sa bzouette nous I'amena la veille du sacre. D'un
jour A l'autre itaient arriv6s de nombreux confreres:
nous 6tions ainsi r6unis vingt-quatre enfants de saint
Vincent et trois pr&tres s6culiers indigenes. II faut
noter que le cher M. Tamet arriva avec une forte
fievre et dut se mettre au lit pour longtemps, privA de
dire la messe, meme le jour du sacre, a cause de sa
faiblesse.
Entre temps, nos seminaristes sous-diacres, appeles
par Monseigneur pour participer a la fete, avaient d6core la vaste chapelle avec un gout parfait qui trahissait l'inspiration de leur sup6rieur; de m&me pour les
cer6monies, leur directeur avait tout pr6vu et tout dispos6 dans le local improvis6.
Le grand jour venu, nos cours ne sc preoccupaient
plus du local un peu restreint: toute notre pens6e 6tait
au c6t6 religieux,nous demandions au Saint-Esprit de
remplir son 61u de tous ses dons en cette heure solen-
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nelle. Les paiens 6taient dans I'admiration; car on
avait invit6 le pr6fet, le chef militaire et le chef des
douanes, ainsi que quelques notables de nos amis;
tous se montrirent reconnaissants de cette attention.
Ce fut aussi une grande tdification pour nos chr6tiens, pour ces pauvres neophytes, et ces catchumenes
qui n'ont jamais vu ni mitre ni crosse et qui n'entrevoient dans leur 6veque qu'un pretre supirieur aux
autres par quelque ( globule , obtenu par un moyen
quelconque.
Le sacre fait a Kiou-Kiang eit 6t6 sans doute plus
solennel, mais il n'eiut pas 6et plus pieux; surtout, il
n'eit pas apport6 ces enseignements a nos chr6tiens si
dish6rit6s des beaut6s du culte catholique. Aussi
sommes-nous profond6ment reconnaissants aux trois
vicaires apostoliques et a M. le Visiteur, qui ont
accept6 de supporter ces voyages longs et p6nibles
pour venir chez nous faire ainsi resplendir la croix du
salut dans une ville qui, avant le bien-aim6 Mgr Vie,
n'avait pas meme de pr&tre a demeure.
Pour completer la fete, le soir, le nouvel 6veque
donna solennellement la b6endiction du saint Sacrement. Pour associer aussi a la solennit6 notre cher
eveque disparu, Mgr Vic, le lendemain, lui fut consacr6. M. le Visiteur, qui, absent de Kia-Shing au
2 juin, n'avait pu rendre aucun hommage a Mgr Vic,
accepta volontiers de chanter la messe des Morts;
Mgr Clerc-Renaud tint h donner l'absoute.
Nous demandons a Dieu que se r6alise, pour celui
qui devient notre pere et pasteur, la longue vie et
l'abondance des benedictions que nous lui avons
souhait6es : Ad multos annos !
Francois DAUVERCHAIN

AFRIQUE
ABYSSINIE
C'est le I" fevrier 1913, que le successeur de M6enlik, Lidji-Iassou a pris possession du pouvoir imperial. Depuis longtemps M6nelik est dans un 6tat de
sant6 qui le paralyse entiirement; plusieurs fois, et
recemment encore, le bruit de sa mort a &et r6pandu,
mais on n'en a pas eu confirmation. Son successeur a
df prendre le nom de M6nelik II.
On espere qu'a 1'occasion de 1'avenement du nouvel
empereur, on pourra obtenir quelque amelioration an
point de vue de la libert6 religieuse.

NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES
I. Tchang (Jean), pretre, d6ced6 le 23 d6cembre
1912, a Tcheng-ting-fou (Chine); 77 ans d'age, 45 de
vocation.
2. Krautwig (Josse), pretre, dec6d6 le 5 janvier 1913,
a San-Jos6 (Costa Rica); 72, 45.
3. Marc Enroe (Corneille), prrtre, d6c6dI le 9 janvier i9x3, A Blackrock (Irlande); 70, 47.
4. Bonino (Barthelemy), pretre, d6c6d6 le 28 janvier ig93, a Mondovi (Italie); 87, 71.
5. Ouang (Joseph), pr&tre, d6c6d6 le 6 f6vrier 1913,
SP6kin (Chine); 76, 44.
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6. Schrott (Blaise), coadjuteur, deced le 22 janvier i9g3, a Vienne (Autriche); 54, 32.
d'Ariano, d&ec6d le i3 fevrier
7. D'Agostino, &evque
i913, a Naples, Vergini (Italie); 74, 55.
8. Seung (Jean), pretre, decd6 le 23 f6vrier I913,
a Ning-Po (Chine); 41, 20.
le 20 mars i913, a
9. Blot (Pierre), pr&tre, d&ced6
Chateau-l'Ev&que (France); 76, 53.
o1. Nogal (Julien), coadjuteur, d&ecd a*Guadalajara (Espagne); 31, 6.
NOS CHERES SCEURS
Decembre-fivrier 1913.
P6lagie Chlapowska, dcidee 'a la Maison Centrale de Culm;
62 ans d'lge, 40 de vocation.
Magdalena Bdiurruw, Saint-Nicolas de Valdemoro (Esparne):
32, I3.

Gregoria Martinez, Hospice Saint-Jos6, Manille (Iles Philippines); 69, 5o.
Antonia Bonet, Bienfaisance, Alcira (Espagne); 53, 28.
Marie Bessiere, Maison de Chariti, Chiteau-l'tveque(France);
67, 45.
Marie Eusebe, H6pital Sainte-Anne, Lima (Pdrou); 68, 47.
Marie Sabatier, H6pital de la Grand' Combe (France); 57,35.
Jos6phine Chicandard, Hospice, Albert (France); 62, 36.
Anna Fhimm, Maison Centrale, Graz (Autriche); 34, 13.
Marie Vaughan, Maison de Charite, Plymouth (Angleterre);
33, 5.
Rosenda Rojas, H6pital dl Pasto (Colombie); 43, 1o.
Pauline Vanuxem, Maison Marie-Immaculde, Louvain; 7 6,48.
Elisabeth Stangl, Maison Centrale, Graz; 3o, 8.
Elize Martin, Hospice, Dondra (Alg6rie); 56, 32.
Suzanne Guerra, Maison de Charit6, San Isidro (Rdpublique
Argentine); 45, 14.
Lucia Lavedan, Maison Sainte-Elisabeth, Madrid; 6o, 38.
Marguerite CotterMaison Centrale, Emmittstbnrg; 6, AA.
Marie de Forcade, Maison de CharitY, Paroisse Saint-Etiennedu-Mont, a Paris; 71, 46.
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Marie Cauquil, H6pital G6ndral, Guayaquil (Equateur); 69, 5
iLarie Bardin, Maison de Charit6, Palerme; 43, 15.
Marie Burns, Orphelinat de Mill-Hill (Angleterre); 69, 48.
Livia Molteni, H6pital Saint-Jean, Turin; 45, I8.
Maria Pellegrini, Maison Centrale, Sienne; 74, 55.
Eunomia Prezioti, H6pital, Corinaldo (Italie);.74, 49.
Agnes Sclic, Clinique, Budapest; 3x, 12.
Mathilde Hasslacher, H6tel-Dieu, Castres; 7 o , 33.
Marie Lanhl6, H6pital, Lugon (France); 21, i.
Josephine Aubry, Maison Principale a Paris; 38, 12.
Marie Schauer, Orphelinat, Los Angeles (Etats-Unis); 77, 55.
Marie Billon, H6pital, Montceau-les-Mines; 34, Io.
Filicit6 Margerin, Maison de Charitd, Redon (France); 83,59.
Josephine Lavergne, Bienfaisance, Marseille; 8x, 54.
H6lene Carrion, Providence, Liege; 66, 39.
Addle Corti, Maison Centrale, Turin; 33, 8.
Louise Maillard, Maison del'Immacule-Conception a Peking;
73, 49Virginia Bqsi, Orphelinat, Aquapendente (Italie); 67, 46.
Lamberto Hilgers, Maison Centrale, Cologne-Nippes; 57: 22.
Marie Girard, Maison Sainte-Marie de Boulogne-sur-Mer;
72, 5j.
Philomine Rodini, Maison Centrale, Turin; 72, 52.
Marie Sagelet, Hospice, Marmande (France); 73, :'5.
Anne Pigal, Maison de Charitd, Saint-Michel (Algerie); 46, 6.
Thirese Puppo, H6pital, Parme (Italie); 86, 67.
Anne Bennett, Orphelinat Gainford (Angleterre); 47, 22.
Adele Jauffret, H6pital, Mont-de-Marsan (France); 21, I.
Eugenie Menut, Maison deCharit, Montolieu (France); 41, 21.
Eva Stelzer, Hospice des Incurables, Laibach (Autriche);
69, 51.
Marie Andrieu, Maison de Charit6, Kosrowa (Perse); 60, 35.
Clelia Zeppa, Maison Centrale, Naples; 58, 38.
Marie Juniat, Maison de Charite, Saint-Michel (Toulouse)
76, 5i.
Inocencia Ramirez, Asile d'Ouvribres, Madrid; 29, 6.
Cipriana Echeveste, H6pital Saint-Louis, Seville; 66, 49.
Clara Febrers, H6pital, Torredembarra(Espagne); 25, 3.
Maria Perrez, Maison Centrale, Madrid; 69, 41.
Fsperanza Lizarraga, Hospice des Enfants-Trouves, Pamplona (Espagne); 63, 43.
Maria Ibarlucea, Bienfaisance, Elgoibar (Espagne); 68, 47.
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Eugenia Ortiz de Pinedo, Maison Saint-Nicolas, Valdemoro;
28, 7.
Jeanne Lequellec, Mis6ricorde, Loos (France); o8,58.
Lucie Radomska, Maison Centrale, Varsovie; 75, 5r.
Marie Schrott, Maison Centrale, Cracovie; 73, 47.
Angelique Hedzierska, H6pital, Kalisz (Pologne); 73, 49.
Emili'iVvlnuiewska, Asile de Czestochowa(Pologne); 33, 7.
Marie Duprat, Maison de Charit6, Ingelmunster (Belgique);

78, 5o.
Marie Grayo, Maison de Charit6, Saint-Quentin (France);
70, 47Antonia Reisp, Hospice des Incurables, Vienne (Autriche);
56, 36.
Laurence M6reau, Maison Eug. Napoleon a Paris; 85, 63.
Knne Jubelain, Maison de Chariti, Clichy; 84, 62z
Arcangela Barino, Hospice des Incurables, Turin; 59, 39.

Catherine Finnadelles, Maison de Charite,Chiteau-l'tveque;
60, 42.
Marie Duchassing, Maison de Charite, Chateaul'pveque;
64, 39.
Sophie Fauster, Maison Centrale, Cracovie;86,60.
Marianne Mc Donald, H6pital, D6troit (Etats-Unis); 8o, 60.
Thet~se Forfert, Maison Centrale, Naples; 70, 46.
Marie Marssand, Maison de Belleville h Paris; 59, 28.
Cdlestine Grudzinska, H6pital, Posen (Pologne); 56, 16.
Aloisia Hatz;aner, Hospice des Incurables, Laibach; 46, 23.
Ines Avendafio, Orphelinat, Malambo (Colombie); 36, io.
Rosa Gabbiati, H6pital, Longiano (Italie); 43, 21.
Carmela Ala, Asile des Ali4ens, Naples; 61, 33.
Marie Cottes, Hospice de Condom (France); 76,57.
Mathilde Cavaglia, Maison Centrale, Turin; 54, 34.
Marie Bonsergent, Maison de Charite, Cette; 84, 62.
Natalia Torres, Maison du SacrC-Caour de Marie, Santiago
(Chili); 49, 23.

Cl.mence Tanios, Misericorde, Alexandrie (Italie); 61, 40.
Madeleine Offrey, Orphelinat, Saint-Itienne (France); 73, 46.
Marie Choloniewska, Misdricorde, Moszezany (Pologne);
77, 51.

Julie Richard, Maison de Charite, Saint-Chamond (France);
35, i2.

Angelina Ddvelenne, H6pital, Jerusalem, 46, 24.
Germaine de Sabatier, H6pital, Auch (France); 36, io.
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Jeanne Dubreuil, H6pital Saint-Andre, Bordeaux; 43,
17.
Catherine Chassaignon, Maison de Charite, Saint-Louis
(Etats-Unis); 76, 54.
C6cile Ganschinietz, Hopital, Budapest; 47, 24.
Regina Bondorfer, Maison Centrale, Salzburg; 29, to.
Marie Colin, Asile Mathilde, Neuilly; 72, 5o.
Philomeue Swoboda, H6pital, Vienne (Autriche); 48, 28.
Rosa Wiedner, Maison Centrale, Graz; 3i, 8.
Isabel Ramirez, Maison Centrale, Guatemala; 25S, 4.
Suzanne Brizard, Maison Santa Maria in Capella, Rome; 77, 53.
Josefa Romeo, Misdricorde, Pamplona (Espagne); 5o, 21.
Manuela Cots, Bienfaisance, Tarragona (Espagne); 70, 44.
Pilar Iturralde, Maison Saint-Nicolas, Valdemoro(Espagne);
24, i.
Teresa Barbera, Ecole, Cuart (Espagne); 62, 37.
Marie Arrazat, H6pital, Tarbes (France); 70, 5o.
Anna Vodoshk, H6pital, Cilli (Autriche); 62, 38.
Marie Leneuf, Maison Cozette, Amiens; 68, 45.
Josephine Pidon, Maison de Charite de Montolieu; 80, 47.
Marthe Bosinke, H6pital Municipal, Benthen (Pologne);
5i, 25.
Therese Exenberger, H6pital, Schwarzach (Autriche); 45, i8.
Frangoise Hud6, Hospice des Incurables, Laibach (Autriche);
21,

2.

Alix Serrecave, Maison de Charit4, Soreze (France); 72, 46.
Marie Omankowska, Maison Centrale, Culm; 71, 45.
Jeanne Supancic, Hospice des Incurables, Laibach; 82, 58.
Marie Krizsan, H6pital, Budapest; 24, 7.
Marie Labedz, Maison Centrale, Varsovie; 64, 41.
Marie Panon, Misiricorde, Alexandrie (tgypte); 57, 32.
Assunta Muzzi, Orphelinat, Fermo (Italie); 57, 39.
Anne Dohdrier, H6tel-Dieu, Tourcoing (France); 64, 45
Louise Leroy, College de Barcelone; 64, 41.
Marie Apack, H6pital, Smyrne; 83, 63.
Leonie Parsy, Ecole d'Argenteuil (France); 76, 49.
Marie Chambon, Maison de Charit6, Clichy (France); 73, 53.
Marie Farran, H6pital, Chicago (Etats-Unis); 66, 35.
Marguerite Carr, Asile des Aliends, Baltimore (ttats- Unis);
82, 57.
Az6ma Delcroix, Maison de Chariti, Clichy; 67, 42.
Modeste Leardi, Misdricorde, Turin; 82, 51.
Magdalena Joller, Sanatorium, Puerto-Rico; 25, 4.
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Francisca Jimenez, Ecole, Los-Arcos (Espagne); 33, in.
Cirila Montoya, H6pital, Santiago de Galice (Espagne); 25, 5.
Antonia Barnils, H6pital, Valencia (Espagne); 72, 51.
Magdalena Domingo, Hospice, TolBde (Espagne); 67, 46.
Eusebia Larranaga, HOpital, Logrofio (Espagne); 71, 46.
Philombne Lopez, Hospice, Soria (Espagne); 62, 3o.
Marie Francois, Maison Centrale, Naples; 74, 55.
Marie Busschaert, Maison de Charite, Montolieu; 39, i8.
Augustine Leredde, Maison de Charite, Rouet (France);65, 44.
Emilie Marcadier, Maison Saint-Vincent d'Obaix-Buzet (Belgique); 73, 53.
Marie Gehin, Maison Principale a Paris; 41, I8.
Marguerite Frontil, H6pital Saint-Francois de Borgia a Santiago (Chili); 91, 66.

Euginie Roux, H6pital de la Sante, Rio-de-Janeiro; 71, 44.
Elisa Bassanelli, Asile des Alineis, Sienne; 40, 8.
Maria Ubeda, Hospice, Palma de Mallorca (Iles Baliares);
73, 48.
Felisa Fernandez, Asile Saint-Raphael, Barcelone; 37, 20.
Marie Brunel, Orphelinat Dehan, Lille (France); 84, 59.
Francoise Piter, Maison de Charite, Dugny (France); 8o, 58.
Barbara Pruszak, Maison Sainte-Sophie, Kosten (Pologne);
66, 44.
Marie Talmon, Misericorde, Salonique; 56, 29.
Delphine Porcu-Cannas, H6pital Civil, Cagliari (Italie); 56,28.
Maria Soares, Asile de la Mendicite, Bahia (Bresil); So, 3o.
Domenge Borron, Institut, Modica (Italie); 87, 57.
Therese Leggio, Maison Centrale, Naples; 75, 52.
tmilie Dambrin, Maison de Charit6, Clichy; 71, 46.
josiphine Combes, Hospice, Amboise (France); 8o, 6o.
Gertrude Schadlich, Asile des Alie4ns, Lorquin (Lorraine);
36, 6.
Buenaventura Graells, Maison S. Diego, Valdemoro (Espagne);
64, 45.
Paulina Ortiz, Hopital, Murcia (Espagne); 58, 27.
Josefa Barral, Misdricorde, Tolede (Espagne); 72, 48.
Maria Ortiz, Asile de Reinosa (Espagne); 43, 25.
El1en Lane, Orphelinat, Hull (Angleterre); 31, io.
Marie Prud, Maison Principale I Paris, 66, 37.
tlisabeth Bergheaud, Maison Principale & Paris; 69, 45.
Leocricia Daroca, Asile d'Arboleda (Espagne); 62, 39.
Elise Voros, Institut, Budapest; 74, 57.

-

297 -

VARIETES

UN

AMI

DE SAINT

VINCENT

DE

PAUL

FRANCOIS PERROCHEL
ivtQUE DE BOULOGNE
(1602-1682)

I

Francois Perrochel naquit a Paris le 18 juillet 1602.
II etait le second ils de Charles Perrochel, seigneur de
Granchamps, grand audiencier de France, conseiller
d'Etat, et de Marie Varelet de Gibercourt (i).
A peine ordonn6 prktre, Francois Perrochel se lia
intimement a Vincent de Paul, qui d6ji attirait a lui
tout ce que Paris comptait de pretres d6sireux de se
sanctifer. II 6tait particulibrement assidu aux conf6rences qui avaient lieu a Saint-Lazare les mardis
aprbs-midi. De cette 6tude faite en commun et sous
forme d'entretien resplendissaitsouvent unevive lumi re
sur des matieres jusqu'alors obscures ou douteuses.
Quand les intelligences s'6taient illumin6es dans les
discussions, les coeurs s'echauffaient de I'amour divin
dans les conclusionsque tirait saint Vincent, le president
ordinaire de ces conferences. Dans ses dernimres annees, il'decrivait lui-meme a ses pretres les assembles
du mardi : ( .II y avait Mgr l'6veque de Boulogne,
Mgr d'Alet et M. Aicard et nous autres tous; il y venait quelques pr&tres de Paris; et 1U, tout bonnement..., on prenait un sujet et un chacun disait les
motifs qu'il avait sur ceia, ensuite on venait aux actes
(i) Mimoires de la SociUt acadiriquede Boulogne, t. XVII. Ann6ea
z895-x1836 tableau gt••alogique de la famille Perrochel.
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et puis aux moyens; voil comment on faisait et chacun disait tout bonnement son petit avis et quelquefois
on composait sur le lieu m&me (I). n Ailleurs le saint
explique comment on proc6dait: cNNous nous assemblions et Messeigneurs de Boulogne et d'Alet avec

FRANCOIS

AEVQUE

PERROCHEL

DE BOULOGNE (1643-1682)

M. l'abb6 Olier y assistaient; l'on proposait in sujet
de vertu ou de vice, etc. (2). ,
On le voit, saint Vincent revient volontiers, a propos des conf6rences, sur le nom de l'6veque de Boulogne, qui en 6tait un des membres les plus assidus
et les plus actifs.
(s) Conference du dimanche 22 aofit 1655, aux Missionnaires. Collection Saiint Vincent de Paud, p. ibi.
(a) Conference du 5 aoft 659, aux MissionnaiIes. bid., p 496.
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Avec le zele pour la science eccl6siastique et la
vertu puis6 dans les conferences du mardi, vint le zle
pour le salut des ames et, a ce point de vue encore,
I'abb6 Perrochel subit l'impulsion du sup6rieur de
Saint-Lazare comme beaucoup de pretres qui se r6unissaient autour de lui. Comme eux, il accepta avec
bonheur de donner sous sa direction des missions
dans les villes, de meme que les Pr&tres de la Mission
dans les campagnes. C'est ainsi que nous voyons, en
1636 et en 1638, M. Perrochel accompagner, dans les
dioceses de Saint-Flour et de Clermont, M. Olier, lui
aussi membre de la conference des mardis et ami de
saint Vincent. En octobre 1638, il [en preche les exercices a Joigny en compagnie d'un Pretre de la Mission,
M. Lucas. Saint Vincent 6crit a celui-ci en date du
18 octobre ; t Comment se portent MM. Pavilion,
Renart et Perrochel? Je vous supplie d'avoir bien soin
d'eux... II ne faut pas manquer le jeudi de leur donner
du repos et quelque divertissement agr6able, autant
que faire se pourra, inter privatos parietes. Je salue
tres humblement ces messieurs... et envoie A M. Perrochel un paquet qu'on a envoy6 c6ans pour lui; je
vous supplie de lui dire que nous conf6rerons a son
retour de ce que la religieuse qui lui a ecrit lui
mande (i). , En 1641, nous voyons encore M. Perrochel
travailler activement a la mission donn6e a Paris, au
faubourg Saint-Germain, par les eccl6siastiques de la
conference du mardi. ( Ce faubourg, dit Abelly (2),
6tait alors comme la sentine, non seulement de Paris,
mais de presque toute la France; il servait de retraite
a tous les libertins, athees et autres personnes qui vi(t) Lettres de suant Vincent de Paul, t. I, p. 223, n* ai6; lettre du
iS octobre i638.
(2) Vie de saint Vincent de Paul, par Abelly, t. II, p. 335 et 339.
Edit. de 1891.

-

300 -

vaient dans 1'impikti et dans le d6sordre. La Providence de Dieu voulut se servir de cette mission, non
seulement pour le bien qu'elle opera alors, mais aussi

pour disposer le faubourg aux b6nedictions et graces
qu'il voulait y r6pandre dans la suite par le ministere
de M. 1'abbe Olier. Celui-ci fut appelk peu apres i la
cure de Saint-Sulpice et accepta cette cure 1'ann&e
suivante 1642. Dbs le d6but de son ministire, ii rendit
un magnifique t6moignage aux Missionnaires qui
1'avaient precede et, en particulier, A Francois Perrochel qui avait prechi avec une remarquable simpliciti
et une efficacit6 merveilleuse. , Ce dernier avait laiss6
a Sedan des souvenirs tout aussi marquis d'un zhle
qui avait converti plusieurs hir6tiques de cette ville.
Cette collaboration fructueuse n'6tait pas seulement
acquise Asaint Vincent pour les conferences du mardi
et les missions dans les villes : toutes les ceuvres du
saint n'6taient-elles pas celles de 1'abbk Perrochel ?
L'amiti6 qui allait se resserrant de jour en jour entre
eux leur donnait de plus en plus les memes aspirations. Aussi saint Vincent racontant plus tard l'origine
de l'oeuvre des Ordinands montrait la part qu'y prit
M. Perrochel. " Messeigneurs de Boulogne (Perrochel)
et d'Alet, M. l'abb6 Olier et quelques autres personnes
s'assemblerent pour voir ce qui serait le plus n6cessaire pour MM. les Ordinands; on composa ces Entretiens des Ordinandsque nous avons et P'on trouva qu'ils
suffisaient; on ne s'est jamais servi d'autres matierea.
J'ai demand6 autrefois, et mame A des docteurs de
Sorbonne, si une personne qui possederait bien ces
dits a Entretiens » pourrait confesser au village et
ailleurs; on me repondit qu'elle serait meme capable
de confesser a Paris, oui, A Paris (i). , Apres avoir
(i) Conference du 3 aott 1659, aux Missionnaires, p. 495.
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apport6 sa bonne part a l'organisation de l'oeuvre des
Ordinands, Perrochel sut donner encore les meilleurs
soins a l'oeuvre elle-m6me. Vincent de Paul disait un
jour : t La reine mere, au commencement de sa r6gence, ayant eu la d6votion d'assister aun entretien
des Ordinands que M. Perrochel, pour lors nomme a
l'6v&ch6 de Boulogne, faisait dans l'6glise du college
des Bons-Enfants, elle en fut touch6e et jugea cette
oeuvre fort utile a l'glise (x).
Ce zele pour la saintet6 du sacerdoce qui devorait
d'un meme feu M. Vincent et M. Perrochel, le maitre
et l'616ve, les deux amis, se montra dans une autre
circonstance oi tous deux se seconderent mutuellement
pour le bien, comme toujours. La Compagnie du SaintSacrement, dont ius faisaient partie l'un et 1'autre, fut
avertie le 16 juillet 1637 (( qu'en diverses 6glises de
Paris, un grand nombre de mauvais pr&tres c6l6braient
la messe et avec beaucoup d'ind6cence; elle d6puta
l'6v6que de Bayonne (Francois Fouquet) et plusieurs
autres confreres ecclesiastiques pour conf6rer ensemble des remedes que l'on pourrait apporter a ce d6sordre. Par l'avis de M. Vincent et les soins de
M. Perrochel, depuis 6veque de Boulogne, et de
M. Renard, on fit faire un examen fort exact de tous
les pretres qui 6taient dans la ville et I'on exclut du
ministare actuel, autant qu'on le put, ceux qui se trouyerent scandaleux (2) .
M. Perrochel, pretre, au contact de saint Vincent de
Paul avait pris les pensees et partageait les habitudes du saint; Mgr Perrochel, 6veque, les conservera.
Des l'annee 1642, un des plus pieux 6mules du
saint pretre et un de ses plus intimes amis, I'abb6
(i) Vie de saint Vincent de Paul, par Abelly, t. II, p. 279.
(a) Annales de la Compagnie du Saint-Sacrement, par le comte Ren6
de Voyer d'Argenson, p. 74.
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Olier, accepta la cure de Saint-Sulpice apres avoir re
fuse trois fois l'6piscopat; et de cette paroisse tres
d6prav6e, d'apres le dire commun qu'il repkte luimeme dans ses m6moires, il fit la paroisse modile que
chacun sait. Au debut de son ministere, il rendit aux
Missionnaires qui I'avaient pr6c6d6 ce bel hommage,
dans la personne de leur chef, son parent et ami :
( M. Perrochel, 6crivait-il en 1642, ce tres digne disciple de M. Vincent, qui m'avait suivi autrefois dans
les missions d'Auvergne, a prch6 l'an passe dans le
faubourg Saint-Germain avec autant d'6nergie que 1'on
puisse en avoir, et y a longtemps annonc6 la p6nitence
avec une efficacit6 merveilleuse. I1 y a fait faire un
nombre prodigieux de confessions, jusque-la qu'on
venait me parler de ces merveilles, et m'apprendre
que les coeurs des hommes les plus durs et les plus
attach6s au peche etaient aussi purs que ceux des
enfants qui 6taient pareillement 1'objet de son zele.
Ces pauvres petits innocents, dans leur premiere communion et leur procession, ravirent le coeur des peupies. Paris sortit en foule de ses portes pour entendre
M. Perrochel, qui prechait a l'abbaye Saint-Germain
(l'6glise de Saint-Sulpice etant trop petite). Il s'est
acquis une telle reputation, qu'il passe pour l'ap6tre
de Paris; non seulement les peuples faisaient foule,
mais encore les pr6lats et les pr&tres, qui tous lui
rendaient t6moignage et etaient r6solus de l'imiter,
avouant qu'il fallait pr&cher de la sorte. , Ce t6moignage remontait jusqu'd saint Vincent, lequel avait

inspir6 et, en quelque sorte, impose ce mode de pr6dication. -

MAYNARD, IV, 93.

II
On eut, en 1643 unepreuve 6clatantede l'estime toute
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particulire de saint Vincent de Paul pour l'abbi Perrochel. II le d6signa au jeune roi Louis XIV et A la reine
regente pour l'6vech6 de Boulogne, comme parfaitement digne de remplir ce poste l6ev6. La proposition
fut agreee et la nomination signee le 9 juin 1643. Par
une delicate attention, l'abbl Perrochel demanda a etre
sacre dans l'6glise Saint-Lazare, a Paris, et, cette cir&monie se fit le dimanche de la Trinit6, 11 juin 1645;
le pr6lat cons6crateur fut Jean-Francois-Paul de Gondi,
archeveque de Corinthe et coadjuteur de Paris. Un
fait remarquable eut lieu A la c6r6monie de son sacre.
Un lutherien qui y assistait fut tellement frapp6 de
la modestie du nouveau pr6lat et de la religieuse splendeur des c&ermonies, qu'il fut amend par IA a se convertir (I).
La vie de Mgr Perrochel, une fois 6evque, demeura
ce qu'elle 6tait auparavant, c'est-a-dire semblablea celle
du maitre et de l'ami : lev6 A quatre heures du matin,
comme il I'avait vu pratiquer a Saint-Lazare et comme
il l'observait deja lui-meme, il continua a donner une
heure Ala m6ditation. Des traits nombreux marqueront
combien 1'6veque eut A cceur de continuer la vie du

pr&tre dont Vincent de Paul 6tait pour lui le modele.
Des son arriv6e au milieu de son peuple (2), il lui
promet fid6lit6 et elle sera inviolable : la residence
sera meme observ6e avec un tel soin que, pendant sonr

long 6piscopat de trente-deux ans, il ne sortira de son
diocese que trois fois pour aller a Paris y traiter des

affaires d'importance majeure. cAussi lorsque Louis XIV
vint a Boilogne et que ce digne prelat le regut A1'entree
de l'6glise cathedrale, le roi lui dit qu'il 6tait le modele
et-le miroir des 6veques et qu'il n'allait jamais a la
(1) Van Drival, Histoire des evWques de Boulogne p. i3o et i3t.
(2) Mgr Perrochel fit son entree solennelle a Boulogne le 6 aoCft x643.
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cour comme eux (I). n Du reste, d&s les premieres ann6es de son 6piscopat, Mgr Perrochel avait acquis a la
cour une excellente r6putation, si nous nous en rapportons h ce qu'en 6crit saint Vincent a son ami lui-m~me:
- M. de Villequier a dit ici des merveilles de Monseigneur son 6veque a la reine et a Mgr le cardinal, de
sorte que, quand ils parlent des bons iveques, ils sont
accoutumbs de nommer Mgr de Boulogne (2). ,
Fiddle a la r6sidence, 1'6veque. ne voulut jamais
abandonner son peuple et refusa meme l'v&ch6 de
Rodez que lui offrait le roi (3). Et pourtant lorsqu'il
avait pris possession de son siege, il avait trouve son
diocese dans un 6tat voisin de la misere. c Cette large
bande de terre qui s'6tendait le.long de la c6te de la
Manche depuis la Cauche jusqu'au golfe Itius, n'6tait
pas riche. Humide, m&me marcageux dans ses parties
basses, hdrisse de pierres et parsem6 de broussailles
d ns ses parties 6levies, le sol produisait a peine les
cerales n&cessaires a ses habitants. Seul le piturage le
relevait de cette infdriorit6 et formait sa principale
ressource, La fabrication du beurre y donnait lieu a
une exportation considerable et 1'l1evage des chevaux
amenait dans ses fermes ies marchands normands et
picards, tres avides des poulains boulonnais. Boulogne
n'avait guere plus de Ioooo ames et Calais avec ses
vingt-trois villages et le bourg de Guines n'en comptait
que i5ooo (4)
(i) Van Drival, Histoire des iviques de Boulogne, p. 141.

(2) Lettres de saint Vincent de Paul, t. I, p. 583. Lettre du 3i oc.

tobre t642.
(3) Hardouin de P6rifix fut alors nommn A Rodez. Mais en 1664, etant
promu . I'archevhchi de Paris, il d6sira et obtint pour successeur
Rodez, Abelly cet autre ami de saint Vincent. Abelly ne resta que trois
ains Rodez: menace de paralysie, il dut ceder k la maladie et se retira
a Saint-Lazare en 1667 : il y mourut le 4 octobre x691.
(4) Le ClergL du diocere d'Arras pendant la Rdvolution, par A. Deramecourt, t. i, p. 77.
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Ajoutons a cela que depuis plus de trente ans la
guerre d6vastait le pays. A tout instant, le Boulonnais
6tait ravage par les garnisons espagnoles de Saint,
Omer, d'Aire et de Renty. Leur audace les portait
nmme souvent a pousser leur pillage jusqu'aux portes
de Boulogne. Dans le cours de ses visites,'l'eveque ne
pouvait voir sans'une vive douleur les 6glises brilees
et constater la disparition des calices et des ciboires
d'argent.
Aussi prit-il au plus t6t les meilleurs moyens pour
obvier aux principaux inconvenients et soulager efficacement une pareille misere. II s'appliqua a consoler ses
pauvres dioc6sains et les exhorta a la penitence et a la
priere en vue d'obtenir la paix. En face d'une pauvret6
si grande et si g6nerale, il n'6tait pas possible de songer a acheter des vases d'argent de grandeur ordinaire;
il en fit faire un grand nombre en m6tal commun, mais
dore a l'int6rieur et, plus tard, grace a l'apaisement, les
paroisses purent se fournir elles-memes de vases d'argent dor6.
Dans sa charit6 toujours ingenieuse, Mgr Perrochel
fit a plusieurs reprises executer dans son chateau de
Brunembert (I) divers ouvrages qui, de son propre aveu,
6taient loin d'etre necessaires; son but unique 6tait de
faire gagner la vie d'une maniere honorable aux
ouvriers sans travail.
Selon la pratique dont il avait et6 t6moin a SaintLazare, il se faisait un plaisir et un honneur d'avoir
des pauvres A sa table, et cela jusqu'a la fin de sa vie.
Son testament en est t6moin : 4 J'ordonne, 6crivit-il,
qu'on habille douze pauvres de gris, et qu'on emploie
(i) Le chiteau des Ev&ques de Boulogne, leur servant de residence
d't6, se trouvait au petit village de Brunembert, a 5 lieues de la ville

episcopale. Mgr Perrochel Phabitait tous les ans pendant les mois d'aoit
et de septembre.
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& chaque habit douze &cus. Les sept pauvres qui m'ont
fait 1'honneur de diner avec moi, seront les premiers
de ce nombre; tous les douze assisterbnt a mon service
et tous les douze auront pendant l'octave et au bout de
I'an la meme distribution que mon chapelain(i). k
La situation malheureuse du pays portait son influence n6faste jusque dans le clerg6 et le culte. Cet
autre Vincent de Paul, ing6nieux et large dans le soulagement des pauvres, voulut, comme son maitre, rem6dier aux maux de l'lglise.
La plupart des cures du diocese 6taient sans pasteurs,
et pour les remplir, il n'y avait presque plus de pr&tres.
Aussi l'6veque fut-il oblig6 d'en faire venir des contrees
voisines, de la Picardie et meme de la Normandie.
Le chapitre de la cathedrale subissait aussi l'influence de cette misbre generale et les canonicats se
trouvaient reduits a 3oo livres de rentes; les chanoines
n'avaient done plus les revenus n6cessaires pour la vie.
( Dans sa d6solation extreme, le pr6lat 6crivant un
jour a saint Vincent de Paul, lui exprimait sa crainte
que l'office divin ne vint a manquer 'jusque dans sa
cathedrale (2). ,,

II voulut &trepour son clerg6 un v6ritable pere aimant
et d6vou6, mais aussi un pere ze6I pour le maintien de
la discipline et l'observation exacte des regles de
l'P-glise.
Pour les jeunes gens qui voulaient recevoir les ordres
sacr6s, dix jours avant l'ordination, ii les recevait dans
son propre palais, leur faisait faire les exercices spirituels, les nourrissait gratuitement et les servait luimnme a table.
Ce zele pour la sanctification du clerg6 attira l'admi(i) Mtimoires de la Socidit acadimique de Boulogne, t. XVII, annies
18 95-1 8sg, p. 435.
(2) Van Drival, Hisloire des iviques de Boulogne, p. I32.
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ration et la confiance des pretres des dioceses voisins.
C'est ainsi qu'en 1654, un differend s'6tant l6eve entre
l'6veque de Beauvais et son chapitre, celui-ci demanda
comme juge Mgr Perrochel; mais voila qu'au lieu de
l'6veque, ce fut son official qui se pr6senta comme
arbitre. Les chanoines qui ne connaissaient pas I'official, auraient pr6fer6 porter leur litige devant 1'6veque
de Boulogne lui-m6me. Is s'adressarent a son meilleur
ami, a Vincent de Paul. Celui-ci, a son tour, en dcrivit a Mgr Perrochel en ces termes : " Vous avez pu
savoir le diff6rend qui s'est mis entre le chapitre de
Beauvais et Monseigneur l'eveque au sujet du mandement pour la publication de la bulle contre les nouvelles
opinions, qui a donn6 sujet a Messieurs de ce chapitre
de s'adresser au Saint-Siege pour avoir des commissaires qui prennent connaissance de cette affaire; mais
ils n'ont pas obtenu ceux qu'ils souhaitaient, car au lieu
de vous, Monseigneur, on leur a donne Monsieur votre
official qu'ils ne connaissaient pas; et pour cela, ils ont
d6sire que je vous suppliasse tres humblement comme
je fais, d'avoir agr6able de vous mander si mondit
sieur l'official est un homme gn&ereux pour porter les
interets de Dieu comme il faut, par-dessus les considerations humaines et s'ils peuvent s'en assurer en cette
occasion; et de plus, Monseigneur, d'avoir la bont6 de
lui recommander cette affaire comme une affaire de
Dieu. Vous en savez l'importance et moi je sais combien
vous avez a coeur les int&rets de Dieu et de l'tglise, et
que les recommandations que 1'on vous en fait ne vous
importunent jamais (i). »

Le chroniqueur Scotte de Velinghem, dans les notes
pr6cieuses de son manuscrit sur les 6veques de Bou(z) Lelres de saint Vincent de Paul, t. III, p. 34,

18 mars 1654.

* zo3a ; lettre du
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logne (i), donne sur l'aust6rite de vie de Mgr Perrochel,
notamment dans ses voyages, des d6tails curieux. Saint
Vincent de Paul lui-m&me en timoignait son admiration. t Sit6t, dit le chroniqueur, qu'il paraissait quelque
apparence de tempete, de pluie on de tonnerre, son
homme de chambre couvrait son chapeau d'une toile
cir6e et le revktait d'une soutane de toile cir6e et longue
jusqu'a mi-jambes et les Mnanches exc6dentes environ
demi-cartier les mains; et en cet 6quipage, le venerable et vertueux pr6lat marchait a pied dans les boues
et eaux coulantes.
" Un jour retournant dela paroisse de Bourrecq, pros
de Lilliers, 6tant sur le point de son depart, il y avait
apparence d'un temps fort ficheux. Le seigneur du
lieu apporta tous ses efforts pour arreter ce pr6lat de
coucher chez lui, et, au d6faut, il lui offrit son carrosse dont il le remercia et s'achemina a son ordinaire,
k pied, ou il fut pris en chemin de la pluie et du tonnerre; en sorte que, marchant toujours parmi les eaux
sauvages caus6es par Forage et dans les terres labour6es, ce qui dura presque une heure et, 6tant arr&te
i la paroisse de Ligny, les eaux 6tant hautes environ
d'un demi-pied, il n'attendit pas qu'on apportat des
planches et 6chelles pour I'aider a passer; il passa a
travers de ces eaux, ayant les jambes pleines de boue
et sa compagnie avec lui; ce qui lui arriva aussi en la
visite de la paroisse de Wirwigne en Boulonnais, en
s'en retournant en son chateau de Brunembert. "
Saint Vincent f6licitait Mgr Perrochel de I'exactitude qu'il apportait a faire ses visites pastorales et de
la simplicit6 avec laquelle il y proc6dait. II lui 6crivait:
4Quand je dis ici que vous faites vos visites, six per(4) Cette citation de Scott6 de Velinghen est tiree de IHiisoire des
iveques d. Boulogne, par Van Drival, p. 134 et z35.
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sonnes avec un cheval, cela 6tonne et donne de 1'admiration a un chacun. Oh! que l'6veque est riche qui
attire l'admiration de tous ceux, non seulement qui
voient, mais m6me qui ont entendu parler du tresor de
ses vertus! car le monde m8me fait grand cas et publie
plus estimable la sainte pauvrete d'un eveque qui conforme sa vie a celle de Notre-Seigneur, 1'6veque des
6veques, que les richesses, le train et la pompe d'un
6veque qui possede de grands biens (). »
III
Les fatigues d'un ministere dont ii s'acquittait avec
ardeur, jointes l'austerit de sa vie, finirent par rendre
malade Mgr Perrochel. D)ej ii avait &t6 atteint d'une
affection cruelle et avait di se rendre a .Paris pour y
subir 1'op6ration de la taille. Peu a peu, son age l'avait
priv6 de ses forces; craignant de ne plus 6tre suffisamment utile a son peuple, il se d6mit de son &v&ch6 en
1675. 11 consentit avec peine i recevoir une pension
de 2ooo livres que le roi lui fit sur cet vkch6 et son
abbaye de Saint-Cr6pin de Soissons (2). Encore faut-il
ajouter qu'a la fin de ses jours, il c6dera l'abbaye a son
neveu (le second fils de son frbre ain6) Augustin-Charles

Perrochel, chanoine et chantre de 1'6glise de Paris (3).
Le saint vieillard se retira dans une maison de la
basse ville, situ6e vers le milieu de la grande rue. C'est
(z) Lettres de saint Vincent de Paul, t. I, p. 583, n- Soz; lettre du
31 octobre 1646.
(2) II possedait depuis 1637 le titre d'abbe de Saint-Crepin et Saint.
Cr6pinien de Soissons. Cette abbaye avait kte fondee en 56o sur le tombeau des deux saints martyrs. Les religieux y adopterent la reforme de
Saint-Maur en 1646. Apr&s avoir ouvert une tcole a Soissons en 1865,
les Filles de la Charit6 transporterent leur oeuvre en 1868, en y ajoutant
un orphelinat, dans Fancierne abbaye. - tiat religieux des pays qui
forment aujourd'hui "le dioc&ee de Soissons, par I'abb& Ledouble, chan.
hon. de Soissons, p. 59 et 36o.
(3) MWmoires de la Sociitd acadimique, ibid., p. 448.
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l1 que Louis XIV vint le visiter a son passage a Boulogne en 1680.
Voulant prolonger au delB de la tombe ses ceuvres de
charit6 et particulibrement son zile pour la sanctificationdu clerg6, il resolut de consacrer aDieu cettem&me
maison oi il s'6tait retire et la d6signa pour y 6tablir
un seminaire dirig6 par les Pretres de la Mission ().
II en fit meme venir immediatement plusieurs pour les
6tablir a cbt6 de lui et ktre ainsi assure de 1'ex6cution
de sa volonte. Apres leur avcir donne cette maison,
il les fit legataires de ses biens et ajouta a son testament un codicille date du 7 avril 1678, ainsi concu:
(( Je veux absolument que Messieurs les missionnaires
de Saint-Lazare soient superieurs du siminaire; que
si on les emp&che et qu'on leur veuille imposer des
conditions extraordinaires, je r6voque ce que je laisse
audit seminaire, et le donne - Messieurs de SaintLazare pour employer comme ils le jugeront a propos
pour la plus grande gloire de Dieu (2). " Grice a ces
dispositions de Mgr Perrochel, son successeur imm6diat,
Mgr Ladvocat Billard (1677-1681) pourra preparer I'installation d'un seminaire et, par un acte du 6 mars 681,
en etablir comme directeurs perp6tuels les Pretres de
la Mission (3). Le lodu meme mois de mars 1681, cette
disposition etait accept6e par M. Jolly, sup6rieur gendral de la Congregation de la Mission, et peu aprbs elle
fut confirm6e par lettres patentes du roi, donn6es a
Saint-Germain-en-Laye (4).
(x) C'est 11 que fut le seminaire de Boulogne jusqu'~ la R6volution

Aujourd'hui ces vastes batimentssont occupes par le college communal,
Ik bibliotheque publique et le musee.

(al Mimoires de la Societd acadimiquede Boulogne, ibid., p. 439.
(3) Voir Notices sur les pritres, clercs et frrres de la Congregation de la
Mission, xro serie, t. IIlI, p. 495 et 496.
(4) Les bieas et rentes leguis par Mgr Perrochel permettront encore
k Mgr Le Tonnelier, qui dirigera le diocese apres Mgr I'Advocat Billard,
d'ajouter aux quatre directeurs du seminaire (168a.-698), quatre autres
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Un an apres cette fondation d6finitive, le mercredi
8 avril 1682, le venarable pr6lat rendait sa belle ame
a Dieu. Le lendemain a quatre heures de l'apres-midi,
M. Le Tonnelier de Breteuil, qui devait ktre son second successeur, fit la levee du corps. Le cortege
form6 des chanoines de la cath6drale, du clerg6, des
religieuses et des membres de confr6ries de la ville, se
compl6tait de douze pauvres tenant chacun un cierge.
Apres l'office solennel, chant6 dans son eglise cath&drale, Mgr Perrochel fut porte au lieu qu'il avait luimeme d6sign6 pouY sa s6pulture. C'6tait A 1'entr6e du
portail, pros des fonts baptismaux de la paroisse. (( En
choisissant cette place, il voulait que son corps servit
de marche-pied au public, dit Scott6, car c'6tait 1I
l'endroit par oi passait la plus grande foule. , Voici
du reste comme il s'en explique lui-m&me dans son
testament : (( Je veux que je sois enterr6 dans notre
eglise cath6drale, le plus proche qu'il se pourra de la
porte qui va chez M. de Maulde. Et je veux que ledit
jour que mon corps sera mis en terre ou tout au plus
tard le lendemain, la fosse soit repav6e du pav6 qu'il
en aura &t6 6t6, en sorte qu'on ne puisse voir aucune
marque de fosse. Et pour cela je donne trente livres
au fossoyeur, a la charge qu'il couvrira madite fosse
dans le temps et de la maniere que je marque; autrement je ne veux pas qu'on lui donne rien. Je d6fends
aussi qu'il ne soit fait aucun ecrit ou 6pitaphe qui
puisse faire ressouvenir de moi, voulant mourir tout.
A fait dans l'esprit des hommes (I).
Tous voulurent voir encore une fois les traits de
leur vieil 6veque, plusieurs voulurent meme couper un
Pretrcs de la Mission (acte du 7 septembre 1683) et de fonder ainsi
une base de mission pour 1'instruction des gens de lacampagne.
(i) Testament de Mgr Francois Perrochel, iz aoiit x666. - MUioires
de la Sociiit acad~emique de Boxlogne, ibid., p. 431.
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morceau de ses vetements. I1 fallut, pour maintenir
l'ordre, faire venir des gardes et retarder la mise en
cercueil de plomb. Le peuple manifestait ainsi sa ven6ration pour son bon pasteuret donnait . sa maniere de
vives marques d'attachement envers celui qui 1'avait
tant aime.
La rue Perrochel, a Boulogne, en meme temps qu'elle
rappelle encore de nos jours un de nos plus saints 6veques, indique la tradition pers6v6rante de ce double
sentiment d'admiration g6n6rale et de reconnaissance
publique.
Alphonse VANDAMME.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
445. - F.-Ch. JEAN. Les Lettres de Hammurapi t Sinidinnam, transcription, traduction et commentaire,
pricediesd'une itude sur deux caract'resdu style assyrobabylonien. Paris, Gabalda, 1913. In-8, VI-28o pages.
Prix: 6 francs.
Cet ouvrage, que M. F.-Charles Jean avait I'intention, nous dit-il,
d'intituler simplement Etudes assrro-babyloniennes,commence par un
travail suggestif sur deux caracltres du style assyro-babylonien. L'auteur

y &tudie d'abord les formules dans les textes d'histoire. Citons quelques
.conclusions, en faisant remarquer qu'elles sont appuyees sur une masse
de textes puises aux sources cuneiformes : # Dans un pays dont I'activiti
litteraire fut en son ensemble particulierement remarquable et dont
1'histoire litteraire jusqu'ici connue embrasse, depuis les origines jus.
qu'aux Achimenides, au moins deux mille ans en chiffres ronds, nous
ne trouvons, dans let textes d'hutoire, aucun style proprement dit.
SL'histoire d'un roi commence par une serie de titres de protocole,
precedes quelquefois d'une d6dicace; vient ensuite, invariablement, le
meme theme; dans les inscriptions de Babylone : construction ou reparation de temples, de palais, de canaux; dans celles d'Assyrie : 6numeration des expeditions et souvent des difficultis rencontr6es, puis la victoire accompagnee de cruautes exercees contre les vaincus et le bu:in
pris & P'ennemi, avec les villes soumises.
a La tradition littiraire transmettait aux scribes des cadres tout faits
pour les gestes royaux qu'ils avaient 4 noter; dans ces cadres, ils les
insiraient mecaniquement. Quelquefois ils ecrivaient des narrations un
peu plus vivantes: c'atait lexception. La tradition des formules etait
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tyrannique et favorisait d'ailleurs la paresse, la lenteur d'imagination de
cc peuple assyrien si materiel, qui semblait ne se plaire qu'au sang et i
la sensualite, et de ces Babyloniens, actifs sans doute, mais d'une activite toute pratique, meme quand it s'agissait des travaux de l'e•prit,
puisqu'il semble que, meme en poesie, meme en peinture et en gravure,
si Lon pent employer ces termes, un theme une fois trouve suffisait
pour des siecles; il n'y avait plus qu'l le r6peter. Qu'on se rappelle les
multiples representations de la e1gende de Gilgamesh. )
Puis M. Jean 6tudie ce qu'il appelle le caractile theocralique du style
assyro-babylonien. II cite une foule de textes dans lesquels nous voyons
les dieux intervenir, non seulement pour commander aux rois de faire
la guerre, pour metire entre leurs mains leurs armes divines ou pour
combattre a leurs c6tes, mais pour se meler aux plus petites choses, et
meme pour leur commander des atrocites.
M. F.-Ch. Jean montre qu'il ne s'agit point ici de pures formules et
que, d'autre part, 'ignorance du peuple ne suffit pas &rendre compte
des faits litteraires qu'il nous a fait constater. II admet qu'a l'urigine des
temps dont ii nous parle, les Assyro-Babyloniens ne faisaient pas la
distinction entre causalit6 humainc et causalite divine qui collaborent
ici-bas et qu'ils attribuaient a la divinit6, comme a leur cause immddiate, des e6vnements dont elle n'est que la cause ultime. Et ce sentiment fut entretenu pour le sordide interet des pretres des ecoles: incul.
quant l'id6e que tout etait lait par les dieux des temples qu'ils desservaient,
ces pretres amenaient le peuple a traduire ses actions de grices en gras
sacrifices et en riches largesses dont une bonne part leur revenait.
La seconde partie de l'ouvrage (qui, dans l'id6e de M. Jean, est aussi
la principale) contient cinquante-cinq lettres du fameux Hammurabi
(plus exactement, avec M. Jean, Hammurapi), roi de Babylone, contemporain d'Abraham.
D'abord une introduction oih Ion nous dit quel tait l'etat de la civilisation et du droit coutumier, en Mesopotamie, avant Hammurapi (on
notera la rdforme legislative du roi Urukagina); puis quelle fut 'origine
probable de la premiere dynastic de Babylone dont Hammurapi fut le
sixieme roi; et enfin quel est le contenu du celdbre code de ce roi, dont
les lettres montrent l'applicati6n.
M. Ch. Jean nous donne ensuite des details interessants sur la correspondance 6pistolaire, en Mesopotamie, dans ces temps antiques, et en
particulier sur les lettres de Hammurapi I Sin-idinnam. Elles ont pour
objet: le calendrier, la religion, les affaires militaires, les bateaux, les
bergers et les troupeaux, les esclaves ouvriers et les fonctionnaires, la
justice, les finances et imp6ts, les canaux, des travaux divers.
Ces lettres sont publiies en transcription, reproduisant scrupuleusement, non seulement les sons, mais aussi la disposition etrange des
caractLres cundiformes sur les briques (qui 6taient le papiera lettre de
ces temps et de "ces pays). En face, la traduction frangaise, ligne par
ligne. M. Jean a mis en tete de chaque lettre un titre qui en resume le
contenu; au bas des pages, court un commentaire philologique, historique ou geographique. II y a 1I une masse de ddtails qui ne se resument pas et dont apercevront l'interet ceux4k mime qui se borneront k
parcourir simplement la table ginerale des matibres.
L'ouvrage se termine par un vocabulaire qui, pour chaque mot, renvoie, comme cela se pratique dans les travaux de ce genre, I chacun
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des passages des lettres oh ce mot se trouve; puis quatre tables des
matieres: une des ideogrammes; la deuxieme, des noms propres; la
troisibme, des textes bibliques, des signes cuneiformes et de divers mats
s6witiques cites au cours de l'ouvrage; enfin, la quatrieme, des matibres
contenues dams tout le volume.

446. - F.-Charles JEAN. lJrimie, sa politique, sa
thkologie. Paris, Gabalda. In-12, x-86 pages. Prix:
I fr. 5o.
L'ouvrage de M. Jean mentionne plus haut s'adressc I des lecteurs
djit inities aux questions de linguistique et aux questions bibliques; Ie
livre qu'il a public sur Jeremie s'adresse au grand public.
Quomodo sedet sola civilas plena populo? C'est le debut des lamentations du prophete Jeremie. Les lecteurs chretiens connaissent ces textes;
leur memoire les continuerait au besoin, 1'harmonie en demeure dans
leur oreille, et its acquiescent volontiers a cette juste parole que
a 1'616gie profane n'a rien de comparable a cette lamentation m.Mais
s-ntir n'est pas tout, et s'imaginer le prophete, pleurant assis au milieu
de ruines, ne suffit pas. Si on demandait a beaucoup de lecteurs de
situer cette scene dans son cadre historique : de dire a quelle ipoque
cette ruine est surveaue, quels conquerants avaient ainsi rendu deserte
la ville auparavant si peuplee de Jerusalem, quelles etaient les principales prevarications dont Jerusalem s'etait rendue coupable, ces lecteurs
seraient, au moins un instant, peut-Atre embarrasses.
Le livre de M. Jean a la main, Jdrdmie, sa politique, sa theologie, ils
ont la clef de toute l'explication historique idsirable. u Des avant
Jeremie, 6crit l'auteur, il etait evident que l'independance des petits
peuples de 1'Asie occidentale dipendait de l'abaissement de deux grands
empires, 1'Egypte et 1'Assyrie. v (P. i.) Et il decritalors les trois grands
evenements politiques qui se deroulerent du temps de Jeremie: la
chute de Ninive, en 606; la fin de la domination 6gyptienne en Asie, i
la suite de la celebre bataille de Karkemis; enfin la ruine de Jerusalem.
Ainsi s'dclaire pour nous le r6cit desolb de Jeremie. La seconde partie
du livre de M. Jean, la Theologie de Jdremie, expose quelles etaient les
eneurs religieuses des peuples voisins et quels etaient les dogmes que
le prophete devait rappeler dans le royaume de Juda au peuple de
Dieu parce qu'il paraissait les oublier:
n autant tu as de villes,
" autant tu as de dieux, Juda;
" autant vous avez dresse d'autels I une infAme idole,
.d'autels pour offrir de I'encens au baal n Jer., xI, r3.
Ce livre de dimension assez restreinte (So pages) rehferme beaucoup
de renseignements. II est bien dcrit. Une ou deux fois nous avons
regrette que les references ne soient pas complitees par l'indication de
la librairie oh se trouvent les ouvrages citis: dire au lecteur que tel
livre a Cet publi6 h Paris ou & Londres est dejkI bien : il serait plus paufait, au cas oi l'on roudrait se le procurer, d'indiquer 1'dditeur.
L'ouvrage de M. Jean eat une excellente introduction historique et
thIologique & l'itude des 6crits du prophete Jiremie.
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447. - Nous donnons ici les indications bibliographiques sur les ouvrages mentionn6s ci-dessus (p. g99),
publiCs en langue allemande, a 1'usage des deux Communautes, pr&tres de la Mission et Filles de la Charit6.
1. Das Leben des heiligen Vincenz van Paul, Stifter der Congregation
der Mission (Lazaristen) und der Barmherzigen Schwestern, vol Maynatd,
Domherr von Poitiers. (Vie de saint Vincent de Paul, fondateur de la
Congregation de la Mission, dite des Lazaristes, et des Filles de la
Charite, par Maynard. Deuxieme edition revue et corrig6e. Traduit du
franqais par Edmond Heger, Prtre de la Mission. In-8 de 460 pages.
Chez Pustet, Ratisbonne, 1909.)
2. Tugenden und Leben des heiligen Vincenz van Paul. Von Maynard,
Ehrendomherr von Poitiers. Mit Genehmigung des Verfassers aus dem
Franzosischen ubersetzt. Zweite und verbesserte Auflage von Edmund
Heger, Missionspriester. (Vertus et doctrine spirituelle de saint Vincent
de Paul, par Maynard, chanoine honoraire de Poitiers. Traduit du
francais avec la permission de P'auteur. Deuxiime edition revue et corrigee par Edmond Heger, Pretre de la Mission. Un vol. in-8 de
476 pages. Chez Pustet, Ratisbonne, x191.)
3. Belrachlungenfjur alle Tage des Jahressum Gebrauche der Congreg
tion der Mission. Von einem Priester dieser Congregation. Aus dem
Franzosischen (Meditations pour tous les jours de I'an-ie a l'usage de
la Congregation de la Mission. Par un pr&tre de la mime Congregation.
Traduit du frangais. 4 vol. in-i2, igoo. Graz. Chez les Pretres de la Mi,
sion, Mariengasse, 48.)
4. Einige ausgewahlte Briefe des heiligen Vincenz von Paul.Aus dem
Franzosischen. (Lettres choisies de saint Vincent de Paul, traduit du
francais. Chez les Pretres de la Mission. Un vol. in-8 de 378 pages.
Graz, Mariengasse, 48, 1899.)
Ce sont tes lettres dont la lecture est indiquee pour la retraite
annuelle.
5. Auszug aus den Rundschreiben der General superioren iber die
hauptsachlichsten Pflichlen der Missionare. Au. dem Franzosischen iibersetzt. (Extraits des Circulaires des Supdrieurs gtenraur sur les principaux devoirs des M issionnaires. Traduit du frangais. Un vol. in-8 de
255 pages. Graz. Chez les Pretres de la Mission, Mariengasse, 48, 1899.)
6. Kleine geistliche Wiese der Congregation der Mission. Nach der
dritten Auflage aus dem Franzosischen mit Genehmigung der Obern.
(Petit pre spirituel de la Congregation de la Mission. Traduit du francais d'aprhs la troisieme edition, avec la permission des Supdrieurs. Un
vol. in-ia de 670 pages. Chez les Pr6tres de la Mission & Graz, Mariengasse, 48, i898.)
7. Allgemeine Regeln der Barmhersigen Schwestern vom heiligen Vincens
von Paul. Dienerinnen der Franken. (R&gles communes des Filles de
la Charite, servantes des pauvres malades.) Un vol. in-8 de i3o pages.
Graz, chez les Pretres de la Mission, 19q2.
8. Belehrungen fir die Sckwestern Dienennnen der Barmhersigen
Schwesterx. Von Johann Baptiste Etienne. (Instructions aux sacur ser
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vantes des Filles de la Charite, par J.-B. Etienne. Un vol. in-8 de
104 pages. Graz, 1911. Chez les Pretres de la Mission.)
9. Gebete und Andachtsubungen sum Gebranche der Barmherige.
Schrestern vom heiligen Vincenz von Paul nebst eimgen sie besonders
etreffenden Unterweisungen. (Pribres et exercices de pi6te h P'usage des
Filles de la Charite de saint Vincent de Paul, avec des remarques spe.
cialement pour elles. Un vol. in-z2 de ioi6 pages. Graz, chez les Pretres
de la Mission, x91o.)
to. Gebete sum Gebrauche der Barmherzzgen Schwestern vom heiligen
Vincenz von Paul. (T6chter der christlichen Liebe.) Prieres i I'usage
des Filles de la Charit6 de saint Vincent de Paul. Un vol. in-12 de
164 pages. Chez les Filles de la Charit6. Graz, Mariengasse, 44.)
ix. Monatsexercitien sum Gebrauche der Barmherzigen Schwestern vor
heiligen Vincenz van Paul. Aus dem Franzosischen. (Retraites do mois t
I'usage des Filles de la Charite de saint Vincent de Paul. Traduit du
francais. Un vol. in-in de 5o3 pages. Chez les Pretres de la Mission.
Graz, 1909.)

448. Prof. GIOVANNI BOCCARDI. II nuovo osservatorio

di Torino. In-8, Torino, 1912.
Cette interessante notice indique les importants resultats qu'on a droit
d'esperer, et quelques-uns ont ctd d6jk obtenus, de I'installation du
nouvel Observatoire de Turin. Le precedent Observatoire, insuffisant,
6tait situe dans la ville en un endroit oih la trepidation causee par le
mouvement presque continuel de la foule et des vehicules genait beaucoup les experiences. Le nouveau est situe hors de la ville, & Pino
Torinese. On a profit6 dans l'installation actuelle de I'exphrience qui se
fait tous les jours et qui montre quelles ameliorations sont desirables.
C'est grace an zele perseverant du directeur de l'Observatoire de Turin,
M. Boccardi (C. M.) et i l'estime qu'on a pour lui, que les allocations
du gouvernement italien et quelques dons volontaires ont permis d'arriver & la creation de ce bel Observatoire.
449. Aux traductions de la Vie de saint Vincent de Paul par Abelly,
que nous avons mentionnies pricedemment, ii faut joindre une traduction en hollandais qui nous a ete signalee. Elle est en trois volumes in.8
et a etd publide par un prktre N.-A. Janssen, chez Mosmans, Bois-leDuc, 1864.
Cette traduction est assez fid/le, mais la c Vie n et les a OEuvres a sont
fondues ensemble, d'oi il risulte que I'ordre des matieres est un pen
different.

450. La Vie de saint Vincent de Paul, instituteur de la
Congrigationde la Mission et des Filles de la Chariti.
A Nancy, chez Leseure, MDCC. XLVIII. 2 vol. in-4,
xxvi-588 p. et 615 p.
Comme nous I'avons fait precedemment pour la Vie de saint Vincent
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de Paul par Abelly, ci-dessus page s66, nous completerons ce que nous
avons dit,de la vie du fondateur de la Mission &crite par Collet, en
donnant ici la table chronologique qui permet de retrouver dans cet
important ouvrage les principaux renseignements que le lIcteur peut
desirer.
La Vie de saint Vincent de Paul, par Collet, edition de 1748.
TABLE CHRONOLOGIQUE

Sommaire du premier livre

1578. Etat de la France sur la fin du seizieme siecle. Ignorance et
corruption du clerge, I, 3, 571. - Naissance de saint Vincent de Paul,
son education, 5.
1588. Ses 6tudes et ses progres, I, 8.
1596. II regoit la Tonsure et les Ordres Mineurs, 1, 9.
1597. II va a Toulouse, y prend le degr6 de bachelier, explique le
maitre des sentences : remarques A ce sujet. Injustice d'un ecrivain,
I, 9.

1598. Le Saint reooit les Ordres du sous-diaconat et du diaconat,
I, i3.
1600. 11 est ordonne pretre, I, x3.
1605. II est fait esclave, vendu a trois maitres, I, IS.
1606. Le dernier est renegat; Vincent le convertit, I, 19.
1607. Vincent s'embarque avec lui et revient en Europe; il va k Rome,
ses occupations dans cette ville, I, 2o. 1608-1609. Un ministre du roi le charge d'une affaire importante. II
revient en France, I, 24.
1609. Ses liaisons avec de Berulle, 1, 26. - Calomnie atroce contre
saint Vincent. Son innocence est reconnue, 7.
1610. On le presente i la reine Marguerite. II entre chez cette princesse en qualitn d'aum6nier, I, 30. - Sa charite pour un docteur fatigue
d'une enorme tentation, 31.
1611. II se retire chez M. de Berulle, I, 35.
1612. On le charge de la cure de Clichy. Ce quil fait dans cette
paroisse, I, 36. - II en sort pour entrer dans la maison de Gondi, 39.
1613. Sa conduite dans la maison de Gondi, I, 41. - II empeche
M. de Gondi de se battre en duel, 43.
1614. Estime universeile qu'on faitde lui. Mme de Gondi se met sons
sa conduite, I, 45.
1617. Confession d'un paysan de Gannes, ses suites, I, 46. - Premiere
mission i Folleville, 48. - Vincent sort de la maison de Gondi, 49. II est pourvu de la cure de Chitillon 53. - Affliction de la maison de
Gondi. Lettre du general des Galres, sentiments de son 6pouse, 54. Elle s'efforce de rappeler Vincent chez elle. II le refuse, 58. - Ses travaux k Chitillon, 60. - II r6forme son clerg6, 62. - Ses autres succes
dans cette ville, 64. - Changement de deux femmes de condition, 65.
- Conversion eclatante du comte de Rougemont. Vertus de ce seigneur.
Son d6tachement des creatures. Sa sainte mort, 66. - Conversion de
plusieurs heretiques : abjuration de MM. Beynier et Garron, 7r. Occasion et etablissement de la Confririe de la Charite, 74. - Riglcment de cette Confrerie, 76. - Elle se repand dans la plupart des
provinces du Royaume, 8o.
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Sommaire du deuxiihe livre.
1617. Nouvelle tentative de la maison de Gondi pour y faire rentrer
saint Vincent, I, 8a. - II quitte Chitillon. Consternation de cette ville.
Bel 6loge qu'elie tait des vertus du saint pretre, 84.
1618. II rentre chez M. de Gondi et y travaille aux Missions, I, 86.
- Mission de Montmirel : conversion de trois hretiques. Objection
affigeante de PI'n d'entre eux. Reponse du saint, 88. - Vincent va voir
les galiriens. II est touchi de leur situation. II tache d'y rem6dier, 93.
1619. Louis XIII 1'etablit aum6nier general de ses galbres, I, 96.
1620. II est noniun par saint Fianiois de Sales superieur des Filles
de la Visitation, I, 97, 572..
1621. II etablit A Joigny une confrerie d'hommes pour le soulagement des pauvres, I, 9 9. - Le R. P. general des Minimes I'associe aus
Sprieres de son Ordre, too.
1622. II va i Marseille au secours des forcats. 11 se met a la chaine i
la place d'un galerien, I, lot.
1623. Retour du saint & Paris. 11 passe par Macon et y rend aux
pauvres un service important, I, io4. II fait une Mission sur les
galires, io8. - II visite sa famille, se repent de cette demarche, ro9.
- Autres Missions dans le diocese de Chartres, i1r.
1624. Projetdefonder une Compagnie de Missionnaires, I, zz .
1625. Ce projet excuti par la maison de Gondi, et & quelles conditions ,I,
3.Mort de la generale des galeres. Son eloge. Vincent va
en province pour consoler M. de Gondi, nx6. - II sort de sa maison
et se retire au college des Bons-Enfants, 18. - Portrait du saint ct son
caract&re, Ix9. - Examen de deux d6fauts dont on Pa accuse, 123. Jesus-Christ fut le grand modele qu'il se proposa, xa5. Premiers
compagnons de Vincent de Paul, 128.
i•l2. Son institut approuvY par M. 1'Archeveqie de Paris, I, 129.Le roi y met le sceau de son autoritd, i3o.
1627. Premiers travaux de la nouvelle Congregation, I, x31.
1628. Exercices des Ordinands, I, 032. - Portrait de M. Bourdoise,
132. - On commence . Beauvais les exercices des Ordinands, 34. Les exercices des Ordinands sont etablis a Paris (z63z), 135. - Le saint
les soutient malgre la d6pense, z36. - II exhorte les siens & se donner
tout entier & une aussi bonne ceuvre, 139. Precautions qu'il prend
pour le succes de ces exercices. Matieres qui s'y traitaient, 141. - Fruits
qui en resultent dans le royaume, en Italie, a Genes et & Rome, oi ils
sont confirmis par l'autorit6 di Saint-Siege, 145. - eloge de MM. les
abbes de Chandenier, 148. Inquietude de notre saint et qu'elle en
fut l'occasion, 149. - Jalousie d'une Communaute, 15x. Nouveau
d&cret du Saint-Siege, x5t.
t129. Caractere de Mile Legras : ses premiers rapports avec saint
Vincent, I, 154. - II 1'emploie b la visite des confreries de la charit6,
155. Succes de ces visites: 6venement qui tient du miracle, 157. Etablissement de la Madeleine, 159. Mort de M. le cardinal de
Birulle, i6x.
Sommare du lroisieme livre.
1630. Antiquite et revolutions de la matson de Saint-Lazare, I, r63.
- Elle tait du temps de saint Vincent administrie par des chanoines
rIguliers, 165. Demaels survenus entre eux et M. Le Bon, leur
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prieur, i65. - Celui-ci offre la maison & notre Saint, qui la refuse, 166.
- Traits remarquables de son humilite, 167.
1631. Notvelles instances pour la donation de Saint-Lazare, I, i69.
- Vincent est force d'y c6der, 17x.
1682. II prend possession de cette maison, I, 173. - Proces avec
MM. de Saint-Victor; ils sont deboutes par arret, 174. - Biens qui
reviennent au public de ce uouvel etablissement, 176. - Soins des gali-iens, 176. - Hl6pital i Marseille pour les forcats, 178. - Brevet d'au.
m6nier rtal accord6 au Saint, i8o.
1833. Commencement des conferences eccl6siastiques, I, x8i. Quelle en fut l'occasion, z82. - Premiere assemblee : discours de saint
Vincent, 184. - Ordre de ces conferences, x86. - MM. de Pavilion,
de Perrochel, Godeau, Olier sont les premiers a y entrcr, les conferences deviennent extrmement c6lebres, 189. - Bien qu'elles produisent dans i'fglise, 191. - Missions faites par ceux de la conference a
I'H6tel-Dieu, dans un bourg trxs dereglM, et surtout au faubourg Saint.
Germain. Occasion de Gette derniere mission; peine que le Saint eut &
la faire entreprendre; moyens dont ii voulut qu'on se servit pour reussir,
199. - Autres biens qui naissent de la meme association, 203. - Olier
en forme de pareilles en Auvergne. Noyon, Angouleme, Angers font
des conferences sur le modble de celle de Saint-Lazare, 2o3. - Lettre
de M. Godeau, 205. -- Etablissement des retraites spirituelles. Mesures
que prit saint Vincent pour les faire reussir, 206. - Style et sujets des
discours qu'on]y fit, 209. - Avis sur les resolutions qui se prennent dans
la retraite, 21o. - Crainte qu'eut saint Vincent que les siens se degofitassent de donner la retraite, 213. - Bons effets de ces exercices. Des
pecheurs d6sesp6ers s'y sanctifient, 2x5. - Le goft des retraites passe
dans les provinces, 216. - Piodigieux changements de quelques ecclcsiastiques, soit en. France, soit & Genes, 217. - Retraite du cardinal
Durazzo, 218.
1634. Institutions des Filles de la Charite. Faib!es commencements
de cette Compagnie, I, 222. -

Saint Vincent

lui donne des regles

pleines de sagesse, 225. - Occupations et exercices de piete de ces
filles, 227. - Approbation de M. de Gondi. Lettres patentes du roi,
229. - Protection singulibre de Dieu sur une soeur de la Chariti, 23x.
- Institution d'une compagnie de dames en faveur des malades de
I'Hotel-Dieu, 232. - Regles de cette Assemblee; bien qu'elle produit;
charnt de la presidente Goussault, 235. - Depenses que fait l'-ssemblee des dames, 241.
1635. Vincent 6tablit des seminaires scion le plan du Concile de
Trente, I, 242. - Missions dans le diocese de Montauban, 243. - Missions dans les Cevennes, 245. - Le Saint empeche on des siens de
donner une version du texte syriaque. Beau mot a ce sujit, 243. Reussite de la mission des Cevennes, 247.
1636. Missions a l'armee. Rgglement pour ceux qui y travaillenl, I,
248. - Double succes de cette mission, 25o.
1637. Services rendus a l'ordre de Malte. Portrait de M. de Sillery,
I, 25t. - Vincent passe quelques jours au Temple. On ne suit pas scs
avis et on echoue, 253. - Le grand maitre de Malte ecrit au Saiat,
254. - Demelts de celui-ci avec M. de Saint.Cyran, 255. - Eloge de
cet abbe compose par lui-meme, 256. - II commence b d&biter ses
erreurs. Son mipris pour le Concile de Trente: ses prntendues lumiires
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sur l'Ecriture, scs idCes-sur;l'Eglise, 258. - II s'emporte contre saint
Vincent 2t1. - Celui-ci veut faire un nouvel effort sur cet abbe, 262.Fametse lettre du dernier, 263. - Interrogatoire sur Saint-Cyran;ils'y
couvre d'ignomninie, 265, 572. - Temoignage de Vincent de Paul en
taveur de Saint-Cyran, fabrique i plaisir, 266, 574, 58o. - Miracle opder
cJne les Filles de la Visitation,a267. - Saint Vincent y a grande part,
29. - Sa' congregation etablie k Richelieu ({638), a70. - Erection d'1n
seminaire !interne. Maximes du Saint en fait de vocation, 271. - 11
epouve serieusement ceux qui veulent entrer ches lui, 273. - Plan da
seiinaire interne. Etudes des jeunes Missionnaires, 276. - Aventure
3 Jacques de la Fosse, 277. - Tendresse infinie du Saint pour ses
entants, 279.
1838. Mission & Saint-Germain-en-Laye en presence de toute la cour,
, 28o. - Attention et avis du cardinal: de Richelieu, 281. - Visite de
M.zde Qutriolet, 282. - Louis Le Breton envoye a Rome, 284.
Sommaire du quatridme livre.
1639. Horrible etat de la! Lorrainelsous le due Charles IV. Fureut
des Suedois qui la ravagent, I, 287. - Difficulte de secourir cette province. jNctre Saint Pentreprend, 288, 581. - Secours donnes a la ville.
de Toul, k la ville de Metz, i la ville de Verdun, . Nancy, a Barde.
Duc, 291. - Sainte mort de Germain de Montevit qui y travaillait:
6loge de ce Missionnaire par le recteur des Jesuites, 298.
1640. Pont-k-Mousson secourn aussi bien que Saint-Mihiel et Lun&.
ville, I, 3oo. - Reconnaissance des Lorrains, 3oi. - Vincent soulage
ceux qui s'etaient refugids a Paris, 307. - II procure un lieu de retraite
i une communaut6 religieuse, 3ro. - Extreme besoin de plusieurs Lorrains, 3r. - Vincent forme une assemblee de seigneurs pour y remedier. Ce remede fut difficile a cause de l'oppression des catholiquea
d'Angleterre, 312. - Portrait de Cromwel, 313. - Efforts et generositi
du Saint, 314. - It prie le cardinal de Richelieu de donner la pair,
3x6. - Sommes prodigieuses envoyees en Lorraine. Protection de Diea
sar celui qui les porta, 3i8, 582. - Saintes occupations de la Congregstion, 323. - L'eveque de Genuve 1'tablit i Annecy, 324.

1641. Erection des grands seminaires, I, 325. - Moyens dont le Saint
vent qu'on use poui reussir dans un seminaire, 326. - II croit qu'on ne
dolt en dispenser personne, 328. - Engagement de ceux qui y travaillent, 329. - Fruits qui naissent des seminaires, a Paris, en Bretagne et
dans le Quercy, 332. - Aveu de M. Alain desSolminihac, 335. - Viacent predit que M. d'Arenthon sera evaque d'Annecy, 336. - II fait la
visite des Ursulines de Beauvais, 337. - M•me de Chantal vient k Paris.
Sa mort, r6velation de sa gloire; tloge de cette dame, 338. - Services
rendus i son Ordre par le Saint, 342. - Idee qu'eurent de Vincent les
Filles de Sainte-Marie, tant de la ville de Saint-Denis en France, que
de la capitale, 344. - Talent qu'il cut de calmer les peines d'esprit, et
d'humilier la vanite, 358. - II vent se demettre de la charge de sup&
rieur de ces Dames. Elles s'y opposent, 354. -- II interdit aux siens It
directions des religieuses. 355. - Mort de Louis Le Breton, 356.
1642. La Congregation ' ia Mission etablie a Rome, I, 357. - Le
Saint convoque une assem 'e generale. I1 abdique sa charge, est forc,
, e la reprendre, 359. - Mort du cardinal de Richelieu, 361.

1643. Maladie de Louis XIII. II meurt entre les bras de saint Vincent,
I, 362. - Conseil de conscience. Vincent y est admis malgre lui, 364.
- II prisente au conseil un plan de conduite, 368. - Mazarin se rend
maitre d'une partie des affaires, 369. - Trait de fermetd et de sagesse
de notre Saint, 371. - Avis qu'il donne a un auminier qui 6tait tente
de faire des d6marches pour devenir eveque, ,373. - Sa conduite k
P'gard d'un religieux qui avait une idte semblable, 374. - It retranche
divers abus, 377. - Sa vigilance cuntre la simonie, 378. - Calomnie
atroce contre le Saint, Dieu la punit, 379. - Services qu'it rend a l'epis.
copat, 38o. - I1 termine ut demsl6 au sujet de l',evche de Saint-Paulde-Ltun, 381. Translation de l'eveche de Maillezais i la Rochelle,
382. - Zee. du Saint contre les huguenots, 383. - Ses remontrances
a M\. de Mo!4 au sujet des appels comme d'aous, 384. - Son sentiment
sur 'usage des censures. 385. - Services qu'il a rendus aux Chanoines
reguliers de Sainte-Genevieve, de Chancelade, de Prcmontr6, et a la
congregation de Saint-Maur, a l'ordre de Saint-Antoine, etc., 387. Ce qu'il a fait pour les communautes de filles, 390. - Orages que sa
fe-mete lui attire, 391. - Sa conduite au sujet des dcmissions d'abbayes,
393. - II rdtablit la paix dans les monasteres de la Perrine et d'Estival,
394. - II dissipe une secte d'illumines, fait proscrire les duels et bannit
l'iIndcence de la comedie, 395. - Noblesse et gtnerositt de ses sentiSes talents
ments. II refuse une somme de cent mille livres, 397. pour le conseil des rois. Principes de ces talents, 400. - La Congregation s'etablit a Marseille et k Sedan, 403.
1644. Dangereuse maladie du Saint. Un de ses pretres offre sa vie
pour la sienne, I, 405.Projet d'une mission k Babylone, 407. - Sentiments du cardinal de La Rochefoucault sur la residence des superieurs,
408. - Seminaires de Saintes et du Mans, 408.
1645. Etablissement i Tunis. Elogej de Louis Guerin et de Jean Le
Vacher, I, 409. - Catholiques d'Irlande persecutes par Cromwel. soulages par saint Vincent, 41o. - Pretres ramenesaau devoir; disgrace de
M. Olier, conduite du Saint dans cette occasion, 411.
1646. Affaire de Saint-Meen et ses suites, I, 413. - Estime et charit6
Rare desinteressement du saint
mutuelle des contendants, 417. pretre, 418. - Projets de mission h Sale jet h Babylone, 419. - Opposition de M. d'Horgni. Sage repliquej du Saint,h42o. Missions en
Irlande, 422. - Avis donnes a ceux qui y sont envoyds, 423.
1647. Vincent s'associe aux travaux de ses pretres, I, 424. - Services
rendus aux Filles del la Providence, aux orphelines, aux IFilles .de
Sainte-Geneviive, aux Filles de la Croix, 425. - Deux reflexions a ce
sujet, 429. - La Congregation est etablie & GCnes, et pa.rqui, 4 3i Eloge du cardinal Durazzo, 432. - Vincent perd deux excellents sujets,

433.
Sommaire du cinquizme livre.
1648. La Congrgation de la Propagande pense k la couversion 6de
Madagascar, I, 435. - Description de cette ile; religion du pays; vertus
.
des Olys, 436. - M.ours des Madagascarois, 439 - Saint Vincent leur
envoie deux pretres; sages avis qu'il leur donne. Embarquement de ces
messieurs; leur conduite dans le vaim-au. Inquietude de 1'equipage,
440. - On arrive b Madagascar, 44A. - Travaux des missionnaires :
l'un d'eux ,visite un Dian : il est appeld chez un malade. Beau mot
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d'une femme infidile, 445. - Voyage et mort d'un des missionnaires;
Affliction et zele de son compagnon. II prend des mesures pour 'instruuc
ion des infideles; parcourt plusieurs valles; demande du renfortt
saint Vincent, 448. - Dcpart de plusieurs autres missionnaires (1654 et
sb55); mort de cinq d'entre eux, 455. - Le Saint en envoie d'autres
{1656), 455. - Sa reponse a ceux qui voulaient Ien detourner, 456. Aventures de M. Estienne (1659), 457. - Cruelle situation de Vincent
de Paul; son egalite, 458. - Commencement de l'affaire des enfants
trouves (1638), 459. - Triste etat oi ils sont reduits : Vincent en a pitie,
461. - Premiers services qui leur sont rendus (i638). Les dames de son
assemblee pensent s'en charger (164o), 461. - Elles changent de dessein (1648). Le Saint les flechit. Ce qu'il a fait pour ces enfants, 463. Rdponse aux murmures d'un de ses pretres, 465. - Troubles en France,
466.
1649. La reine vent chitier Paris. Le Saint va lui proposer d'eloigner
le cardinal Mazarin, I, 467. - Conseil chez la reine : on y arrete que
Mazarin ne sortira pas, 469. - La maison de Saint-Lazare, ravagde par
la Fronde. Ferme pillee par les royalistes, 471. - Le Saint se retire k
Freneville : visite des maisons de sa Compagnie, 473. - Sage conduite
qu'il garde au Mans avec M. Lavardin, 473. - II court risque de la vie
i Durtal, au sortir d'Angers et a Rennes, 474. - On veut I'y arreter
comme royaliste, 476. - II part pour Saint-Meen; est rappele i Paris;
tombe malade; est force i se servir d'un carrosse, 476.
1650. Redoublement des troubles du royaume, I, 479. - La Picardie
et la Champagne ravagees; le Saint y envoie deux de ses pretres; triste
portrait qu'ils font de cr pays, 480. - Desolation de la ville de SaintQuentin, 485. - D6nombrement des villes soulagies; courage invincible des missionnaires, 486. - Intrepidit6 de Donat Cruoly, 488. Gratitude de la ville de Reims, 489. - Etat des secours donn6s aux deux
provinces, 49o. - Assistances rendues a plusieurs regiments irlandais,
49g. - Paris et ses environs frapp6s de la main de Dieu : Vincent y
remidie, 493. - Etampes soulag6, 494. - Mort de plusieurs missionnaires et Filles de la Charitd, 495. - Mont-de-piet6 etabli par M. Duplessis-Mombart, 496. - Aum6nes secretes de notre Saint, 496. Liberalites de la duchesse d'Aiguillon, 497. - Paris secouru aussi bien
que Gennevilliers, 497. - ZXle de Vincent pour les interitsdu roi, 5oo.
- Ce qu'il fait pour obtenir la paix : levons qu'il donne sur ce sujet k
ses enfatts, 5oz. - II est insulte i la porte de la conference, et emp&che
que les coupables ne soient chitits, 5o5. - II regoit un soufflet ' deux pas
de sa porte; s'humilie devant celui qui la frapp6; il menage la pair
entre les princes et les ministres, 5o6.
1651. Vincent envoie de ses pretres en Pologne, I, 5o8. - Caractire
et vertus de M. Lambert : il sert les pestifires i Varsovie; il est attaque
du mal, meurt regrette de la cour et des provinces; douleur de saint
Vincent, 5oo. - Mort du prieur de Saint-Lazare. Respect qu'eurent
pour lui les missionnaires. II n'eut avec saint Vincent qu'un d&mWl1 qui
fait honneur a Pun et ' l'autre. Funeirilles du prieur, 5Y3. - Seconde
assemblke de la Congregation, 517. - Sage morale de saint Vincent,
517. - Commencement de I'affaire du jansenisme; premiers travaux
de Jansenius; dessein de son livre sur la grace; principes qui lui servent de base; cons6quence qu'il en tire, 518. - Jugement que porte
Saint-Cyran de l'Augustinus; precis de cet ouvrage dans les cinq fameuses
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On pense 1 porter cette affaire k Rome, 525. -

Proposition des deux chefs fletrie (1647), 528. - Sentiment de notre
Saint sur le livre de la Frequente communion. Les principes de ce
livre opposes k ceux de saint Charles Borromie. Remarques sur deux
approbations de cet ouvrage, 5a9.Le Saint ne veut ni que ses pretres
crient mal a propos contre la nouveauti, ni qu'ils se taisent par respect
humain, 533. - II porte les eivques k demander au pape la censure du
livre de Jansenius, 535. - Nouveau trait contre Saint-Cyran, 536. Labadie apostat (s65o), 536. - Vigueur du saint Eveque de Cahors,
Alain de Solminihac, 537.Sentiments des ievques d'Alet, de Pamiers;
Vincent le combat d'une manibre ferme et respectueuse, 539. - Les
jansnristesne veulent pas que le pape decide, parce qu'il peut dicider;
ils demandent la decision d'un concile, parce qu'on ne peut en assembler, 542. - Remarques de M. de Rance sur M. d'Alet, 544.
1652. Le parti depute a Rome pour 6carter la censure de Jansenius.
Vincent oppose deputis i deputes, I, 545. - Sentiments de la cour de
France sur les nouveautes, 547. - Qualites des deputes jansenistes,

548.
1653. Constance d'Innocent X dans l'affaire des cinq propositions, I,
549. - Nouveaux efforts du parti pour eloigner la censure; elle parait
enfin; frivoles objections qu'on fait contre, dissipies par M. Hallier,
550. - Lettre du sieur Lagault, 554. - Propositions de Jansenius examinees en plus de trente-cinq congregations; Innocent X assiste a plusieurs; entend les deputes du parti, 555. - Sagesse et moderation de
saint Vincent, 557. - II va i Port-Royal; fausses promesses qu'on lui
fait, 558. - Nouvelle lettre de M. Hallier. Vincent parait craindre qu'il
n'agisse avec trop de feu; et lui, que Vincent ne se laisse surprendre,
558. - Le Saint travaille pour le rescrit apostolique, 56z. - II depose
un regent suspect; ii met la soumission dans les communautis dont il
est superieur; il tache de gagner Jean Deslions: lui procure une riponse
du pape, 562. Miracle de la sainte Epine, 566. - Nouveaux efforts
de Vincent de Paul, 566. - Ce n'est point par les aum6nes d'un parti
qu'il faut juger de son orthodoxie, 567. - Point de composition avec les
novateurs; maniere dont ii faut les combattre, 568.
Additions.
Eclaircissements sur 'une des erreurs que Vincent de Paul imputait
'1abbi de Saint-Cyran, 571. -- Examen du temoignage qu'on pr6tend
avoir ete rendu en faveur de celui-ci, 574. - Inscription k la louange
de M. de Chandenier. La gloire de l'l6ve et la gloire du maitre qui
l'a form6, 583.
Sommaire du sixieme livre.
1653. Saint Vincent, malgreson grand age, travaille aux missions, II,
i. - Un inconnu lui laisse la disposition d'une somme considdrable.

Etablissement de i'h6pital du nom. de Jesus, 2.
1654. Le bel ordre qui y regne fait naitre la pensee d'un h6pital general. L'affaire est mise en d6liberation dans lassemblee des dames, II, 5.
- On s'adresse au Parlement. Les sentiments y sont partages, 8. -

Laffaire reusjt enfin; la direction spirituelle en est proposee au Saint,
qui ne croit pas devoir i'accepter, so. - Jeune Allemand, vrai luth&
riea, faux missionnaire, 12. - Etablissement i Treguier, 14; a Turin :
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dloge du marquis de Pianezze, 14; i Agde, S5.- Conversion de la
reine Christine. Projet d'une mission en Suede, i5.
1655. Disgrace du cardinal de Retz, II. 5i. - Bontd d'Alexandre VII
pour la Congregation, 16.
1656. Idee gendrale des occupations de saint Vincent. Confiance universellequ'on avait en lui, II, 17. - Sa patience et sa tendresse mises
a l'epreuve, au sujet de ses missiinnaires d'Angleterre, 2o. - Tempete
a la veille d'un embarquement pour Madagascar, 21. - Avanies faites
au consul d'Alger, 22. - Peste et guerre en Pologne, 23. -- Le marquis
de F±nelon renonce au duel : qui l'y engagea, 24. - Peste en Italie;
les missionnaires prechent dans la ville de Rome; sept d'entre eux vont
a Genes, 27.
1657. Charles d'Angennes entre dans la Congregation, II, 28. - Rene
Almeras, maitre des comptes, suit son exemple, 29. - Eloge de
M. Jolly, 29. -

Missions dans 1'Anjou, 3i. -

On prie le Saint d'em-

pecher 1'6tablissement de quelques congregations semblables a la sienne.
Sa reponse. Dangers que plusieurs corps portent le meme nom, 3t. Mort de Mme de Pollalion. Le Saint travaille pour les Filles de la
Providence, 35.
1658. On veut metire des capucius & Madagascar. Desintlressement
de Vincent de Paul. Nouvelles tentatives pour le secours de cette ile,
II, 37. -

Mission de Metz, 39. -

Affreux dcbordements d'eaux, 40. -

Alarmes du saint pretre, 41. - BPtaille des Dunes, 42. - Vincent
envoie des Filles de la CharitE a Calais, 42. - Nouvelles preuves de
son estime pour elles, 43. - II donne des Constitutions a sa Congregation, 44. - Plan de cet ouvrage. Abr&ge des maximes qui y sont renferm6es, sur la pauvrete, la purete, les missions, la maniere simple de
pr6cher I'Evangile. Estime qu'un grand eveque faisait de ces constitutions, 45. - Discours du Saint pour animer les siens A l'observance de
leurs Regles. - Benidictions promises a ceux qui y seront fideles, So.
- Consolation suivie d'amertume. La maison de Saint-Lazare perd un
bien qui lui avait beaucoup cofit&. Belie lettre qu'ecrivit le Saint a cette
occasion. On le presse de se pourvoir par requkte civile. It s'en tient
au parti de la soumission. Motifs de sa conduite. Exhortation sur ce
sujet, 56.
1659. Maladie du Saint. II dcrit . MM. de Gondi, II, bi. - II procure d'-uze mille ecus aux Maronites du Liban, 62. - Etat des pilerins
de Sainte-Reine; Vincent anime quelques particuliers a y bAtir un h5pital; ils y reussissent malgre les contradictions, 63. - Deux services
rendus par le Saint au diocese d'Autun, 66. - Missionnaires a Narbonne. Lettre au marechal de Faber, 67. - Mort de M. Solminihac,
68. - Canonisation de Frangois de Sales : faute innocente de l'evtque
du Puy, 69. - La Congr6gation est etablie a Rome par les soins du
cardinal Durazzo, 7o

.

1660. Complication de maux dont le Saint est afflige; force de son
esprit. Son etat plus flcheux de jour en jour. Rigueur qu'il exerce sur
lui-m4me, II, 70. - Epreuves que Dieu lui envoie. Mort de M. Portail
et de Mile Le Gras, 75. - Le Saint se demet de la charge de sup6rieur
des Filles de la Visitation; il est forc6 de la reprendre, 76. - Eloge de
l'abbe de Tournus; il demande A etre requ dans la Cpngregation, il
l'obtient la veille de sa mort, 77. - Maladie de M. Alm6ras, 79. Douleur de saint Vincent. Sa paix dans les souffrances, 8S. - Sea tra-
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vaux dans le sein de la mort. Maniere dont il s'y prepare, 8t. - L'Italie
prend part k son stat. Bref d'Alexandre VII. Lettre du cardinal
Durazzo, 84. - Extr6mit6 du saint Pr&tre. Ses dernieres actions, 85. Sa mort, 86. - Ses obseques. Justice que lui rendent la reine mere, la
reine de Pologne, le prince de Conti, le marquis de Pianeze, Ie presi-

dent de Lamoignon, le P. de Gondi, les eveques de Cahors, de Montauban, de Pamiers, d'Alet, de Toulon, l'archev6que de Narbonne et

M. de Barcos, 87. oraison funebre, 92.

On lui fait des services

Sommaire dn septieme livre. -

a

Reims, & Paris. Son

VERTUs, p. 94.

Collet a suivi le mime plan qu'Abellv; c'est pourquoi nous ne Iranscrivons pa le sonmmaire de ce livre.
Sommaire du huiliime livre. -

LES (EUtVES, p. 325.

.feime observalion que pour le livre precedent sur les Verlus.
Sommaire du neuvieme livre. -

CULTE.

La viesaintede Vincent de Paul est sonplusgrand miracle, II, 5r.Eloge magnifique qu'en fait une these soutenue en Sorbonne (1664),
513. - L'6venement vrifie plusieurs predictions du saint pr&tre. 11
calme la frenesie d'une religieuse de Troyes et les scrupules d'un
ecclesiastique (r697), 515. - Sa gloire revele a Gilbert Cuissot (1661),
519. - II est invoque par Henri Maupas, ve&que d'Evreux, 520. - Trois
Filles de la Charit6 preservees du naufrage (1689). Plusieurs autres
delivrees de diverses maladies, 521. - Missionnaires soulagis; des
Croisilles, GCrault, Abot, 522. - Guirison de Marie-Andre Laurence,
de deux personnes du seminaire de Saint-Charles, de la femme du lieutenant criminel de Riom, de Charles Demia, de Louis de Varenne, 526.
- Miracle arrive dans l'Anjou (17o6), 53o. - Hommage rendu k Phumiliti du Saint dans un exorcisme, 531.
16I7. Commencement des informations, II, 532. - Concours de toutes
les puissances en faveur de Vincent de Paul, 534. - Lettres de I'assembl6e du clerg6 et de Messieurs de la ville de Paris. Enumeration
des services que le Saint a rendus k l'Etat, 535.
1705. Le cardinal de Noailles nomme des commissaires pour entamer
l'affaire, II, 54o.
1708. Proces informatif; autre de non cultu: ils sout examines par
Prosper Lambertini, II, 541.
1709. Proces in genere, II, 543.
1711. Proces in specie, II, 544.
1712. On ouvre le tombeau du Saint. Son corps est trouv6 entier, II,
545. - Le cardinal de Noailles ecrit an pape. Les autres commissaires
font la meme chose, 547.
1714. Trois Congregations pour l'heroicite des vertus, II, 548. - Elle
est d6cid6e par les meilleures tates de Rome, 549. - Miracles prisent6s
a la Sacrde Congr6gation. Joseph Compoin, Marie-Anne L'Huillier,
Antoine Greffier, Catherine Marquette, Mathurine Gu6rin, Jacques
Grou, Michel l'Epine, Philippe Legrand gueris de diverses maladies.
Comment les miracles sont examinds a Rome, 55o.
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1729. Vincent de Paul b6atific. Pompe avec laquelle sa fete eat celdbree a Rome. Seconde ouverture de son tombeau (a5 septembre), II, 559.
- On pense & sa canonisation. Fameux miracle oper6 k Montmirail
sur une religieuse, 568. - Trois autres operes t Paris. Le dernier
attesti par une dame protestante, 572.
1736. Bulle de canonisation (16 juin), II, 58o. -- Celebrite delafetei
Rome, i Paris, k Fontainebleau, k Lyon, k ChAtillon-les-Dombes, i
Acqs et surtout & Bordeaux, 58I. - Fameux miracle arrive k Seas, 586.
- Autres arrives en Italie, 589. - Conclusion, 593.
ADDITIONS
Lettre du cardinal de Retz, 595.
Lettres de MM. Bossuet et Flichier, 6ob.
451. Dans le volume lJ'glise el la Revolution, qui fait partie de !'Rstoire gnerale de Ptglise, par M. F. Mourret, pr&tre de Sain-.Sulpice,
ce volume se vend aussi i part (Paris, Bloud), on a une des meilleares
etudes sur cette 6poque dramatique et difficile k apprecier.
Au point de vue religieux, les evenements de la Revolution out eti
racont&s et juges par beaucoup d'6crivains; mais cette epoque ayant eti
l'objet depuis quinze ou vingt an~ de recherches tres etendues, il faut
n6cessairement avoir recours aux livres r6cents. Par exemple, sur la
, seconde Terreur a qui suivit Ie 18 fructidor et oh des milliers de
pr&tres furent jetis sur les rivages de la Guyane ou enfermes sur les
pontons de Rochefort, Rohrbacher a... trois lignes.
On a eu recemment l'avantage de pouvoir lire deux volumes de
1'ecrivain distingu6 qu'est M. de la Gorce, sous ce titre: Histoire reigieuse de la Rivolution franfaise (Paris, Plon). Le livre est ecrit avec un
grand soin qu'apprecie justement le lecteur; les portraits sont traces
d'une manibre attentive, mais l'appr•ciation des 6evnements, surtout des
ev&nements religieux, demeure avec sa particuliire difficult6. Ces faits-li
sont fort complexes: I'erudition de 1'historien n'y suffit pas toujours et
il faudrait presque quelque chose de la penetration professionnelle du
casuiste pour d6brouiller certaines situations religicuses de ce temps-Ii.
On annonce comme suite an premier volume du savant M I'abbi
Sicard, de Paris, les Evigues pendant la Revolution, un deuxiame volume
consacr6 h l'appreciation des problemes religieux du temps de la Revolution: ce volume est attendu avec impatience et ii sera accueilli avec
satisfaction par les lecteurs qui s'interessent i 16'tude de cette 6poque.
Mais des maintenant ona un livre de grande valeur dans celui que nous
avons nommi
en commenant, 6crit par M. Mourret: PEglise et la
Revolution. Malgrt ses dimensions restreintes, il renscigne d'une
maniere tres suffisante; les vues g6nerales intdressent et les appreciations sont celles non seulement d'un historien erudit, mais aussi d'un
theologien.
Ce qui concerne la Congregation de la Mission a pour nous un intirat
particulier. Deux points y 6taient a noter: le pillage de Saint-Lazare
et la question du serment. Du pillage de Saint-Lazare, M. de la Gorce
n'a pas fait mention; M. Mourret, lui, cite (p. 67) le ricit trbs autorisi
des Mdmoires pour servir h Plhistoire de la religion au dix.ktuitme siUcle,
publiis par Jauffret; on y lit en detail le r6cit de cette imeute du
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3 juillet 1789, prelude de la journee du 14 et de la prise de la Bastille.
Sur la question du serment, on est d'accord sur ce qui concerne le
serment i la Constitution civile du clerge qui fut condamne un peu plus
tard par le pape. La difficulte porte sur le second serment, celui de
a Libertd, Egalite -, ou a petit serment v prescrit la suite des 6venements du zo aoft 1792 (14 aofat 1792). M. Mourret ecrit (p. 168) : Les
quinze 6veques rest6s en France et quelques eveques emigr6s, tels que
M. de Boisgelin et M. de Barral autoriserent leurs pritres a preter le
serment; la plupart des pretres qui demeuraient a Il'tranger le ddclarirent illicite. La presque universalite du clerg6 de.Paris, les membres
des Congregations de l'Oratoire, de Saint-Lazare et de Saint-Sulpice,
des maisons de Sorbonne et de Navarre le preterent (Annal. cathol.,
t. I, p. 406)... Au mois de mai 1793, le cardinal Zelada, ministre du
pape, consulte par M. Emery, lui repondit : a Le pape n'a rien decide
a sur le serment en question: s'il est purement civique on peut le
a pr6ter z... L'angoisse des Ames, appelees t se former par elles-mines
leur conscience, restait toujours douloureuse. v Ainsi parle M. Mourret.
II discute ensuite I'opinion de dom Piolin dans son ouvrage PEglisedu
Mans, etc., et 1'interpretation donnee par M. Misermont dans la Revue
des ltudes historiques (janvier-fevrier xgoo) a une r6ponse de Pie VI
adressee, le 5 octobre 1793, au clerge de Chambery.

452. -

Anciennes Annales de la Congrigation de la

Mission. In-12, en cours de publication.
Le but de cette publication est de recueillir et de publier dans leur
ordre chronologique les renseignements se rapportant a la Congregation
de la Mission. Les faits les plus anciens, ceux qui se rapportent a la
periode de la vie de saint Vincent de Paul, sont connus, parce qu'on les
a lus dans les diverses biographies du'Saint avec lesquelles nos lecteurs
habituels sont familiarises : c'est pour cela que ces evenements sont rap.
peles brievement. Mais ii n'en est pas de mime pour les Cvenements
accomplis a partir de RenC Almeras, d'Edme Jolly, etc. Les ivenements
de ces temps-li sont moins connus, ou s'ils sont connus ils sont moins
nettement classes dans I'esprit. Les Anciennes Annales seront comme le
memento clair et asses abreg6 de toute cette histoire.
En indiquant le synchronisme ou tableau des evenements tontcmporains de i'histoire generale, dans lesquels viennent s'encadrer en quelque
sorte les faits particuliers qui concernent I'histoire de la Congregation,
on appr6ciera d'une maniere plus exacte ces derniers faits.
Des maintenant, on peut juger de ce que sera la publication de ces
Anciennes Annales. Et mime, pour aider k en classer les feuilles qui oat
et6 jointes en supplement k la fin des derniers numeros des Annales,
nous reproduisons ici le sommaire de ce qui a paru.
TABLE DES MATIRES DES ANCIENNES ANNALES

DE LA MISSION

Pages.
Preface...... . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anciennes Annales; objet et division. . . . .. . . . . . ..

.
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PREMItRE PARTIE. -

Les Origines

1576
La naissance de saint Vincent de Paul. - SYNSCHONISME : le
pape Gr6goire XIII; le roi de France, Henri III; la Ligue. ..

q

1577-1587
Les premieres annees de saint Vincent de Paul. - IISTOIRE
GtNRXAL : Henri III et la Ligue. Les Pays-Bas s'affranchissent
de la domination espagnole (1579). Mort de sainte Therese (i58a).
Mort de saint Charles Borromde (1584). Sixte-Quint; il excommunie
Henri de Navarre (i585). Supplice de Marie Stuart (1587). . . . .

r3

1588-1591
Premieres 6tudes de saint Vincent de Paul. - HISTOIRE GEN£RALE : en France, le massacre des Guises; destruction de Plnvincible Armada (6588). Henri III se declare contre la Ligue (1589).

x5

1592-1599
Pr6ceptorat de saint Vincent de Paul chez M. de Commet. HISTOIRE GENELALE : Clement VIII, pape (1592). Saint Francois
de Sales; ses travaux. Conversion de Henri IV (0593). Henri IV
entre k Pans( 594). Absolution de Henri IV prononcCe i Rome (1595).
Mort de saint Philippe de Neri (1595). . ...........
.

17

1596
Vincent de Paul recoit la tonsure et les Ordres mineurs. HISTOIRE GENtRALlE: Les ducs de Mayenne, d'Epernon et d'autres
se soumettent a Henri IV. Naissance de saint Francois RWgis. ..

xg

1597-1604
Les etudes theologiques de Vincent de Paul & Toulouse. Son
preceptorat k Buzet . . . . . . . . . . . . . . . ..
. .....
.
1598-1599
Vincent de Paul recoit le'sous-diaconal etpe diaconat. - HISTOils
GENEgALE : L'edit de Nantes (1598). Mort de Philippe II d'Espagne (x598). Marguerite de Valois; rupture de son mariage avec
Henri IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a.

1600
Vincent de Paul est ordonnz pretre; il dit sa premiere messe. HiSToxIa GiNjsRAL : Guerre entre Henri IV et le due de Savoie.
En Angleterre, persecution des catholiques sons Elisabeth. En
Italie, supplice de Giordano Bruno . . . . . . . . ... . .

3

1601-1604
Vincent de Paul est nommi a la cure de Thil; il v renonce.
Continuation de ses etudes. - HISTOIRE GcENtaAL : Saint Francois de Sales sacr6 6veque (x602). Angelique Arnauld, abbesse de
Port-Royal. Mort d'Elisabeth d'Angleterre (16o3,; avrnement de
Jacques I •. Les Carmelites k Paris (1606). Mort de Fauste
ocin (o04).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ..
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Vincent de

Paul est

fait esclave. -

HISTOIRE

Leon XI et Paul V, papes. En Angleterre, la
poudres . . . . . . . . . . . . . . .
....

a

GIENIRALE:

Conspiration des
...
. .....

3

1606
Suite de la captivite de saint Vincent en Barbarie. -

HISTOIRE

GtNRALE : Interdit de Venise. Fra Paolo Sarpi contre Bellarmin.
Naissance de Corneille I Rouen. . ..............
.

37

1607
Suite et fin de la captivit6 de Vincent en Barbarie. Voyage &
Rome. - HIsroIRE GENEbALE : Mort de Baronius. ......
.

39

1608
S6jour de Vincent de Paul

& Rome.

-

HISTOIKE GAtErALK :

L'assemblde du clergd de France et les decrets du concile de
Trente. Publication de P' a Introduction a la vie devote ) de saint
Francois de Sales ........................

44

1609
Mission de Vincent de Paul & Paris aupres du roi Henri IV.
Ses visites k 1'h6pital de la Charite. Le juge de Sore. Vincent, aum6nier de la reine Marguerite. -

HISTOIKE GtENEALE :

L'Espagne reconnait l'independance des Provinces-Unies. Le
a grand dessein x de Henri IV. En Amdrique, les i reductions du
Paraguay

. . . . . . .......

. ........

46

1610
Vincent de Paul est nommd abbe de Saint-Leonard de Chaumes.
II prend sur lui la tentation d'un docteur. - HISTOIRE GEcfRALE: Assassinat de Henri IV par Ravaillac. Louis XIII lui succede; rgence de Marie de Medicis (16zo-1614). Naissance d'Arnaud.

So

1610-1611
Vincent se retire
l1'Oratoire. - HISTOIRE GtENEALE : Berulle
fonde 1'Oratoire. Marie de Mddicis abandonne la politique de
Henri IV et donne sa confiance k Concini. . . . . . . . . . . .

5

1612
Vincent de Paul cure de Clichy. -

HIsTOIRE GNtR-ALE : Fon-

dation des Ursulines de Paris par Madeleine Lhuillier. . . ...

.

1613-1617
Premier sajour de Vincent dans la maison de Gondi. - HisTOIRX GtENErs : Jean Sigismond de Brandebourg passe ,u protestantisme et prend le titre de duc de Prusse (i6r3). En France,
r6volte de seigneurs ambitieux. Etats g6ndraux, les derniers jusqu'i
Ia Revolution (1614). Louis XIII declard majeur; il 6pouse Anne
d'Autriche (T6x5). Premier ministure de Richelieu; nouvelle rivolte
des seigneurs . . . .. ...
.. .. . .. .. .. .. . ....
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3o 1617

La mission de Folleville. Saint Vincent cur &kChAtillon-lesDombes; ses travaux en cette paroisse. II est rappel] dans la
maison de Gondi et y rentre. -

HISTOUta

Gt•bxEt

: Mort du

theologien Suarer. Marie de Medicis se rkconcilie avec son fils
..........
Louis XIII ..................
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1618
Missions donnees par Vincent I Villepreui., a Montmirail et en
d'autres villes. II commence i Paris l'ouvre des galeres. HISTOrIE GbENEALE : La Visitation instituee en ordre religieux.
Synode de Dordrecht. Debuts.de la guerre de Trente ans.. . ..
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1619
Vincent est nomme aum6nier g6enral des galbres. 11 est choisi
par saint Francois de Sales et Mme de Chantal pour supdrieur de
la Visitation. Retraite de Soissons. -

HIsromaI

: La

G•NfatAL

reforme des chanoines de Lonrr;e et ie P. Fourrier. La Compagnie des Indes; fondation de Batavia. . . . . . . . . . . . . .

68

1620
£tablissement de nouvelles confrdries de la Chariti. Confre
ries d'hommes. -

HISTOIRE GtNtALE : Louis XIII et les protes-

tants du BWarn. Combats des Ponts-de-C6 contre les seigneurs.
La guerre de Trente ans: victoire du parti catholique a la Montagne-Blanche .........................
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1621
Vincent de Paul est associe A I'ordre des Minimes. - HISToSIE
Avenement du pape Grigoire XV. Mort de Bellarmin.
Siege de Montauban. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
GENtRALE :
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1622
Vincent visite les galeres de Marseille. -

HISTOIRE GtNtBrAL

:

Institution & Rome de la Congregation de la Propagande. Mort
de saint Frangois de Sales. Les protestants du Languedoc; places
de stret6 accorddes aux protestants. Paris devient archevch. •..
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1623
Vincent de Paul itablit la coufrerie de la Charit6 i MAcon.
II donne une mission sur les galres i Bordeaux. II visite sa
famille. -

HisTOIRE GENEKALE : Avnement du pape Urbain VIII.

Le cardinal de la Rochefoucault et la reforme des ordres religieux. Naissance de Pascal. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1624
Vincent est nommi
principal du collige des Bons-Enfants A
Paris. - HISToIax GtNstaAL : Le second ministire de Richelieu;
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DoUXIlME PARTIE. -

331 La Congrigation de la Mission

Sources et divisions de cette deuxitme partie. . . . . . ...

83

LIVRE PREMIER
Saint Vincent de Paul
institutear et premier Supdriour g6n6ral (1825-1660)
1625
Vincent de Paul fonde la Congregation de la Mission.
assiste Mme de Gondi & la mort. II se retire au college des
Bons-Enfants. Ses premiers compagnons et ses premiers travaux.
Ses premiers rapports avec l'abb& de Saint-Cyran. - Hrmsroa
cG•iN••
: Les religieuses de Port-Royal viennent de la maison
des Champs s'etablir b Paris. En Angleterre, avbnement de
Charles I
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
1626
Saint Vincent passe acte d'association avec ses premiers compagnons: Ses premiers rapports avec Mile Le Gras. - HISTOIar
GisERALZ: Richelieu affermit son pouvoir. Paix de La Rochelle
avec les protestants. Naissance de Mme de Sdvign6. .....
.

95

453. - Compendium historiae ecclesiasticae ad usum
clericorum sinensium a Joanne de Vienne, C. M., concinnatum. Pekini, typis Pei-tang, 1912. Un volume in-8
de 574 pages.
Ce livre a Wtdannonce et justement loud i notre avis dans les termes
suivants:
a Voici un livre qui etait reclami depuis longtemps par les elbves et
les professeurs de tous les grands seminaires d'Extr6me-Orient. Depuis
plusieurs annees, il n'existait plus de manuel pratique d'Histoire de
l'Eglise en latin.
a Le Compendium de M. de Vienne n'est point une reedition du travail
de MM.Coqsetet Humblot (anciens missionnaires k Pkin), 6puise depuis
une quinzaine d'ann6es; c'est un ouvrage nouveau et conCu sur un plan
different. Au lieu de suivre strictement 'ordre chronologique, rauteura
proc6d6 par periodes et par questions. On peut assurer que cet ouvrage
facilitera beaucoup l'etude de l'histoire eccl6siastique aux eleves indigenes, grace au style simple et tout a fait A leur portde, aux divisions
claires et aux caract&res gras qui soulignent l'idie principale de chaque
paragraphe. Des tables analytiques et alphab6tiques aideront I retrouver
un fait on un nom.
a M. de Vienne n'a pas oubli6 de s'dtendre spcialement sur les
diverses 6tapes de 1'evangelisation des nations d'Extzme-Orient et de
la Chine en particulier. *
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L'auteur s'est servi de la langue latine, il a bien fait; il &rit en cette
Slangue trbs clairement et tris correctement. En un on deux endroits
seulement il a fait ne exception: en t&te du livre, par exemple, il a
mis des observations en francais, observations de p6dagogie on de piete,
quil aurait pu mettre en latin ou m6me omettre tout k fait.
Mais ce sont 1k de minimes d6tails. Nous faisons des voeux pour que
cet utile Manuel d'histoire ecclisiastique soit adopt6 dans an grand
nombre de seminaires, notamment dans lea s6minaires d'Extr&me-Orient
pour lesquels il a on spcial interet.
A. MILON.

Le Girant : C. ScumaBri.

Impaimerie de J. Dumoulin, i Paris

EUROPE
FRANCE
LES FETES DU CENTENAIRE D'OZANAM.

-

S.

EM.

LE

CARDINAL VINCENT VANNUTELLI A LA MAISON-MERE
DES LAZARISTES A PARIS. AVRIL 1913.

Pendant son s6jour a Paris, ou il vint comme lgat
du Saint-Pere pour presider les fetes du centenaire
d'Ozanam, fondateur des Conferences de Saint-Vincent-de-Paul, le cardinal Vincent Vannutelli a bien
voulu accepter l'hospitalitd a la maison-mere des Lazaristes, rue de S6vres, 95.
Tout en nous tenant discretement a notre place qui
6tait simplement de lui offrir une demeure, nous
avons eu par 1l mrme l'occasion de saluer de plus
pres l'illustre prince de l'iglise. M. le Superieur g6n6ral lui a prisent6 la communaut6, comme nous
allons le dire, et pendant son s6jour parmi nous, le
cardinal 16gat s'est montr6 plein d'affabilit6 et de
bienveillance pour tous.
Voici, d'ailleurs, quelques renseignements sur la
suite des f&tes en l'honneur d'Ozanam et sur le s6jour
de S. Em. le cardinal Vincent Vannutelli a Paris, qui
peuvent interesser nos lecteurs.
I
Le 2 avril, arrivait en gare de Rome un wagon sp&cial que la Compagnie frangaise des chemins de fer
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Paris-Lyon-Miditerranee mettait gracieusement a la
disposition du cardinal Vincent Vannutelli, 16gat du
Saint-Pere a Paris pour le centenaire d'Ozanam. Le
secr6taire g6inral de la Compagnie Paris-Lyon-M.diterranee, venu express6ment de France a Rome pour
cela, rendit imm6diatement visite au cardinal avec
lequel il devait repartir le lendemain pour Paris.
Le lendemain, 22, un grand nombre de persbnnalitis assistaient, i midi cinquante, au depart du lIgat
qui 6tait accompagn6 de Mgr Cerretti, vicaire capitulaire de Sainte-Marie-Majeure, et de M. Fontaine,
superieur de la maison internationale d'6tudes des
Lazaristes h Rome.
Le mercredi, 23 avril, le cardinal Vannutelli arriva
i Paris, a deux heures quarante minutes de l'aprbsmidi. M. le vicomte d'Hendecourt, vice-prisident, et
M. de Lanzac de Laborie, secr6taire de la Soci6t6 de
Saint-Vincent-de-Paul, 6taient all6s au-devant de Son
Eminence jusqu'a La Roche et avaient pris place dans
le wagon-salon, mis gracieusement i sa disposition.
A son arrivie, le cardinal-legat fut salu6 par S. tm.
le cardinal archeveque de Paris; par M. Calon, president g6enral de la Societ6 de Saint-Vincent-de-Paul,
et par M. Villette, procureur de la Congregation des
Pretres de la Mission, communaut6 dont Son Aminence allait etre l'h6te pendant son sijour a Paris.
S. Em. le cardinal archeveque de Paris presenta a
S. Em. le cardinal 16gat le petit-fils d'Ozanam, M. Frederic Laporte, et plusieurs membres de la famille du
fondateur de la Societe de Saint-Vincent-de-Paul.
Le cardinal Vannutelli ayant souri a ceux qui l'acclamaient, monta en automobile, tandis que le cardinal archeveque de Paris s'en retournait a I'arclieveche.
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A la communaut6 des Lazaristes, 95, rue de Sevres,
une r6ception avait it6 pr6par6e. Ia grand'porte, au

LE CARDINAL VANNUTELLI
MGR CERRETTI

3.

CH. FONTAINE.

A la maison des Lazaristes, a Paris; 23 avril 19ii3.

fond de la cour, qui mene a l'appartement r6serv6 B
l'h6te illustre de la communaute,6tait decorte de dra-
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peries rouge et or et surmont6e d'un 6cusson aux armes
de Pie X. Au-dessus de cet ecusson et dominant la
vaste cour, est une statue de saint Vincent de Paul, le
fondateur des Lazaristes. La communaut6 s'&tait rassembl6e autour du cardinal, qiii, ayant d6pouillk son
manteau, apparut dans la majest6 de sa haute stature
et des insignes cardinalices. II remercia de cette riception dans ce Paris pour lequel il avait tant de sympathie.
La , salle des Reliques n avait 4tC aminag6e en vue
de la reception des groupes de catholiques qui se proposaient de venir offrir leurs hommages au cardinal
legat. Le tr6ne que I'on y dispose, en quelques circonstances, pour l'archeveque de Paris, avait 6t0 plac6 a
l'endroit oii se trouve habituellement I'autel.
C'est dans cette salle que le cardinal Vannutelli
voulut bien, quelques instants apres son arrivie, recevoir la communaute, qui lui fut pr6sent6e par M. le Superieur gn6aral : pr&tres, 6tudiants, seminaristes et
freres coadjuteurs 6taient reunis.
Aprbs un chant en latin ex6cut6 par les jeunes gens
en I'honneur du pape et de son l1gat, M. Fiat, supirieur general, lut les paroles suivantes:
tIN~ALtCE,
Ce nous est un grand honneur de recevoir dans notre modeste.demeure un Prince de la Sainte •glise romaine, et je
crois entendre saint Vincent de Paul nous criant : a Humiliez-vous, vous n'etes pas dignes d'une telle faveur. ,
N6anmoins, Eminence, A c6te de ce sentiment bien fond6,
s'en eleve un autre en nos ccurs et c'est celui d'une tres
douce consolation de voir le Legat de notre bien-aime pontiie
le pape Pie X, se faire pour quelques jours P'h6te de celui
que nous regardons comme I'inspirateur d'Ozanam, cet admi-

rable chrdtien sur la memoire duquel, Votre eminence, vient
jeter un si grand lustre.

C'est biea, en effet. ce nous semble, auprbs des restes de
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l'ap6tre de la charitk qu'a surgi la source de ce grand fleuve
qui arrose aujourd'hui l'Paivers catbolique et qui s'appelle
les Conferences de Saint-Vincent-de-Paul.
En apportant B cette grande institution si bienfaisante et
si prospire les bdnddictions et les encouragements de
lEglise, Votre Eminence, honore avssi saint Vincent et
flatte l'amour filial de ses ainds.
Vous nous arrivez, Illustrissime Prince, les mains pleines
de bdiddictions, veuillez les rdpandre sur la double famille
de saint Vincent; elle reste toujours tres attach6e a la chaire
de saint Pierre et, en ce moment, elle se rdjouit de voir le
Pape de I'Eucharistie qui a fait de si grandes choses, en si
peu de temps, le saint et bien-aime Pie X, revenir presque
des portes du tombeau a la vie et a la sante.
Qu'il plaise t Dieu le conserver longtemps a son Eglise,
afin qu'il puisse rdaliser son programme : Instaurare omnia
in Christo.

Le cardinal, qui parle trbs parfaitement la langue
frangaise, a rCpondu d'une maniere fort gracieuse. I1
a remerci6 de l'accueil qui lui 6tait fait et, en termes
tris heureux, a dit sa v6ndration pour saint Vincent
de Paul au milieu des enfants duquel il 6tait heureux
de se trouver, son admiration pour Ozanam et sa sympathie pour la France.
Le cardinal a donne sa b6nediction et, ensuite,
pendant qu'on ex6cutait un nouveau chant, la communaut6 a d6fil6, chacun s'agenouillant devant Son tminence et baisant son anneau.
Le cardinal 16gat s'est rendu A l'archev&ch6, pour
faire visite au cardinal Amette, archeveque de Paris.

C'est le vendredi soir, 25 avril, que commencerent
les r6unions et ftes en l'honneur d'Ozanam. Ce jourla, au soir, les membres du Conseil gen6ral des Soci&tes de Saint-Vincent-de-Paul requrent a l'Institut
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catholique, ancienne maison des Carmes, les membres
des Conferences venus des autres villes de France et
autres nations. C'est dans la crypte de l'6glise de
cette , maison des Carmes ) que reposent les restes
d'Ozanam.
Aussi, le lendemain matin, y eut-il l1 une c6r6monie
religieuse prbsidee par le cardinal-16gat, en presence
de Mgr l'archev&que de Paris. L'archev&que de
Reims, cardinal Lucon, y prononca un discours de
circonstance et, ensuite, fut b6nit par le l6gat le beau
monument de marbre elev6 dans la crypte sur le tombeau d'Ozanam.
Ce m6me jour, samedi, le 16gat d6jeuna chez l'archeveque de Paris. Le soir, dans une vaste salle des
fetes, qui contenait plusieurs milliers de personnes,
eut lieu l'assembl6e gin6rale internationale de la Societe des Conferences de Saint-Vincent-de-Paul.
La lettre aux termes de laquelle Pie X accr6dite le
cardinal Vannutelli comme l6gat pour le centenaire
d'Ozanam a ete lue au debut de la s6ance.
On a vivement applaudi le passage oi le SaintSiege proclame que la France est la nation dont
1'activit6 a toujours 6t6 et est demeurbe la plus intense et la plus f6conde pour toutes les oeuvres chretiennes.
Le cardinal Vannutelli a pris ensuite la parole. II a
declar6 qu'il 6tait tres emu des acclamations dont il
avait et6 l'objet, mais il a voulu en rapporter tout
1'honneur au pape, dont il a glorifi6 le regne.
Ensuite, le cardinal Vannutelli a loue Ozanam qui
avait su parler (( aux intellectuels sans foi et aux peuples sans pain ).
II a termine son discours par ces trois cris : lHonneur a Ozanam! Honneur a la Socibte de Saint-Vincent-de-Paul! Honneur a la France! ,
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L'assemblke a acclame le cardinal e1gat. Puis elle a
ecoute un tres bel 6loge d'Ozanam fait par M. Paul
Calon, president de la Soci&t6 de Saint-Vincent-dePaul. On entendit ensuite avec un vif interet MM. Gallavresi, d6legu6 du conseil sup6rieur de Milan, et
Stinglhamber, president du conseil superieur de Belgique. Enfin, le cardinal Amette termine la s6rie des
discours en faisant a son tour l'eloge d'Ozanam, a qui,
dit-il, est dfi en partie l'6panouissement de la renaissance religieuse qui a eu son aurore au dix-neuvieme
siecle et qui aura, espere-t-il, son accroissement et sa
splendeur au vingtieme. Avant que la reunion prit fin,
le cardinal lgat a donn6 a l'assistance la benediction
papale.
*

Le dimanche matin 27 avril, la messe fut cel6br6e,
a neuf heures et demie, par S. tm. le cardinal Vincent
Vannutelli devant un nombre considerable de fideles,
a la basilique du Sacre-Coeur de Montmartre.
Bien avant l'office, la cloche celebre, appelee ( la
Savoyarde ,, sonnait a toute Vtolee et autour du temple
une foule trks dense se pressait pour saluer le cardinal.
A neuf heures, S. tm. le cardinal Vannutelli des6
cendait de voiture. II etait accompagn de Mgr Cerretti, vicaire capitulaire de Sainte-Marie-Majeure, et
de M. Fontaine, sup6rieur de la Maison internationale
des Prktres de la Mission, a Rome.
L'orgue ex6cuta a l'entree solennelle du cardinal le
Tu es Petrus de Mendelssohn, apres quoi les fiddles
enLonnerent le Credo et le Magnificat.
S. Im. le cardinal Vannutelli donna la communion
aux membres du conseil central des Conferences de
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Saint-Vincent-de-Paul, aux membres pr6sents de la
famille Ozanam et a un grand nombre de fidles.
Un salut solennel a termin6 l'office.
Les pr6lats, a leur sortie, furent l'objet d'une manifestation sympathique.
C'est par un pan6gyrique d'Ozanam, prononc6e
Notre-Dame de Paris, ce soir-li, que devaient se terminer les f6tes k l'honneur d'Ozanam. L'immense et
merveilleuse cathidrale 6tait absolument remplie d'une
assembl6e d'1lite, telle qu'elle les connait depuis que
Lacordaire y a cr6 ce courant qui, chaque annee,
attire autour de sa chaire c61kbre un auditoire choisi.
Ce netaient pas, ce jour-la, des intelligences inquietes
et d6sireuses de s'eclairer sur les mysteres de la foi qui
6taient accourues. Cette fois, la vaste nef 6tait remplie
par cette multitude de croyants d6vou6s A toutes les
ceuvres du bien et de la charit6 que sont les membres
des Conferences de Saint-Vincent-de-Paul. Nous avons
assist6 a cette solennit6 : I'attitude de cette foule, qui
paraissait heureuse, calme, profond6ment religieuse,
nous parut uh tres beau spectacle: il s'harmonisait avec
la beaut6 de l'immense 6glise, dont l'architecture satisfait si pleinement le regard, avec la douceur et la majest6 de la musique et des chants : la voix d'un 6loquent orateur allait planer tout a 1'heure sur cet auditoire qu'on sentait d6ji sympathique et accueillant
pour ce qui allait lui etre dit: tout cela formait un
ensemble merveilleux.
Le cardinal-e1gat, rev6tu de la cappa-magna, descendit de voiture A l'extr6mit6 du vaste parvis ou place
Notre-Dame, qu'il traversa aux acclamations de la

fonle. 11 fut reiu sous le portail de la cath6drale par
le cardinal Amette, accompagn6 du cardinal Lucon et
d'une douzaine d'i6vques.
Apres une allocution du cardinal archev6que de
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Paris et le chant du Credo par la foule tout entiere, le
P. Janvier prononca un eloquent eloge d'Ozanam. Ce
discours fut suivi d'une courte allocution du legat,
pleine d'i-propos et de bienveillance, dans laquelle i!
exprima a tous ses vives felicitations.
A son depart de la cathedrale, le cardinal-lIgat a
eti encore plus acclam6 qu'a son arrivee.
Le soir, un banquet a reuni les notabilites des conferences autour des cardinaux Vannutelli et Amette,
de l'archeveque de Sens et des 6veques de Moulins et
de Meaux.
Des toasts ont &etportes par MM. Calon, president
des Conferences, au pape et au 16gat; Laporte, le
gendre d'Ozanam; M* Bonnet, avocat au Conseil d'tat
et membre des Conferences; un deligu6 beige, et
M. De Mie, d616gue de 1'Am6rique, membre du Conseil superieur de Philadelphie.
Le lendemain, Mgr I'archeveque de Paris c6ilbra la
messe en 1'6glise de Saint-Etienne-du-Mont : c'est sur
cette paroisse que la premiere conference fut fondie.
Les fetes officielles en I'honneur d'Ozanam 6taient
termintes.

Le cardinal-l6gat voulut bien agreer qu'a la maisonmere des Lazaristes eit lieu une invitation en son
honneur. Le lundi, 28 avril, a la table d'honneur dressee a l'extremit6 du vaste refectoire dans lequel 6tait
reunie la nombreuse communaute, s'asseyaient a midi
nos illustres invites. En face du cardinal-legat 6tait
S. Em. le cardinal archeveque de Paris. Les invites
etaient surtout les representants des grandes ceuvres
religieuses: Soci6t6 de Saint-Vincent-de-Paul, qui
avait 6te l'occasion de ces belles manifestations; CEuvre de la Propagation de la foi, CEuvre de la Sainte-
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Enfance; M. le Superieur general avait a sa droite
M. le Superieur du s6minaire de Saint-Sulpice; &taient
aussi presents Mgr Leroy, superieur de la Congregation du Saint-Esprit, et M. le Superieur du s6minaire
des Missions 6trangeres.
Au dessert, M. le Supirieur interrompit l'amicale
conversation de la communaut6 et prit la parole. En
termes fr6quemment applaudis, il exprima ses sentiments de v6n6ration et de profond attachement au
Souverain Pontife et a son tres digne representant le
cardinal-legat; il assura de notre amour le plus respectueux ( notre Pere en Jesus-Christ ,, 1'6minent
archeveque de cet incomparable archidiocese de Paris);
il eut une parole gracieuse a l'adresse de chacun des
repr6sentants des grandes ceuvres catholiques et des
societes d'apostolat presents a cette reunion. I1 termina en exprimant de nouveau sa vive admiration pour
le Souverain Pontife Pie X. Ses paroles furent suivies
de longs applaudissements.
Alors S. km. le cardinal Vincent Vannutelli se leva
et, en presence de S. Em. le cardinal Amette, repondit par des paroles pleines d'amabilit6 et d'apropos.
Apris avoir assure M. le Sup6rieur g6enral qu'il redirait au Saint-Pere les sentiments de veinration profonde dont il venait d'entendre l'expression a 1'egard
de Sa Saintet6, le cardinal exprima sa satisfaction de
tout ce dont il 6tait le t6moin. II dit qu'il &taitheureux
de se trouver parmi les fils de saint Vincent de Paul et
qu'il admirait leur ceuvre soit dans 1'6vangelisation des
infideles, soit dans les soins qu'ils donnent au clerg6 :
il ajouta qu'il avait confi6 le s6minaire de son diocese,
celui de Palestrina, aux Pr&tres de la Mission. II exprima
l'edification et la satisfaction qu'il avait 6prouvie, le
matin meme, a la maison-mere des Filles de la Cha-
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rit6, de ces ( anges de la Charit6 n, dit-il. II ajouta que
c'tait pour lui un spectacle bien consolant de voir
groupis en ce moment les repr6sentants des grandes
oeuvres d'apostolat et de charit6, t6moignage de la concorde qui regne entre tous et de 1'esprit chritien qui
les unit. I1 termina enfin en souhaitant que Dieu verse
ses graces sur M. le Sup6rieur gen6ral et sur la Congregation tout entiere.
D'unanimes applaudissements r6pondirent a ces
gracieuses et 6loquentes paroles. En s'asseyant, le
cardinal s'excusa d'avoir parl
sans pr6paration;
Mgr l'archeveque de Paris, cardinal Amette, lui r6pondit aimablement : ( eminence, vous avez tres bien
dit ce que tous nous avons dans le coeur,.--Et le lecteur en chaire lut le Martyrologe.
Par 1'allusion qu'il y fit dans les paroles qu'on vient
de lire, on voit 1'agr6able impression que conservait le
l6gat de la visite qu'il avait faite a la maison des Filles
de la Charit6. Il y 6tait alli, en effet, le matin de ce
meme jour, c6l6brer la messe en leur chapelle. Quelques-unes vinrent communier de sa main; pas toutes
evidemment, car il y a plusieurs centaines de sceurs k
la maison-mere et la c6r6monie eat 6t& sans fin.
Apres la messe, la mere g6nerale, Soeur Marie Maurice, pr6senta a Son Iminence le cardinal-l6gat, la
Communaut6: les sceurs de l'administration, les sceurs
du ( seminaire n, celles qui ont le soin ordinaire de
cette vaste maison et des oeuvres charitables qui s'y
accomplissent. Le Cardinal eut des paroles pleines de
bienveillance et d'encouragement pour toute la Communaut6 qu'il b6nit en se retirant.

Pendant les quelques jours qu'il demeura encore a
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Paris, le cardinal Vincent Vannutelli rendit visite en

particulier aux communautes dont il est le o protecteur n. II regut aussi de nombreuses dlegations
d'ceuvres catholiques qui Ctaient heureuses de lui presenter leurs hommages. Nous ne pouvons rendre compte
ici de ces d6tails; pour en donner une idte nous transcrirons seulement le compte rendu d'une de ces r6ceptions donn6e par un journal de Paris (le Figaro,
3oavril 1913).
RECEPTION DES CURES DE PARIS PAR LE CARDINAL-LEGAT

( Les soixante-quinze cur6s de Paris ont 6t6 requs
hier, a deux heures, chez les Lazaristes, 95 rue de
Sevres, par le cardinal Vannutelli.
, C'est M. le vicaire g6n6ral Gardey, cure de SainteClotilde, qui, dans une allocution fort gout6e, a prisentd ses confreres au repr6sentant du Saint-Siege.
( Voici un resume de son discours:
,4Les curds de Paris ne pouvaient accepter de ne point offrir
leurs plus respectueux hommages au cardinal envoye comme
ligat par le Souverain Pontife a la France pour reprdsenter
Sa Saintetd au centenaire du saint laique Ozanam, sans contredit une des plus pures gloires du dix-neuviime siicle,
Ils ne pouvaient accepter de ne point offrir 1'expression de
u
leur reconnaissance au prince de 1'Eglise, toujours si bienveillant aux Frangais de passage dans la Ville dternelle, et au
cardinal protecteur de la Compagnie de Saint-Sulpice a qui
ils doivent leur formation sacerdotale.
Que si Votre Iminence desire connaitre leur vie pastorale,
Q
voici quelques. traits rapides. Celui qui vous parle est cure de
Paris depuis quarante ans, et il vit depuis soixante ans au
milieu d'eux. Son tdmoignage est done autorisd.
1 Les cur6s de Paris sont laborieux, et il le faut bien, car
il n'y a pas de ministere plus absorbant que le leur.
,1Les cur6s de Paris sont ddsinteressis, et il le faut bien, car
si les ressources dont ils disposent sont relativement considd-
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rables, ils doivent faire face A des charges 6crasantes: ecoles,
patronages, bonnes ceuvres de toutes sortes.
u Its sont patriotes. Is aiment leur pays et leur Paris. Les
Parisiens le savent et leur en sout, pour l'oxdinaire, reconnaissants. I1 pent bien arriver parfois quedes Parisiens mettent
a mortquelqu'un de leurs curis(r),mais c'est tres rare, et il ne
faut pas juger sur de tels exces les Parisiens.
t Les curs de Paris aiment leur archeveque. Et jamais leur
filiale affection ne fut plus facile qu'aujourd'hui, parce qu'elle
ne fut jamais plus mCtitre.
1 Enfin, ou plut6t avant tout, les curis de Paris aiment
1'Eglise, et il n'en est pas un dont les sentiments ne repondent Aceux que le grand 6vique de Meauxa si eloquemment
exprim6s dans ce passage clibre du discours sur l'Unite de
l'Eglise : ( O Sainte tglise romaine, si jamais je t'oublie, que
ma langue s'attache a mon palais, etc. ,
c Dites tout cela au Saint-Pere, quand vous serez de retour
a Rome, aous vous en prions. ,

- La reponse du L6gat fut pleine d'aisance et d'affectueuse courtoisie. Je la r6sume aussi:
- Je suis tres heureux de saluer en vous le clerge de Paris, si
intelligent, si devoud et dont le ministere, en effet, est si
absorbant, puisque la population de chacune de ses paroisses
est au moins 6gale, parfois tris superieure, a celle d'un diocese d'Italie.
, J'ai 4t ravi et, je l'avoue, un pen surpris de 1'accueil
enthousiaste que l'on m'a fait de toutes parts. On sent que la
France estvraiment la - nation choisie i, et que, malgre les
de France est restee rivace et pros6preuves subies,.lglise
pere.
(r Et votre Paris donne l'exemple. L'aftuence des fouies dans
les iglises, la sincere devotioa qu'elles y apportent, les splendides ceremonies qui s'y deroulent, la gnderosit6 des fiddles
croissant avec leurs charges, m'ont 6difi6 profondement.
, Votre cardinal, par son zele admirable, son tact parfait, sa
haute intelligence et sa bont4,est vraiment le mod4le des pas(i) Allusion i M. Deguerry, cur6 de Paris, fusill6 pendant in Commune eaC S7l
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teurs. II continue dignement la lign6e des archeveques de
Paris, toujours a la hauteur de leur grande tAche, de leur difficile, mais si noble mission. Et le clergi parisien marche avec
une entiere dignite, lui aussi, sous la conduite de tels chefs.
<<Et j'ai senti, Messieurs, que vraiment Paris et la France
aiment le chef de 1'Eglise. C'est A Sa Saintet6, je ne me dissimule pas, que s'adressent tous les honneurs que 1'on m'a

rendus. Oui, cette nation frangaise, qui a dcrit de si belles
pages dans l'histoire de l'Iglise, est restie digne de son glorieux passe. Et il est impossible de meconnaitre qu'elle a toujours une grande mission a remplir.
<iEst-il besoin de dire, ajoute le journal que nous citons,
que ce petit discours a charme tous ses auditeurs ? Nous sa*vionsbien que le cardinal Vannutelli aimait la France, mais
nous lui garderons tous une profonde reconnaissance d'avoir
si nettement et si eloquemment, h maintes reprises, pendant
son sdjour a -Paris, exprimi de tels sentiments, dont sa qualiti
de representant du Saint-Siege augmente singulibrement le
prix. »
*

C'est le samedi 3 mai que Ie cardinal Vannutelli quitta
Paris; la Compagnie du P.-L.-M. qui l'avait envoy6
prendre a Rome, le ramena aussi gracieusement en
Italie. Voici comment un journal a rendu compte du
depart du legat qu'entouraient a la gare les prelats, les
pr&tres et les personnalit6s catholiques qui 6taient
venues le recevoir a son arriv6e :
,, Les derniers mots du 16gat furent des paroles
d'amiti6 pour les Parisiens et des remerciements aux
fidles pour le zele religieux qu'ils ont d6ployd au
cours des fetes d'Ozanam. Le cardinal Vannutelli tint
a dire aussi combien il fut sensible a la courtoisie de
la presse francaise.
( Le legat du pape est parti la veille des fetes de
Jeanne d'Arc. On s'attendait un peu, dans certains
milieux, a ce que le cardinal assistAt i ces f&tes, dont
sor titre et ses fonctions, ainsi que sa belle prestance
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et la somptueuse aisance avec laquelle il porte la robe
rouge auraient rendu l'6clat plus vif encore.
, Mais la mission du cardinal Vannutelli ne s'6tendait qu'aux fetes du centenaire d'Ozanam. Ces f6tes se
sont termin6es dimanche dernier. Pendant la semaine
qui les a suivies, le 16gat du pape n'est cependant pas
rest 6 inactif.
c Comme la plupart des cardinaux, Mgr Vannutelli
est ( protecteur , d'un grand nombre de congregations
religieuses et d'oeuvres catholiques; il a, tous ces derniers jours, visit6 ces congregations et ces ceuvres.
u C'est ainsi qu'il s'est rendu chez les ouvriers catholiques group6s par le comte Albert de Mun dans ses
fameux , cercles catholiques d'ouvriers n, et a 1'Association catholique de la jeunesse francaise, dont
M. Henri Bazire est le president d'honneur; le cardinal a reCu le comit6 de d6fense religieuse, pr6sid6 par
le colonel Keller; le conseil de la Ligue patriotique
des Francaises; la Corporation des publicistes chr6tiens, qui fut pr6sent6e par son nouvel aumbnier, le
R. P. Janvier, le pr6dicateur de Notre-Dame, et comme
il 6tait naturel, les membres du Conseil g6neral des
conferences de Saint-Vincent-de-Paul, dont les fetes
d'Ozanam 6taient la fete. Enfin le cardinal a d6jeun6
chez le marquis de Rosanbo, ancien d6put6 des C6tesdu-Nord et gendre du pr6sident des conf6rences
de Saint-Vincent-de-Paul.
( C'est en somme une revue complete des oeuvres
catholiques dont le siege est a Paris que le 16gat du
pape a pass6e avant de partir. , - Le Matin, 4 mai 1913.
III

Et maintenant, le lecteur se demandera probablement quelle impression il doit conserver du r6cit des
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&v6nements qui vient de passer sous ses yeux. A notre
avis, c'est un sentiment de satisfaction, relative sans

doute, mais de satisfaction v6ritable. Cette impression
a et6 heureusement formulke dans un article de journal
qui a &t6 fort remarque et qui est d. a la plume d'un

6crivain catholique tres distingue, M. Henri Bazire (i);
nous en citons quelques passages.

Apres avoir dit que les fetes magnifiques qui viennent de se derouler en l'honneur d'Ozanam, sous la
pr6sidence du cardinal-l6gat m6ritent d'etre remarquees, il expose comme il suit sa pense :
Que 1'envoyd officiel du Saint-Siege ne fat charg6 d'aucune
mission diplomatique, que son voyage n'eQt aucun rapport
avec les choses de la politique, lui-m6me P'a affirme et toutes
les voix de la publicite n'ont cess6 de le r6p6ter; et c'est tres
bien ainsi, car telle est la v6rit6 et, malgr4 le proverbe, la
vfrit6 est toujours bonne a dire. Ii n'en reste pas moins, cependant, que le passage du cardinal Vannutelli, dans les circonstances heureuses oi il s'est produit, prend une signification
et acquiert une portee que l'on chercherait bien vainement a
attenuer.
Un legat pontifical peut disormais, sans aucune autorisation du prince, c'est-.-dire de L'Itat, entrer en France, y circuler librement, s'exprimer de meme - avec le tact ividemment dont il ne se deparira jamais quant aux choses de la
politique - mais en pleine ind6pendance.
11 faut reconnaitre loyalement qu'on n'a rien tenti, en
France, dans les sphbres officielles, pour entraver la mission
du legat, et qu'on aurait plut6t mis, au contraire, certaine coquetterie a la faciliter. Avec quelle tixnidite! cela va sans
dire.
En faisant ces constatations, qui temoignent suffisamment
de notre ferme volont6 d'exclure tout esprit d'opposition systematique quand il s'agit de 1'intvrEt religieux et national,
nous ne nous sentons press6 d'aucune reconnaissance envers
le pouvoir. II a simplement compris son interet. Les temps
itIrL

Li6re Parole, 3o avril xiq3.
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de Combes et de Clemenceau ne sont plus, voila tout. En politique on ne rebrousse pas le chemin parcouru.
*

La moindre incorrection eat 6te d'ailleurs siverement jugde
vis-a-vis d'un l6gat tel que le cardinal Vannutelli, qui a apport6
tant de bonne grace et de haute distinction dans l'accomplissement de sa tache. Les Francais, dit-on, sont difficiles en
ce:te matiere: or, tous ceux qui ont approch6 le cardinal ont
6tc conquis et demeurent sous le charme. Dans ses paroles
officielles, aucun mot d'amertume ou de regret, aucune allusion, qui eit ite cependant bien naturelle, au passe ou au
pr6sent, helas! Au contraire, un perp6tuel hommage au zele
et a la vaillance de la France catholique, et comme un parti
pris d'eloge, forme la plus delicate de l'appel a la reconciliation.
Quel baume pour certaines blessures!
D'autant que, dans cette effusion du cardinal envers la
, noble France, nation choisie ,, il y avait, de sa part, tout
autre chose que le temoignage bienveillant d'un hate auguste,
mais la traduction fidele de la pensee pontificale, exprim~e
d'ailleurs dans le Bref oui Pie X daigne exalter le ginie de la
nation franfaise, plus active et plus fIconde que nulle autre
dans les entreprises capables de promouvoir la religion.

Est-ce a dire, apres cela, que nous escomptions pour unt
avenir tout proche la reprise des relations entre la France e
le Saint-Sifge? Non : il y faudra du temps, de la patience, de
la volont6, des luttes encore sans doute.
*

Le gouvernement n'a point recu l'ambassadeur, mais l'ambassade ne lui 6tait pqint destinde et elle a eu l'audience respectueuse et enthousiaste qu'elle pouvait souhaiter, non seulement de la part des catholiques, mais aussi de cette population d'ordinaire indiff6rente qui se prcssait sur les pas du
haut dignitaire romain.

Spectacle instructif que
descendre de voiture, tant
verser a pied, dans toute
Notre-Dame au milieu des

?5o ceiui du cardinal-l6gat oblig6 de
l'affluence Ctait grande, et de trasa longueur, la place du parvis
acclamations!

Et tout bas on se disait qu'aucune pompe officielle n'eft pu
valoir, comme consolation actuelle et comme presage d'avenir,
l'empressement tout spontand de ce peuple.
N'est-ce point vers lui, d'ailleurs, que s'avangait le representant du pape? Dans un instant inoubliable, du haut de la
- chaire de Notre-Dame, le cardinal de Cabrieres avait annonc6
que le concordat bris6 se renouerait, mais cette fois entre
I'glise et le peuple. A son d6part de Rome, Ie cardinal Vannutelli, comme pour bien preciser le caractire de sa mission,
avait, dans une interview, rappeld cette prophrtie. L'histoire
dira combien puissamment il a travaill6
sa realisation.
Aussi bien, un 16gat ne differe point souvent d'un missionnaire, et ce n'est pas la premiere fois que le dlgue
du pape
s'adresse directement au peuple chritien, en passant par-dessus .la trte des princes et des gouvernants, indignes ou hastiles. Est-ce une tradition m6didvale qui renait? On eit pu
le croire, l'autre jour, sous les vofites de Ntre-Dame. Oubien
sommes-nous en pr6sence d'une forme nouvelle du rayonnement apostolique, inconsciemment favorisde par ses adversaires memes? L'dvocation, constante ces jours derniers, de
l'euvre historique et apologdtique d'Ozanam, rappelait le souvenir de ces 6veques du quatrieme et du cinquiime siecle,
pionniers de l'Iglise chez les racea neuves; et le rapprochement se faisait de lui-mnme entre ces dieques d'autrefois et
ceux d'aujourd'hui, en butte a des difficultes inconnues du
passe. La parole fameuse du grand archev-que de Westminster,
le cardinal Manning, assigeait les esprits:" Jusqu'ici le monde
a 6t6 gouvernd par des dynasties; ddsormais, le Saint-Siege a
traiter avec le peuple; il a pour cela ses 6dvques en rapports
6troits, quotidiens et personnels avec le peuple. , - Henri
BAZIRE.

Post-scriplum. - A son retour a Rome, S. £m. le
M. le
cardinal Vincent Vannutelli a daign6 adresser i1
Sup6rieur g6n6ral la lettre suivante. Elle nous est trop
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honorable et trop pr6cieuse pour que nous ne la fassions pas connaitre a nos lecteurs.
Rome, ce 8 mai 1913.
TRES HONORE PeRE SUPtRIEUR GENERAL,

I1 me tarde de vous dire combien jevous suis reconnaissant de
l'accueilsibienveillant, sigracieux, si empresse que j'ai trouv6
dane votre religieuse maison. Cette reconnaissance, je dois
vous 1'exprimer, aujourd'hui, aussi au nom auguste du SaintPere; car Sa Saintetd, qui adaign4 me recevoir hier, aregardi
comme se rapportant a Elle-meme les prevenances que vous
avez eues pour son cardinal-legat. L'auguste Pontife m'a parld
du Superieur general de la Mission et de ses pretres, dans
des termes d'une grande estime et de la plus paternelle bienreillance. 11 vous envoie a tous, avec effusion, sa benediction
apostolique. Je n'ai pas laisse ignorer a Sa Saintete que l'hospitaliti de la rue de Sevres et Fassistance que j'y ai rencontr6e
sont pour beaucoup dans le bon r6sultat de ma mission.
Agriez, tres honori Pire, avec mes plus vifs remerciements,
1hommage de l'affectueuse v6enration avec laquelle je suis,
de votre paternit6
le tres ddvoud
Vincent, card. VANNUTELLI.

A la meme date, le tres distingui et tres meritant
pr6sident g6ndral des Conf6rences de Saint-Vincentde-Paul, M. Calon, adressait A M. le Sup6rieur general
la lettre suivante :
Sociedt de Saint-Vincent-de-Paul, Conseil gineral,
rue de Furstenberg,6, Paris
Paris, le 8 mai x913.
MONSIEUR LE SUPI'RIEUR,

Je sais que S. tm. le cardinal Vincent Vannutelli, au cours
de son sdjour a Paris, a manifestd k plusieurs reprises sa tres
vive satisfaction de I'hospitalite qu'il a re'ue chez les Pretres
de la Mission. Voulez-vous me permettre, au nom du Conseil
gendral de la Societd de Saint-Vincent-de-Paul. de vous exprimer g mon tour ma respectueuse gratitude.
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I1 nous est et6 impossible de procurer a notre cardinalprotecteur une installation aussi convenablement amenag6e,
aussi agreable, a',ssi recueillie, aussi bien ddfendue contre les
bruits et les indiscretions du dehors, que celle que votre delicate attention lui a preparxe. Au confort matiriel, vous avez
su joindre la plus agr6able des atmospheres morales : secondant a merveille les vues du cardinal, toutes de bont6 et de
reserve, rous avez prepare la population parisienne a comprendre la dignit6 de son attitude, h s'incliner avec empressement sous ses benedictions.

Apres avoir exprim6 combien il 6tait sensible a
1'accueil que les membres du Conseil general avaient
toujours trouv6 aupres de M. le Sup6rieur g6n6ral et
de ses collaborateurs, M. Calon, president du Conseil
g4n6ral, assurait M. le Sup6rieur " de l'union plus
6troite encore qui existera entre les fils de saint
Vincent de Paul et la Soci6t6 laique qui s'est plac6e
sous son patronage ,. - A. M.

LES i VIES DE SAINT VINCENT DE PAUL ,
(Suite, voyez ci-dessus, pages 5 et 190).

III. -

" SAINT VINCENT DE PAUL

",

PAR L'ABBIE MAYNARD.

Nous avons dit que les Vies de saint Vincent de Paul
ayant une valeur historique propre et que l'on peut consid6rer comme des sources, se reduisent a trois : celle
d'Abelly, celle de Collet et celle de l'abb6 Maynard.
Ce sont l, pourrions-nous dire, comme les " trois
synoptiques i de la vie de saint Vincent. Quiconque
veut 6crire sur saint Vincent de Paul, soit pour faire
un nouveau r4cit de sa vie, soit pour faire une 6tude
sur son action charitable ou sur ses vertus, est tenu de
recourir a ces trois sources-l.

D1jA nous avons donne quelques renseignements
sur Abelly et sur Collet; rappelons aujourd'hui ce que
fut l'abb6 Maynard et disons ce qu'est son travail sur
saint Vincent de Paul.
I
L'abb6 Michel-Ulysse Maynard 6tait originaire du
diocese de Poitiers en France. Il naquit en 1814, a
Saint-Maixent, chef lieu de canton du d6partement
des Deux-Sevres. II embrassa la carriere eccl6siastique
et fut ordonni pretre en 1839. Ses sup6rieurs le distinguirent a cause de son talent et lui confirent la
chaire de professeur de rh6torique au petit s6minaire
de Montmorillon. Bient6t il fut nomm6 superieur de
l'6cole libre de Saint-Vincent-de-Paul, a Poitiers,
qu'il dirigea pendant plusieurs ann6.es avec une grande
distinction et qui fut continu6e par les Peres J6suites.
Mais les travaux litteraires l'attiraient. Les 6tudes
de critique et d'histoire qu'il publia 6taient accueillies
avec faveur par le public : il vint s'installer a Paris oii
l'on a sous la main, par les bibliotheques publiques,
les plus pricieux instruments de travail. II 6crivait
avec facilit6, son style 6tait correct et ferme, parce que
sa pens6e 6tait toujours precise. II etait dou6 d'une
memoire extraordinaire. Un Missionnaire, originaire
lui aussi du diocese de Poitiers, qui fut son condisciple,
M. Terrasson, ancien secr6taire g6n6ral de la Congregation de la Mission, nous a racont6 que ce que l'abb6
Maynard, alors, avait appris une fois, il ne I'oubliait
plus jamais. C'est surtout lorsque, applique aux 6tudes
d'histoire, on doit se mouvoir au milieu des faits, des
dates et des noms propres qu'une aussi fidele memoire
rend les plus grands services.
Les 6tudes critiques de l'abbe Maynard publides dans
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diverses revues, notamment dans la Bibliograpkie catholique etaient fort gofitees; il 6crivait en meme temps
dans divers journaux, comme l'Univers. II entreprit
aussi des ceuvres durables, comme sont les livres. 11
avait publi6 par fragments dans la Bibliographie catholique une Histoire des quarante fauteuils de l'Acad6mie
1 ui suppose une somme 6norme de recherches; il donna
une Histoire de la sainte Vierge et s'attachant ensuite
an dix-septieme et au dix-huitibme siecle qui l'interessaient particulibrement, il publia un grand ouvrage sur
Pascal (Pascal,sa vie et son caractkre, 2 vol. in-8. Paris,
I85o), et un autre sur Voltaire (Voltaire, sa vie et ses
auvres, 3 vol. in-8, Paris, 1867). En 186o, parut son
livre sur saint Vincent de Paul qui nous int6resse particulierement et sur lequel nous allons donner quelques renseignements.
II
La (t Vie de saint Vincent de Paul n, par l'abb6
Maynard, en un volume in-12 (Paris, Retaux, 1861)
n'est que I'abrige qu'il a fait de son grand ouvrage
dont nous devons parler ici et qui parut I'annie pric&dente en quatre volumes in-8 sous ce titre : Saint Vincent de Paul, sa vie, son temps, ses ceuvres, son influence,
par M. l'abbt Maynard, chanoine de Poitiers(Paris, Retaux). Une nouvelle 6dition Eentierement refondue ,
de ce grand travail parut en 1874.
En quoi l'ouvrage de l'abbb Maynard se distinguet-il de celui de ses priedcesseurs et quelle peut-.tre sa
valeur historique : ce sont 1l les deux questions principales a poser sur ce livre; or, l'auteur, on peut le dire,
a fourni la r6ponse lui-meme : nous n'aurons presque
qu'a 1'entendre, c'est-h-dire a transcrire ici quelques
passages de la Pr6face qu'il a mise en tete de son Saint
Vincent de Paul.
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Maynard, d'une main un peu trop dure peut-tre,
comme il y ktait port6 parson temperament, s'en prend
d'abord k ses deux devanciers : il critique la maniere
de s'exprimer d'Abelly et celle de Collet. Pour nous,
nous trouvons la maniere de dire d'Abelly, malgr6 ses
phrases un pen longues, aimable et attrayante, et celle
de Collet, dont le caractere est tres personnel, scrieuse
et intbressante. La maniere de Maynard et son style
sont plus corrects, mais a ce point de vue, apris tout,
nousne le mettons pas au-dessus de ses prid6cessears.
Oii il prend de 1'avantage, c'est quand il appricie leur
methode.
(tAbelly, 6crit-il, raconte d'abord la vie de M. Vincent de sa naissance a sa mort; puis il en reprend successivement les ceuvres et les vertus; trois livres distincts, trois fois la meme histoire, sans qu'on puisse
jamais voir un ensemble.)) 11 avoued'ailleurs c qu'Abelly
int.resse, parce que, dit-il, il reprisente au naif la
figure de Vincent, parce qu'il s'efface toujours devant
lui, qu'il lui cede le plus qu'il peut la parole, et qu'on
croit toujours dans ces pages, le voir et Plentendre m.
Quant a Collet, apres avoir constati (cqu'il avait fait
d'immenses recherches u, il concede ( qu'il est plus
exact qu'Abelly, dont il 6tait si facile de contr6ler les
r6cits; qu'il est plus complet surtout, ayant pu ajouter
ce premier travail non seulement l'histoire de la canonisation et de culte de saint Vincent de Paul, mais un
grand nombre de details que le temps seul devait
r6v6ler ?. Mais il lui adresse ce reproche qui 16gitime
l'entreprise d'un nouvel ouvrage :
a Sons pr6texte, dit-il, que la chronologie avait t6presque entierement negligee par Abelly, Collet est
tomb6 dans 1'exces contraire, et s'est astreint servilement a un ordre chronologique qui est souvent un
extreme desordre. II suit Vincent d'ann6e en annee, ce
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qui l'oblige ordinairement a prendre, a laisser, a reprendre le m&me recit... Qu'on essaye, meme apris une
lecture, une etude attentive de Collet, de comprendre,
d'embrasser d'un regard une phase de la vie, une creation quelconque de saint Vincent de Paul, la Mission
ou les Filles de la Charit6, tel itablissement pour
l'instruction ou le soulagement des peuples : on ne le
pourra pas; a peine y r6ussirait-on en allant chercher
ýc

et la, a cent pages,

a un volume de distance, les el&-

ments disperses d'une meme oeuvre, pour la reconstruire et en faire un tout. , Ainsi parle Maynard, et,
il faut l'avouer, assez justement.
a Enfin, continue-t-il, Collet, comme presque tous
les biographes jusqu'a nos jours, a isole son heros; il
n'a pas plac6 le portrait dans son cadre, le tableau
dans son milieu. Des personnages, des 6v6nements
contemporains, nulle trace; tout au plus une allusion,
une mention rapide, lorsque, autrement, le r6cit n'aurait
ni a-propos ni sens. n
Tout cela n'est pas sans fondement et l'on conqoit
que Maynard termine ainsi cet expose : ( De tout cela,
il est ais6 de conclure la n6cessit6 et les conditions
d'une nouvelle Histoire de saint Vincent de Paul. ,
Par I'expos6 des desiderata que vient de formuler le
nouveau biographe, on comprend ce que devra ktre le
livre qu'il va 6crire et quels seront sa m6thode et son
plan; il 1'exprime nettement dans la phrase suivante :
t Ce plan plut 6 t logique que chronologique procede
par vastes tableaux et non plus par traits epars. , C'est
1l, en effet, le c6t6 vraiment nouveau du travail de l'abb6
Maynard sur saint Vincent de Paul. II d6veloppe ainsi la
m6thode qu'il va suivre :
« Des que saint Vincent de Paul faqonn6 et instruit
par la Providence, est entr6 dans son r6le et a mis la
main aux grandes oeuvres de sa charit6, chacune de ses
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-ceuvres est prise a son origine, meme dans ses antic6dants, puis est suivie dans ses developpements et ses
progres, sa fecondit6 et sa duree et enfin est conduite
jusqu'a nos jours. Car il y a deux vies dans les saints :
la vie ordinaire et naturelle et la vie surnaturelle et posthume, celle-ci ordinairement plus belle et plus riche
que celle-lU. Sur la terre, suivant les paroles du psaume,
ils allaient et pleuraient en repandant leurs semences;
ils ressuscitent dans la joie, portant leurs gerbes dans
leurs mains; ou plut6t ils continuent de vivre, n'ayant
plus qu'a recueillir, sur la terre comme au ciel, une
moisson toujours renaissante et imp6rissable. De tous
les saints, nul peut-6tre ne s'est plus surv6cu que saint
Vincent, dans ses enfants et dans ses oeuvres : duquel
de ses illustres contemporains en pourrait-on dire
autant, mnme hilas du grand Louis XIV?
( Ainsi s'explique et se justifie une partie du titre
de ce livre : Saint Vincent de Paul... ses (Euvres, son
!nfluence.
( Et pour faire ressortir davantage encore I'importance et la dur6e vivace de son action, nous n'avons
recule devant aucune des questions religieuses et theologiques, economiques et sociales qui surgissaient incidemment; devant aucune des entreprises ou des
utopies de bienfaisance, essaybes ou revees selon ou
contre ses id6es; devant aucune des renaissances contemporaines de telles ou telles de ses oeuvres, qu'elle
eiit pour auteurs ses enfants ou des 6trangers, qu'on eit
suivi sciemment ou subi sans s'en douter l'influence
irmmortelle de cet homme, d'oii tout part d6sormais, a
qui il faut toujours revenir quand il s'agit de fondation ou d'organisation d'assistance publique.
( Et n6anmoins, dans cet immense parcours, dans
cette multiplicit6 de points de vue, regne, croyons-nous,
une v6ritable unite, parce que, au loin comme aupres,
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a tons les intervalles de distance ou de durie, iI n'y a
vraiment, apres Dieu, qu'un seul h6ros et un seal
acteur : Vincent de Paul! C'est lui toujours qui inspire
et dirige quand il n'agit pas lui-meme, et tout ce qui
se fait apres lui n'est que la mise en ceuvre d'une de
ses recommandations on de ses id6es, qu'une sorte
d'exicution testamentaire confide par lui a ses enfants
ou au monde charitable.
a Ainsi 6tudiees dans leur ensemble et dans leur
permanence immortelle, ainsi suivies sans interruption
et embrass6es d'un seul regard, les creations charitables de saint Vincent de Paul, congregations de Missionnaires on Filles de la Charit6, confreries d'hommes.
ou de femmes, s6minaires ou h6pitaux, etc., prennent
une proportion que les pr6cidentes histoires ne laissaient pas soup<onner. Il y avait beaucoup d'in6dit
dans ce livre; mais beaucoup de choses anciennes,
autrement pr6senties, ont paru toutes neuves, m~mee
ceux qui en avaient fait 1'6tude de leur vie. ) Ces
paroles de l'abb6 Maynard que nous venons de citer
longuement sont fort justes; elles caract6risent son:
livre et de tout ce que nous exposons dans cette courte
notice, c'est ce qu'il importe le plus de retenir.

III
Comment et d'apres quelles sources scientifiques et
historiques le nouvel historien de saint Vincent de
Paul redigea-t-il son livre ?
Notons d'abord qui fut l'occasion de cette importante entreprise. Ce fut un ami de la Congr6gation, le
libraire catholique Dewailly. Maynard le note ainsi
dans sa preface:
t L'initiative, icrit-il, appartient A I'6diteur qui,
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neveu de M. Dewailly, premier sup6rieur gn6ral de la
Mission restaur6e (1827), successivement 6elve et professeur dans un de ses colleges, comprenait mieux que
personne la necessit6 et la nature d'un livre que nul
sans lui, peut-tre, n'eit song6 a entreprendre. »
Lorsque le moment vint pour l'abb6 Maynard de
mettre la main a l'oeuvre, nous avons entendu raconter
qu'on lui donna un appartement A la maison de la
Mission, rue de Sevres, et que c'est l1 qu'il r6digea son
livre, ayaat a sa port6e la plus grande partie des
documents dont il pouvait avoir besoin. Il mena son
travail avec m6thode et avec une activit6 qui indiquait
une grande aptitude et une remarquable force de travail.
Les sources utilisees par le nouvel historien sont de
deux cat6gories. 11 y a les documents d6ji connus et
utilis6s, mais o 1!'on pouvait glaner encore, et ensuite
les archives de la'Congr6gation oi il fallait se renseigner sur la suite des ceuvres afin, suivant le nouveau
plan, d'en tracer 'histoire jusqu'i notre temps. Sur
I'une et I'autre de ces sources, Maynard, dans sa Pr6face, a donn6 quelques renseignements que nous transcrivons ici. II1s'agit d'abord des premibres sources, les
M6moires relatifs a saint Vincent, les recueils de ses
conferences et ses lettres, sources auxquelles avaient
puis6 dejA les deux premiers biographes, Abelly et
Collet, mais qu'ils n'avaient pas 6puis6es.
« Des 1657, dit Maynard, trois ans avant la mort de
Vincent de Paul, le frire Ducourneau, secr6taire du
saint pendant dix-sept ans, avait eu la pens6e de recueillir ses actions et ses paroles. Nul n'en 6tait plus
capable que ce t6moin, que cet auditeur de tous les
instants du jour et meme de la nuit: car dans les dernieres ann6es particulibrement, il ne quittait presque
jamais saint Vincent de Paul: le jour, il I'accompagnait
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partout, dans ses courses a travers Paris, dans ses
voyages; et la nuit, il ecrivait sous sa dict6e.
u Avec l'autorisation de ses superieurs, le frere Ducourneau se mit done a recueillir sur le vif tous les
actes et tousles entretiens de Vincent, et il en composa
de quoi faire deux ou trois volumes. Projet malheureusement trop tard conqu, trop tard execute ! Voila
pourquoi les Missionnaires sont beaucoup moins riches
en conferences a eux adress6es par leur saint Fondateur que les Filles de la Charit6 qui, de bien meilleure
heure, se firent les stenographes de tous ses discours (
(( Nanmoins, le frere Ducourneau rendit en cela un
service inappreciable; i lui et a lui seul on doit la conservation d'une foule d'entretiens qu'on admirera dans
celivre. D'ailleurs, il suppl6a, autantque possible, apres
la mort de saint Vincent de Paul, a ce qu'il n'avait pas
fait plus t6t pendant sa vie. Almh ras, second sup6rieur
de la Mission, ayant donn6, pendant plusieurs mois, le
saint Fondateur pour sujet des conferences ordinaires
de Saint-Lazare, le frere Ducourneau y prenait toujours la parole, et sa m6moire, excit6e par le public,
retrouvait une foule de traits et de mots dont il avait
et I'auditeur ou le t6moin, et qu'il consignait ensuite
dans des recueils (2).

Quant aux lettres de saint Vincent, Maynard ajoute:
c Avec les nombreuses conferences du Saint, nous
avons pu lire encore plusieurs milliers de ses lettres
qu'il adressait chaque semaine a toutes ses maisons
(1) C'etait la steur Hellotou la soeur Marguerite Guerin,seconde sup|rieure des Filles de la Charite, qui ecrivaient le plus qu'elles pouvaicnt
des conferences de saint Vincent; puis cette premiere redaction, prise a.
la volee, etait mise au net, et I'on recourait, pour en combler les lacunes
i la mla oire des autres soeurs.
ý2) Vie mss du /rere Ducourn.au, par Pierre Chollier, frere de la meme
Congregation (Archives de la Mission).
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pour les diriger et leur faire part des nouvelles gen6rales de la Congr6gation: sorte de gazette hebdomadaire de Saint-Lazare, ou chaque fait et chaque ceuvre
a sa mention en termes toujours edifiants, souvent admirables. »
Sur la seconde s6rie de documents, ceux qui lui
6taient n6cessaires pour 6tablir l'histoire jusqu'a nos
jours des diverses ceuvres de saint Vincent de Paul,
voici ce qu'en dit M. Maynard, en des lignes qui sont
dignes d'Atre remarquees :
( C'est ici, 6crit-il, que nous devons 1'expression publique de notre reconnaissance A M. ktienne, successeur de saint Vincent de Paul, qui, avec une confiance
et une g6nerosit6 que rien, de notre part, ne justifiait,
nous a ouvert tous les cartons de Saint-Lazare, sans
exception ni reserve, et nous a permis de tout lire, de
tout extraire, suivant les n6cessitds ou les convenances
de notre travail. I1 n'y a pas eu de secrets pour nous;
et ajoutons qu'il pourrait n'y en avoir pour personne,
tant ces archives respirent 1'unique gloire de Dieu,
I'unique amour du salut et du soulagement des peuples!
Admirable protection de Dieu et de saint Vincent de
Paul ! En deux siecles, rien vraiment, ni dans les
hommes, ni dans les choses, qui, produit au grand
jour, pit faire monter au front du PNre et des enfants
une autre rougeur que celle de l'humilit6 trahie! ,
Ainsiparle I'abb6 Maynard.
C'est apres cela qu'il paye un tribut d'affectueuse
gratitude a un Missionnaire en qui nos lecteurs reconnaitront M. Gabriel Perboyre, I'auteur de nos Mimoires
de la Congr6gation, le cousin du bienheureux martyr
Jean-Gabriel Perboyre.
( Nous regrettons, 6crivait M. Maynard, qu'il nous
ait td6 interdit de nommer celui qui nous a le plus aid6
dans nos recherches et le d6pouillement des pi&ces;
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celui qui, dans sa famille, soit naturelle, soit religieuse,trouve tant de raisons de dire: Nos flii sanctorum sumus ! Jamais fils ne venera, n'aima davantage son
pire: c'est assez dire avec quelle affection et quel zele
il a rempli la mission dont la bienveillance de son supirieur l'avait charg6 aupres de nous, et nous a mis sur
la trace des plus precieux documents. ,
Tels sont les moyens d'information, aussi parfaits
qu'ils pouvaient I'etre, qu'a eus . sa disposition M. Maynard, et son livre est un guide stir pour ceux qui parlent de saint Vincent de Paul : aussi nous sembie-t-il
qu'il faut y regarder a deux fois avant de se separer de
M. Maynard ou d'ecarter un renseignement donn6 par
lui.
IV
L'idition definitive du Saint Vincent de Paul par
M. l'abbe Maynard est de 1874. Dans l'introduction
sp6ciale qu'il y a mise, on lit :
4 Voici une edition nouvelle de Saint Vincent de Paul;
.envoicil'&ditionderniere et definitive. Je ne referaiplus
ce livre; on ne le refera plus. Pendant plus de dix ans,
je ne l'ai pas perdu un seul jour de vue, et n'ai rien
neglig6 pour le porter au point de perfection dont je
suis capable. J'en ai corrige scrupuleusement le style
et am6lior6 le plan. Ce plan toutefois, logique plut6t
que chronologique, je n'y ai rien chang6 d'essentiel,
malgre l'6tonnement dont sa nouveaut6 a frappe quelques personnes. Je me suis content4 de I'all6ger et de
le degager, en renvoyant aux notes on aux pieces justificatives un certain nombre de notices et de documents
qui le chargeaient et l'embarrassaient: le livre est ainsi
devenu, surtout en public, d'une lecture plus facile et
plus courante. Une table chronologique, ajoutee a
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cette edition ramine, d'ailleurs, les grands faits a
l'ordre des temps, et facilite les recherches (i).
SJe me suis applique particulibrement a enrichir
cette edition de nouveaux faits et de pieces nouvelles.,
Tel est le livre de M. Maynard sur saint Vincent de
Paul, ceuvre d'erudition, de conscience et de talent,
pour lequel nous lui devons une tris grande reconnaissance.

V
Lorsque les anrn'• s'accumulurent et que I'heure
approcha de pr6voir pour M. I'abb6 Maynard une
retraite honorable, le cardinal Pie, 6veque de Poitiers,
y pourvut aimablement. II fit savoir a I'abb6 Maynard
qu'il n'avait jamais abandonn6 ses droits sur son diocesain et qu'il se proposait de le rappeler a Poitiers
en le faisant asseoir dans l'une des stalles du chapitre
de sa cath6drale. -mu de cette delicate attention,
I'abbe Maynard y donna son acquiescement; c'6tait
en 1872. C'est alors que commencerent pour lui quelques-unes des plus heureuses annees de sa vie. Dans

sa maison solitaire des bords du Clain, 11 partageait
son temps entre les offices canoniaux, ses livres et sa
correspondance, offrant en meme temps aux amis qui
lui faisaient de frequentes visites le charme d'une conversation, I'une des plus variees et nourries de choses
dont il soit donna de jouir. - Voir Semaine religieuse
de Poitiers, numero du 29 janvier 1893.

I1 mourut pieusement a Poitiers le vendredi 20 janvier 1893,

Fge de soixante-dix-huit ans.
l'

Lorsqu'il publia l'6dition revue et compl6t6e de son
livre sur saint Vincent de Paul, M. Maynard termina
(i) Nous reproduisons ci-apris aux Notes bibliographiques la Table
chronologique dressee par 'abbe Maynard,comme nous y avons donn6

!a Table pour les livres d'Abelly et de Collet.
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la preface par ces paroles d'un sentiment tres 6lev :
( En prenant cong6 de ce livre,je remercie Dieu de
m'avoir laiss6 le temps d'y mettre la dernimre main.
Saint Vincent de Paul est l'honneur de ma vie litteraire; c'est mon meilleur titre aux prieres de la terre et
aux benedictions du Ciel. , - Ces paroles sont justes
et tres honorables pour l'abb6 Maynard : nous sommes
bien aise de terminer par elles la Notice que nous venons de lui consacrer.
Alfred MILON.

LA TABLE GIENRALE DES ANNALES
Nous l'avons djai remarqu6 ici. Les recueils du
genre de nos Annales contiennent d'ordinaire beaucoup
d'utiles renseignements historiques; mais, d'autre part,
ils demeurent a peu pres inutilisables, tant que l'on n'a
pas une table des matieres qui permette d'y retrouver
les renseignements et les documents dont on a besoin.
En 190o, nous avons publi6 une Table des Annales;
mais depuis lors une trbs grande quantite de renseignements soit sur les 6v6nements actuels, soit sur les
temps anciens de la Congregation, ont 6t6 ins6res dans
ces Annales. Apres avoir song6 i faire un supplement
A la premiere table des matieres, nous avons vu que la
quantit6 de nouveaux renseignements et documents
6tait telle qu'il 6tait plus simple et qu'il serait plus
commode pour le lecteur de refondre l'ancienne table.
C'est le d6but de ce nouveau travail qui est joint
comme Supplement au present num6ro; les num6ros
suivants en apporteront la continuation.
Non seulement on trouvera ranges, avec renvoi au
tome et a la page des Annales, les 6venements generaux
de la Congregation, mais on aura sous les yeux comme
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1'histoire abreg6e de chaque province et de la plupart
des maisons de la Congr6gation.
Comme nous l'avons annonce, nous ajouterons les
cartes de nos diverses provinces deja parues dans les
Annales et nous ins6rerons, suivant l'opportunit6,
quelques vues de nos 6tablissements qui compenseront
l'inevitable aridit6 d'une table des matieres.

ITALIE

ROME
Les agrandissements projetes pour la Chambre des
<dIputes sur le Mont Citorio, a Rome, faisaient prevoir
que l'on y engloberait la maison des Prktres de la Mission et leur 6glise d6diee a la Sainte-Trinit6. Cette
maison, don de la duchesse d'Aiguillon et cette eglise
qui y est jointe, sont en effet tout pros du palais des
deput6s. Ce palais s'appelait autrefois Curia Innocentiana ou la Curie du Pape Innocent XII, parce que
c'est ce pape qui l'avait fait batir pour y installer tous
les bureaux de la Curie pontificale. La chose est arrivee comme elle avait 6t6 pr(vue: les Missionnaires ont
requ avis qu'ils etaient expropri6s pour cause d'utilit6
publique, en retour d'une somme qui leur 6tait alloube
comme indemnite par le gouvernement italien.
D'autre part, le Souverain Pontife Pie X faisait construire aupres de Saint-Jean de Latran un immeuble,
afin de procurer une meilleure installation aux s6minaristes du diqcese de Rome qui habitaient jusqu'ici
1'immeuble dit de 1' ( Apollinaire ,, parce que la chapelle en est d6diee a saint Apollinaire, 6 veque de Ra2'
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venne et martyr. L' a Apollinaire n est a peu pros dans
le meme quartier de Rome que Monte Citorio.
Le Souverain Pontife a biun voulu attribuer aux
missionnaires de Monte Citorio l'immeuble de 1'Apollinaire qui devenait disponible.
Un d&cret de la Congregation consistoriale du 25 janvier 1911, publiC dans les Acta apostolicae sedis du
1" mars 1913 (p. 60), a 6te rendu h ce sujet. Voici ce
decret traduction' •'.
(1)

S. COSGREGATIO COSSISTORLALIS.

DECRETUM

Ecclesia S. Apollinaris concreditur Reciori templi Sanctissimae Trinitalis
prope Curiam Innocentianam, cujus item templi et onera suscipiet et
tilulum suo adjunget.
Apostolicae Sedi significatum nuper est a rectore templi santissimae
Trinitatis apud Curiam Innocentianam, vulgo Monte Citorio, propter
indictam publicae rei causa alienationem, se cogi sacram illam aedem
conjunctamque domum zeliaquere, ubi multa decursu temporis inducta
sunt pia opera et onera, maxime vero stati per annum secessus clericis
ad sacros Ordines promovendis, a nobili femina duce d'Aiguillon instituti
saeculo XVII, deinde a Summis Pontificibus rati habiti et confirmati,
praesertim a sa. me. Pio PP. IX apostolicis litteris datis die XI mensis
octobris anno MDCCCLXVII.
Ob haec admotae ab eodem rectore sunt preces Sanctissimo Domino
nostro Pio PP. X, ut sibi suisque in munere successoribus templum
aliud aliasque assignaret aedes, in eaque dignaretur instituta et onera
illa apostolica auctoritate transferre. Cum vero idem Sanctissimus Dominus commodiorem aptioremque Seminario Romano sedem exstruendam constituerit in adjacentibus Lateranensis Basilicae locis, ubi aedium
amplitudo et opportunitas necessitatibus praesentium studiorum felicius
respondeat, ideoque S. Apollinaris templum continentesque aedes, quae
huc usque propriae Seminarii fuerunt, ad 'alium usum destinari jam
possint; cumque praeterea Cardinalis in Urbe Vicarii et officiorum
dioecesauae Romanae Curiae aedibus longe providerit melius; censuit
votis postulantis annui posse, eidemque S. Apollinaris ecclesiam addici
una cum ea parte continentium aedium, quae quoquoversum viis circumscribitur publicis, usque ad arcum uti vocant S. Augustini, quaeque
in praesenti partim Seminario, partim ofticiis Vicariatus in Urbe usui
est.
Quamobrem, omnibus diligenter perpensis, motu proprio et ex certa
scientia, suppleto etiam, quatenus opus sit, quorum intersit, vel suo
interesse praesumant assensu, Sanctissimus Dominus noster praesenti
Consistorialis decretp pia opera, instituta et onera, quae in memorata
ecclesia Sanctissimae Trinitatis exstant, una cum ejusdem titulo, juribus
ac privilegiis omnibus ad S. Apollinaris transfert, ibique in perpetuum
constituit. Decernit autem, ut, effecta translatione, Ravennatis Episcopi

S.

CONGREGATION

367 CONSISTORIALE.

DECRET

L''glise de Saint-Apollinaire est confiee au recleur de
l'eglise de la Sainte-Trinitl pris du palais de Monte
Citorio (Curia Innocentiana); le titre de cette dernikre
iglise et ses charges serontjoints i ceux de la premikre.
Le recteur de 1'6glise de la Sainte-Trinit4, pres la
Curia Innocentiana, vulgairement Monte Citorio, a r&cemment inform6 le Saint-Siege que, par suite d'expropriationpour caused'utilit6 publique,il allait etreoblig4
d'abandonner cette 6glise et la maison qui y est jointe.
La, pendant la suite des temps, avaient 6t6 introduites
beaucoup de bonnes oeuvres; notamment, grice a une
noble femme, la duchesse d'Aiguillon, au dix-septieme
si&cle avaient 6te etablies les retraites pour les clercs
qui, au cours de 1'ann6e, vont recevoir les saints Ordres,
institution ratifi6e et confirm6e par les Souverains Ponet llartyris templum hoc novo titulo decoretur: a Trinitati Augustae,
in honorem Apollinaris E. M. n; ejusque ecclesiae regimen et cura, vi
praeseatis decieti, suscipiatur ab eo sacerdote qui modo rectoris munere fungitur ecclesiae Sanctissimae Trinitatis, imposita eidem ac successoribusejus legitimis obligationesatisfaciendi omnibus oneribus quae
utriusque separatae ecclesiae erant propria. Utque haec fieri facilius,
ac potissimum ut haberi possint ibidem piae exercitationes clericis ad
sacros Ordines provehendis, aedium partem, quam diximus usui esse
in praesens Seminario Romano et Vicariatui, rectori ecclesiae Trinitatis augustae et S. Apllinaris attribuit. Quia vero eidem recutri pro
alien,:tione domusetecclesiae Sanctissimae Trinitatisapud Innocentianam
Curiam congrua pecunia numerabitur, idcirco statuit Sanctissimus Dominus, ut haec pecunia in novas Seminarii Romani aedes apud Lateranensem Basilicam exstruendas conferatur, et idcirce a rectore ecclesiae
Sanctissimae Trinitatis illico remittatur personae a Se ad hunc finem
designandae. Idem denique jussit praesens Consistoriale Decretum perinde valere ac si apostolicfe sub plumbo litterae expeditae forent, non
obstantibus quibuslibet, etiam specialissima mentione aut derogatione
dignis.
Datum ex aedibus S. Congregationis Consistoralis, die XXV mensis
januarii, anno MDCCCCXI.
L. S.
C. Card. D) LAI, secrearius.

Carolus Picosi, substitutus.
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tifes, surtout par le pape de pieuse m6moire, Pie IX,
dans les Lettres apostoliques du 11 octobre 1867.
A cause de cela, le meme recteur a pri6 Sa Saintet6
le pape Pie X de daigner lui assigner a lui et a ses
successeurs dans cette fonction une aitre eglise et une
antre maison et, par son autorit6 apostolique, y transferer ces oeuvres et ces charges.
Or, comme le meme Souverain Pontife avait decide
de faire construire aupres de la basilique du Latran
pour le seminaire romain un immeuble plus commode
et mieux dispose, oit les dimensions des locaux et
l'adaptation r6pondraient mieux aux besoins presents
des 6tudes, il est arriv6 que l'6glise de Saint-Apollinaire et les bttiments adjacents qui, jusqu'ici, avaient
6t6 1'6glise et les batiments du s6minaire, pouvaient
recevoir une autre destination. De plus, pour les bureaux du cardinal-vicaire et de l'administration diocesaine de Rome, on avait pourvu i une bien meilleure
installation. C'est pourquoi le Souverain Pontife a
estim6 qu'il 6tait possible d'acquiescer a la demande
qui lui 6tait adress6e et que pouvait 6tre attribu6e a
celui qui presentait cette demande 1'6glise de SaintApollinaire avec la partie adjacente des batiments qui
est entour6e par les rues, jusqu'a l'arc de SaintAugustin, comme on le d6signe vulgairement, bitiments
qui servent actuellement, en partie au s6minaire et en
partie aux bureaux du Vicariat de Rome.
Tout ayant done 6t6 examin6 avec soin, de son propre
mouvement et de science certaine, suppl6ant m&me autant qu'il en serait besoin au consentement de ceux qui
auraient ou croiraient avoir des int6rets en cette affaire,
Notre Saint-Pere le Pape par le present decret consistorial, transf6re a l'eglise de Saint-Apollinaire les
ceuvres pies, les institutions et les charges existant
dans la susdite 6glise de la Sainte-Trinit6, ainsi que

son titre et tous ses droits et privileges, et les y etablit
a perpetuite.
I1 decrete aussi que ce transfert ayant 6t6 effectue,
1'6glise du saint 6veque et martyr de Ravenne recoive
ce nouveau titre : ( A la Sainte-Trinit6, en l'honneur
du saint 6vbque et martyr Apollinaire n; et que le gouvernement et le soin de cette 6glise, en vertu du pr6sent decret, soient assum6sparle prtre qui aujourd'hui
remplit les fonctions de recteur de l'6glise de la SainteTrinit6, 6tant impos6e au meme et a ses successeurs
l~gitimes l'obligation de satisfaire a toutes les charges
appartenant a 1'une et a l'autre de ces deux 6glises
quand elles 6taient s6parees.
Afin que ces choses puissent plus facilement s'accomplir et principalement afin que 1l puissent avoir lieu
les pieux exercices pour les ordinands, il attribue au
recteur de l'6glise de la Sainte-Trinit6 et de SaintApollinaire la partie des bAtiments utilis6e en ce moment, comme nous l'avons dit, par le s6minaire romain
et par le Vicariat.
Mais parce que au meme recteur une convenable
indemnite sera versee pourl'expropriation de la maison
et de l'eglise de la Sainte-Trinit6 a Monte Citorio, Sa
Saintet6 a r6gl6 que cettesomme d'argent sera employee
aux nouvelles constructions qui se font pour le s6minaire romain pres de la basilique de Latran, et que le
recteur de 1'6glise de la Sainte-Trinit6 devra la verser
sans retard a la personne que Sa Saintet6 aura d6sign6e
pour cela.
Sa Saintete a enfin ordonn6 que le present d6cret
consistorial devait valoir comme si des Lettres apostoliques avaient 6tt exp6dites avec Ie plomb; nonobstant toutes choses contraires, meme dignes de mention trbs speciale ou de d6rogation.
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Donne au palais de la Sacree Congr6gation consistoriale, le 25 du mois de janvier de l'ann6e 1911.
Place du sceau.
C. card. DE LAI, secrýtaire,
Charles PEROSI, substitut.

UNE LETTRE DU SOUVERAIN PONTIFE PIE X

A l'occasion de la f&te du Souverain Pontife, la Sup6rieure g6n6rale des Filles de la Charite lui offrit
ses vceux.

Elle y joignit un recueil de traits edifiants relatifs
a de tres jeunes enfants que les sceurs ont pr6parbes a
Ja communion.
Le Saint-Pere a daigni r6pondre par la lettre suivante, 6crite en italien tout entiere de sa main. En
voici la traduction.
A la chbre Seur Marie-Maurice,Supgrieure ginerah
des Filles de la Chariti de Saint-Vincent-dePaul, a Paris.
Tres chire Fille en Jesus-Christ,
Aucun present, a l'occasion de ma fete, ne pouvait
m'6tre plus agrbable que celui offert par vous, ma tres
chore fille, et par les autres Filles de la Charit6 de
Saint-Vincent-de-Paul; c'est-4-dire le bouquet de petites fleurs eucharistiques 6panouies dans le champ
enf~ntin confid a vos soins. La certitude, en effet, que
la premiere communion anticipee des petites filles et
,des petits garcons les rend bons, et facilite en qui les
dirige leur 6ducation chretienne, ne peut que me procurer le plus grand des riconforts. Les faits que vous
avez recuedlis me confirment dans ma conviction que
Jesus-Christ, prenant possession de ces jeunes coeurs

-

371 -

depuisleurs premieres ann6es, les garde innocents parce
qu'll emp&che par Sa Divine presence toute tentative de I'ennemi du bien, qui pourrait leur 6tre nuisible, et leur donne la force de bien diriger leurs passions naissantes et d'6chapper aux dangers auxquels
e4les pourraient les entrainer.
Que Dieu voqs r6compense, tres chbre fille, de la
consolation que vous m'avez donn6e et qu'il vous aide
a joindre a ces oeuvres de charit6 les merites auxquels,
dans la vie presente et dans la future, le Seigneur
reserve ses meilleures ricompenses.
Je vous remercie aussi pour les prieres que vous
avez faites pour ma conservation et pour les autres
dons que, dans votre charit6, vous m'avez offerts.
Comme temoignage de ma gratitude et de ma particulibre bienveillance, j'accorde de tout coeur a vous,
tres chire fille, a vos Sceurs, aux bienfaiteurs et bienfaitrices de toutes les oeuvres auxquelles vous ftes
saintement consacrbes la benidiction apostolique.
Du Vatican, le 25 mars g913.

^°

----------
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SICILE
Nous avons re;u de M. Neveu, superieur du st'minaire de Caltagirone, F'interessante communication suivante :

Caltagirone, 4 juin x913.
Rdunion de semninaires.

Au s6minaire de Caltagirone, nous venons de tenir a
notre rafon un petit congres. Sans aucun doute, nous
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n'avons pas eu l'intention de rivaliser avec le congres
eucharistique de Malte, ni avec vos belles fetes de
Paris en l'honneur d'Ozanam, mais notre fete intime a
eu sescharmeset ne restera certainement passans fruits.
Pendant quatre jours, les s6minaires de Piazza et de
Caltagirone ont fraternis6 sous l'0eil paternel de leur%
6veques. Cette magnifique fete de communion cl6ricale
etait rendue encore plus touchante et plus symbolique
par la presence de l'illustre metropolitain MgrBignami,
de Syracuse, et la participation spontanee et affectueuse du s6minaire de Noto en la personne de son
cher et ven6er Sup&rieur, M. Verdier, accompagn6 de
M. Scotto.
Ce n'est point seulement de cette ann6e que datent
les reunions de ce genre. II commence deja a se former dans notre s6minaire une tradition sur ce point.
Les annees pr6cedentes, on 6tait alle une fois a Syracuse et une autrefois A Palerme et a Monreale. Le souvenir de ces gita reste profond6ment grav6 dans la
memoire de nos 61kves et de fait, soit a Syracuse, soit
A Palerme et i Monreale, la reception fut si cordiale
qu'il est difficile d'oublier ces beaux voyages d'excursion et ces reunions fraternelles.
A Syracuse, Monseigneur 1'Fveque avait c6d6 ses
propres appartements pour les directeurs du s6minaire
et I'on se rappelle toujours avec plaisir les academies
litt6raires et les promenades enmer des deux s6minaires
reunis.
A Palerme, le cardinal lui-meme avait laiss6 des
ordres pour que l'accueil ffit digne de la vieille capitale
sicilienne et, vraiment, ce voyage depassait tout ce que
I'on pouvait pr6voir et esperer. Les belles fonctions
religieuseF les int6ressantes s6ances litteraires, la
visite des -unuments historiques ne formaient qu'un
article du programme. Les attentions dilicates et mul-

tiples de Mgr le recteur de Palerme, des professeurs
et des elkves avaient conquis si bien les cceurs que la
separation fut vraiment douloureuse. Que vous dire de
Monreale? La encore, et d'une maniere toute particuliere, la r6ception fut cordiale. Si je vous 6crivais en
italien, je mettrais un superlatif et il seraitbien plac6.
I

Vesuve

-A

I

SI1I

LA SICILE

L'administrateur apostolique, Mgr Intreccialagli,
6veque de Caltanisetta, 6tait venu tout expris de sa
ville 6piscopale pour recevoir avec le v6nerable archeveque de Monreale nos seminaristes et leur faire visiter
eux-memes les richesses incomparables du palais et de
la c6elbre cath6drale normande aux merveilleuses mosaiques bltantines.
Le recteur du s6minaire, Mgr Fiorenza, ancien archeveque de Syracuse, avec les professeurs, nous a t6moign6
une bont6 et une g6nerosit6 qui nous confondaient. Le
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retour par Messine avec une excursion i Reggio contribua a rendre ce voyage inoubliable. La preuve en est
que nos anciens ilves, ordonn6s pretres, m'ont ecrit
cette annie pour en f&ter l'anniversaire et renouveler
leurs remerciements.
Les avantages de ces sortes d'excursions et de ces
r6unions de s6minaires sont considerables. Elles sont
de vraies lecons de choses que rien ne pent remplacer,
ou I'on apprend sans effortni danger d'oublier. Songez,
en effet, que plus d'un de nos s6minaristes n'6tait jamais allM en chemin de fer et ignorait totalement ce
que c'est qu'un tunnel. Vous auriez ri de leur enthousiasme toutes les fois que l'on p6n6trait dans une de
ces galeries souterraines. Et que vous dire de leurs cris
de joie et d'etonnement quand on aperqut la mer pour
la premiere fois? Les reflexions 6taient des plus naives
et plus d'un el6ve restait des quarts d'heure entiers
pour bien voir.
Avant tout, la connaissance de leur propre pays, de
cette Sicile aux bords enchanteurs, appel6e si justement 'ile parfumbe, est djai un avantage 6norme. La
Sicile a &t6A une 6poque le carrefour du monde, et les
monuments qu'elle conserve t6moignent de la splendeur de tant de civilisations, grecque, romaine, arabe,
normande, angevine et espagnole, qui se sont succ6d6
sur ce sol fortund.
Pour I'education de nos s6minaristes, ces voyages
sont aussi d'une grande importance. Ils voient, dans
ces reunions avec d'autres s6minaires, la necessite
pour eux d'etre reellement des pretres dignes et instruits. Par suite, notre tiche est considbrablement facilitee, car nos leqons sont mieux comprises et nbs paroles
ont plus d'effet. Le contact avec d'autres milieux fait
sortir de la trivialit6 et 61eve les esprits et les coeurs.
On avait form6 pour cette annee diff6rents projets,
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mais l'on jugea plus convenable de donner a d'autres
l'occasion de jouir des avantages qui resultent de ces
sortes d'excursions. Comme a la fin de mai devaient
avoir lieu a Caltagirone des fetes solennelles a l'occasion du couro.nement de la sainte Vierge, patronne de
la ville, on pria Mgr de Bono d'inviter a y participer
le s6minaire voisin de Piazza Armerina. L'annonce de
l'invitation fut accueillie par les 6leves avec une joie
bien facile i comprendre. OiL fut-elle plus grande a
Piazza ou a Caltagirone? Je ne saurais vous le dire.
A Caltagirone, on se mit aussit6t a I'oeuvre pour
aminager la maison, afin de recevoir dignement nos
freres de Piazza. Tous nos s6minaristes cedaient leurs
lits, en cr6aient d'improvis6s et recherchaient avec
enthousiasme tout len6cessaire, car ils voulaientmontrer
leur esprit de fraternite.
A Piazza, il y avait un probleme difficile a resoudre.
Comment franchir les 32 kilometres qui s6paraient de
Caltagirone? A pied, il ne fallait pas y songer, car
certains 616ves sont trop jeunes etn'auraient pu arriver.
En aeroplane moins encore. Il s'en est bien montr6 un,
une fois, mais ces moyens de locomotion ne sont pas
encore acclimates ici. En automobile? On risquait de
rester en route et puis I'unique voiture qui fait le service ne pouvait suffire. Elle a d'ailleurs des horaires
impossibles, part quand il lui plait et arrive quand elle
peut. M. le Visiteur en sait quelque chose. En d6finitive, on loua des chars siciliens, tres poetinues d'ailleurs a cause des peintures multicolores de scenes
historiques et de vieilles legendes dont ils sont orn6s.
C'est lU un moyen de locomotion un peu patriarcal,
mais fort 6conomique et sfr. De simples planches plac 6es en travers servent de sieges; et il ne faut du reste
pas avoir mal aux reins pour entreprendre ainsi un
voyage meme de quelques heures.
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Partis h cinq heures du matin, les seminaristes de
Piazza arriverent a onze heures pas trop fatigues, parce
que, a leur passage dans le village de Mirabella, nos
chers jeunes prktres voulurent t6moigner de leur sympathique affection aux petits clercs de Piazza, en leur
offrant des sorbets a la glace, suivant l'usage sicilien,
nullement a d6daigner par cette temperature presque
tropicale. Une attention du meme genre, renouveie
d&s leur arriv6e, 6leva meme leur enthousiasme i un
teldegr6 que Mgr Bignami, en entendant leurs applaudissements fr6entiques, s'6cria en souriant: a Vos pieds
sont d6ja assez fatigues, m6nagez au moins vos mains. ,
Recommandation inutile! Juste a ce moment, la messe
pontificale de Mgr de Bono prenait fin et les applaudissements eclatent de nouveau enthousiastes et prolong6s, quand l'eveque de Caltagirone rentre a son
palais accompagn6 de s6minaristes.
Des l'apres-midi et pendant toute la journee du lendemain, nos h6tes prirent leur part tres active au
programme assez surcharg6 des splendides fetes religieuses. Academie litt&raire et musicale; vepres pontificales a une heure qui rappelait vraiment le nom
antique de ( lucernaire , donn6e cette fonction; messe
pontificale de l'archeveque pendant laquelle ils 6couterent ravis la parole ardente et apostolique de
Mgr Bignami, etc., etc. Tout se d6veloppa sinon avec
un ordre parfait du moins avec un elan d'enthousiasme
bien propre toucher les caeurs. La c&remonie du couronnement eut lieu le soir au cours d'une procession
qui rappelait les grandes manifestations de Lourdes
et oh 1'on sentait vibrer l'&me de tout un peuple. Ils
6taient tous presents, la municipalit6 avec son cortege
historique qui rappelle les splendeurs de l'ancien Senat,
les bourgeois et le popolino entass6s sur la place principale, dans les rues adjacentes, surchargeant les balcons

et les toits meme et surtout l'escalier monumental de
cent quarante-deux grandes marches qui est une des
curiosit6s de Caltagirone. Lorsque, la nuit tombee, de
nombreuses lumieres multicolores s'6tageant sur ces
marches forment de magnifiques dessins en perspective, on reste veritablement ravi devant ce spectacle
unique. Ce fut bien l'impression de nos voisins qui
admirerent par la mime occasion la feerique illumination venitienne de la ville tout entiere, tissant a Marie
un diademe et un manteau de splendeur.
Mais ce fut le lendemain qu'eurent lieu les vraies
f&tes de famille oh l'on sentait le cceur palpiter dans des
reunions plus intimes et s'il est permis de le dire plus
sacerdotales. Ce fut d'abord la messe de communaut6
c6l6br6e par Monseigneur l'archeveque. Apres la parole
ardente de l'Ap6tre, les deux seminaires 6mus entendirent les accents paternels et p6n6trants du fils de
saint Charles, devenu a cette 6cole, pere et formateur
du clerg6. Prenant occasion du mois de Marie finissant
et du mois du Sacr&-Cceur qui commence, notre digne
et illustre m6tropolitain, en une synthese magistrale
et familibre a la fois, leur montra Jesus-Christ, prktre
unique, vivant et 6ternel, comme nous le presente
l'Epitre aux H6breux. Tel est I'id6al qu'il faut realiser
en nous, apres avoir resolu la question pr6liminaire
de savoir s'il nous y appelle, en 6clairant nos ames a
la lumicre de sa doctrine, lumiere dont la flamme en
fondant les coeurs les transforme et les cree a nouveau
sur lemodele du Cceur sacr6 de J4sus dont les sentiments
deviennent les n6tres. Ainsi se r6alisera cette union
absolue du sacerdoce dans le temps et dans l'espace
qui fut l'objet de la priere supreme de Jesus apres la
derniere chne. On eit cru entendre un commentaire du
pontifical, cite du restb plusieurs fois au cours de cet
entretien et appel 6 par Monseigneur le vrai trait6 de la
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perfection sacerdotale : la vie du seminaire est la vie
d'intimit6 avec le Sauveur terminee par l'effusion abondante de I'Esprit sacerdotal et apostolique en la Pentec6te de l'Ordinatio•i.
Puis, dans la matin6e, un commentaire touchant et
vivant de ce sermon pastoral etait donne par le spectacle de nos jeunes gens et de leurs directeurs chacun
avec le vktement de son ordre, pr6c6dant dans les cours
et corridors du seminaire un modeste triomphe eucharistique du divin Maitre qui rappelait par la pietk des
chants, sinon par la richesse des ornementations, les
belles processions de la Fete-Dieu k la maison-mire,
a Paris.
Enfin, pour que les chers pauvres de Jesus-Christ et
de saint Vincent, ainsi que leurs dignes servantes
eussent aussi leur part a Ia fete, un salut solennel
donn6parnotre 6veque, si pieux et si d6vou6 auxmalheureux, eut lieu dans la belle eglise de l'hospice des
pauvres vielllards invalides A Santa Maria di Gesi.
Pendant cette magnifique c&rmonie, laquelle assistait
Monseigneur l'archeveque, les seminaristes de Piazza
se chargerent du chant et nous ravirent surtout par
1'ex6cution splendidement enlev6e du magnifique Tantum ergo de Palestrina. A l'issue de la c6r6monie, nos
s6minaristes ex6cuterent avec beaucoup de pikt6 la
belle cantate qui fut composie pour le couronnement
de la Vierge Miraculeuse.
Ce meme jour, les deux s6minaires reunis avaient
pr6sent6 leurs hommages a S. G. Mgr Sturzo, ev6que
de Piazza, qui les avait resus avec son affabilit6 coutumiere, faisant des voeux pour que l'union de ses dioc6sains et de ses compatriotes se fit de plus en plus
intime. Mais la journ6e du lendemain pourrait bien
s'appeler la journ6e de Mgr l'veque de Caltagirone.
Le matin, Sa Grandeur elle-m6me, avec une familiarit-
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touchante, fit les honneurs de son nouveau palais a nos
h6tes et voisins. R6pondant a une simple allocution
d'un des seminaristes de Piazza, Monseigneur proposa
que le souvenir de la reunion des deux s6minaires fut
scell6 et conserv6 par la communion dans une priere
r6ciproque, la r6citation d'une antienne a la sainte
Vierge qui se ferait tous les samedis. La proposition.fut
accept6e d'enthousiasme et on lui donna le jour meme
un commencement d'ex6cution. Puis ce fut la visite des
principales curiosites de la ville. Caltagirone possede
de magnifiques ateliers de poteries artistiques et aussi
industrielles, dont 1'ensemble rappelle le mot de saint
Paul sur les divers usages auxquels la volont6 de l'artiste ou de l'ouvrier peut destiner ou condamner la matiere premiere. Nos voisins se munirent d'une collection vari6e de souvenirs en tout genre. Ce fut ensuite
la visite des 6glises, du cimetiere monumental, enfin
de l'h6pital oiu, apres un nouveau Salut qui leur procura une nouvelle occasion de manifester leur talent
musical, la respectable soeur Poirier fit une r6ception
vraiment maternelle aux s6minaristes de Piazza.
H6las! Tout en ce monde a une fin. On devait partir
Scinq heures; mais nos seminaristes, a l'exemple de
sainte Scholastique, durent se mettre en priere pour
que ces doux moments de joie fraternelle eussent un
prolongement. A la suite de cette priere. les montres
des charretiers (si toutefois, ils en avaient) durent s'arrater, car on ne les vit venir qu'a sept heures. Du reste,
en Sicile, cinq heures ou sept heures (super giz), c'est
a peu pres la m^me chose. Le r6sultat de ce bienheureux contretemps fut que le s6minaire dut rester a souper. Cet incident fournit l'occasion d'improviser une
gracieuse s6ance po6tico-musico-litt6raire a laquelleune
visite absolument inattendue que Mgr de Bono eut la
d6licate attention de faire,donnauncharmetout sp6cial.
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Nos h6tes partirent absolument conquis par tant de
simple et affable bont6. Mais nous esp6rons bien que
les fruits de cette r6union momentan6e ne se reduiront
pas A un pur sentiment passager. Elle aura fait constater 1'avantage immense qu'offre, pour la formation du
clerg6, 1'unit6 de direction et de methodes et nous aura
procure la consolation de constater l'excellence des
traditions de nos seminaires, suivant lesquelles nous
nous efforqons, modestement, comme le veut saint Vincent de Paul, de travailler a la formation du clerg6
dans les maisons que nos seigneurs les 6evques nous
ont fait 1'honneur de nous confier en Sicile.
Emile NEVEU.

ROUMANIE

BUCAREST
Du compte rendu des (Euvres des Filles de la Charite i Bucarest, pour I'exercice 1912, nous extrayons
les int6ressants renseignements qui suivent:
( Le dispensaire de Bucarest a vu atteindre et depasser a la fin de 1912 le total de 16ooo pauvres differents secourus dans leurs infirmites. Le chiffre des
consultations gratuites s'leTve maintenant a plus d'ane
centaine de mille. La succursale de Cioplea a compte
cette ann6e 3 120 consultations medicales.
A Une avance avec amortissement automatique en
vingt ans a 6t6 consentie par la « Dacia n et nous a
permis de payer d'un seul coup le reliquat des frais
occasionnes par la construction du nouveau dispensaire, dans I'aile ajout6e a la maison. Une gdnereuse
bienfaitrice assure par une contribution annuelle regu-
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lihre 1'extinction de cette avance, sans que l'oeuvre en
ait a porter le poids.
I1 a 6t6 fait par les Dames de Charit6 et par les
Sceurs, en 1912, 450 visites aux pauvres et aux malades,
a Bucarest; 260 a Cioplea. En tout, 71o.
, Durant l'ann6e 6coul6e, 14o families indigentes
out recu de I'ceuvre une assistance regulibre et continue.
« L'orphelinat de Cioplea, autoris4 par le gouvernemnt, compte maintenant le maximum d'enfants que
cette autorisation lui permet de recueillir dans le
local actuel. Elles sont maintenant vingt et une, une
vraie petite population dont l'entretien, plus que difficile, ?e fait a l'enseigne de la Providence, bonne
pourv3yeuse, par bonheur, pour ceux qui ont le droit
de -c confier a Elle.
' L'ceuvre a mis a la disposition de la Societ6 pour
la Protection de la jeune fille, tout nouvellement fondee a Bucarest, deux ou trois chambres destin6es a
constituer les premieres assises d'une ( Bonne-Garde ,
ou i Home , pour les jeunes personnes de passage en
instance de placement dans les familles (institutrices,
gouvernantes, etc.). ,
ETATS BALKANIQUES
L'armistice conclu entre les belligerants, la Turquie
d'une part, les alli6s balkaniques de 1'autre, 6tant
expir6, les hostilit6s reprirent le 3 f6vrier I913, et
alors, successivement, les trois villes assi6g6es succomberent : Andrinople, Janina et Scutari d'Albanie.
Chacune des nations allites avait eu sa part de succes:
Kir-Kiliss6 et Lulle-Bourgas, pour les Bulgares; Monastir, Uskub, Kumanovo, pour les Serbes; Andri-
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nople, pour les Bulgares et les Serbes; Salonique et
Janina pour les Grecs; enfin. les Mont6negrins entrirent a Scutari le 23 avril.
Les pourparlers pour un traite d6finitif de paix out
lieu a Londres; les bases en ont &t6 pr6paries et imposees par les grandes puissances. Ce traite a etk
signE a Londres le 3o avril 1913. Les allies auront
ensuite a s'entendre entre eux pour le partage de leurs
conquetes.
MACEDOINE
Lettre de M. CAZOT, Pretre de la Mission,
& M. A. FIAT, Superieur general.
Zeitenlik, 7 avril 1913

Depuis ma derniere lettre, notre situation est rest&e
la mlme; seulement, les Serbes qui occupent la region
de Gh6vgh6li se montrent assez intraitahles. Is ont
ferme nos ecoles de Mouine, de Pirava, de Bogdantsi
et Stoyacovo, et celles des sweurs Eucharistines dans
ces trois dernieres localitbs. J'ai r6clame deux fois
aupres du consul de France, qui a t6l6graphi6 aussit6t
a Belgrade. Deux fois on lui a r6pondu que des
ordres allaient ktre donnes pour que nos 6coles soient
ouvertes et les soeurs Eucharistines proteg6es. Mais
jusqu'ici, il n'y a eu aucun resultat. Chez les Serbes,
le pouvoir militaire ob6it difficilement au pouvoir
civil. Or, c'est le pouvoir militaire qui a fait ces fermetures.
A Coucouche, o6 se trouvent les Bulgares, et i
Y6nidj6, oiu se trouvent les Grecs, tout va bien, du
moins avec les gouvernements. Les Bulgares surtout
se montrent bienveillants, et cela dans un but politique. Ils sont ;nquiets au sujet de la Mac6doine; ils
craignent qu'une trop grande part n'en reste aux mains
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des Grecs et des Serbes; et alors, les Bulgares qui se
trouvent dans ces parties grecques ou serbes perdraient leur nationalit6. Aussi comptent-ils sur le
catholicisme pour les conserver bulgares. Catholiques,
ces Bulgares seraient, suivant les regions, protegees
par la France ou l'Autriche, e: ainsi ils pourraient
plus facilement conserver leur rite et leur nationalite.
... Malgr6 I'ann6e difficile que nous traversons, nos
seminaristes sont bien A leur affaire; les 6tudes marchent bien; nous avons cette ann6e cinq clercs en
theologie et un en philosophic.
Nos residences de Coucouche et de Yenidje vont
bien et font du bien; les confreres qui s'y trouvent
sont : M. Michel a Coucouche et M. Mages AY6nidje.
Cette annee, A cause de la guerre et de l'arret des
trains qui ne fonctionnent pas pour le public sur la
ligne de Coucouche, il ne m'a pas Wttpossible de m'y
rendre comme je l'aurais voulu, et parfois j'ai df rester plus de trois mois sans y aller. D'ailleurs, chaque
fois que j'y vais, je donne la conf6rence aux Filles de
la Charit6 de ces localites, sans compter les autres
affaires dont j'ai a m'occuper.
Em. CAZOT.

ASIE
SYRIE
DAMAS
On lit dans les NMissions catholiques (25 avril 1913) :

M. Artis, Lazariste, nous 6crit de Damas :
a Notre college franqais Saint-Vincent comprend
trois parties bien distinctes : l'ecole primaire gratuite
Saint-Joseph, le college proprement dit et le Cercle
des jeunes gens nos anciens eleves.
, Avant les massacres de 1860, nous avions seulement une 6cole gratuite. Quatre ans apres cette date
inoubliable, la premiere 6cole r6ouverte fut encore
1'ecole gratuite. Le college fut inaugur6 en 1885, et le
Cercle des jeunes gens en 1908.
« Ce college compte actuellement plus de deux cents
l6kves, appartenant a tous les caltes et a toutes les
nationalites. La majorit6 est catholique; mais parmi
eux il y a un bon nombre de musulmans appartenant
aux families les plus influentes. Les 6tudes vont
depuis les connaissances les plus 6elmentaires jusqu'a
la philosophie inclusivement. En sortant du college,
un certain nombre d'eleves entrent dans les principales
administrations locales, oh ils peuvent ais6ment se
faire une carriere honorable. D'autres embrassent le
commerce. Les mieux dou6s vont compl6ter leurs
etudes sup6rieures soit a la Facult6 de m6decine des
RR. PP. J6suites a Beyrouth, oi ils obtiennent de s&rieux succes, soit dans les facult6s franjaises, oi ils
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ont acces grace a leur dipl6me de fin d'etudes, auquel
le gouvernement francais veut bien accorder une valeur 6quivalente pour eux au baccalaureat.
, Dans l'ecole gratuite Saint-Joseph, la base de l'enseignement est I'arabe. Nos 61lves y apprennent assez
de francais pour le comprendre et le parler couramment, ce qui leur permet d'occuper des places plus
lucratives dans les entreprises g direction europeenne.
a Le nombre des 61kves de cette 6cole est en
moyenne de cent cinquante, ce qui, avec les deux cents
du college et les deux cents de l'6cole de Midan, nous
donne' un total de cinq cent cinquante enfants et
jeunes gens qui recoivent 1'enseignement franqais
dans nos 6tablissements d'instruction; en sorte qu'il
est peu de families chretiennes oi l'on ne puisse trouver quelques membres parlant et comprenant notre
langue. Le mnme fait commence a se produire chez les
principales families musulmanes.
, Dans le cercle recemment organis6, nous groupons nos anciens 6leves, au nombre d'environ une quarantaine. Ils se r6unissent chaque jour dans une salle
sp&ciale, oiu ils trouvent des jeux et des lectures interessantes. Chaque semaine, M. Gayraud, leur directeur, leur donne des conferences sur des sujets
d'actualite accompagnees de projections.
(( Cette oeuvre nous tient fort a cceur, car elle nous
permet de suivre nos jeunes gens apres leur sortie du
college et d'exercer sur eux et par eux une influence
encore plus utile.
o La veille de Noel, dans leur salle gracieusement
am6nagee, ils nous ont fait passer agr6ablement les
heures pr6cedant la messe de minuit. Nous avons 6te
charmes soit par leur orchestre, soit par des morceaux
de d6clamation choisis avec gouit, soit enfin par deux
discours, l'un du directeurducercle, l'autre dusuperieur
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du college, oi nous avons appris ce qu'avait ete et ce que
devait &tre a l'avenir ce cercle si sagement denomm6
l'Union amicale. La s6ance terminee, la messe de minuit a groupi de nouveau tous ces jeunes gens qui ont
chant6 avec entrain nos vieux Noels de France. Ceux
du rite latin ont fait la sainte communion. Les autres
ont pr6f6r6 aller communier selon leur rite dans leurs
eglises paroissiales. Tout cela est bien fait pour donner de belles esperances et pour nous d6dommager un
peu de nos peines. ,,

PERSE
Dans une brochure intitulce : La Perst:,utin russe danss lei Missionr

(Paris, rue des Saints-Peres, 19), on a pu lire les dktails des envahissements de la part des Russes dans la rdgion de Salmas et de Khosrowa et

des violences qu'ils exerccrent au point de vue religieux contre les catholiques. Ces renseignements etaient dates de Khosrowa le 5 janvier
1912 et ecrits par une Fill e e la Charite de Khosrowa, la sceur Louise.

Grace a Dieu, nous avons requ depuis des nouvelles plus rassurantes,
comnme on va le voir dans la lettre qui suit.

Lettre de M. DECROO. Pritre de la Mission,
4 M. A. FIAT, Supirieur general.
Khosrowa, le 18 mars 1912.

Je suis heureux de pouvoir vous donner aujourd'hui
de meilleures nouvelles de notre Mission. La persecution contre les catholiques a cess6. L'ordre et la paix
regnent a Khosrowa. Le mouvement qui s'6tait dessini
vers les Russes et leur religion ,oorthodoxe ,, comme
on I'appelle, religion < orthodoxe , qui est schismatique, est completement enray6. Un professeur et
douze 6leves, qui avaient quitt6 l'6cole catholique au
mois d'octobre de l'ann6e derniere, sont rentr6s chez
nous. Il reste encore i l'6cole ( orthodoxe , trois garcons et peut-etre autant de filles. Nous avons une cen-
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taine d'el6ves chez nous et les Filles de la Charit6 en
ont a peu pros le double.
Nos catholiques et nous, avons beaucoup souffert
durant trois mois par toutes sortes de vexations, d'insultes et de menaces. L'6evque catholique chaldeen
6tait en fuite et 1'eveche a 6t4 pris de force par I'agent
consulaire russe, les pretres orthodoxes et leur parti,
pour y loger une compagnie de soldats du 7" r6giment
de chasseurs russes.
Car la Russie, vous le savez deji probablement, a
envahi tout le nord de la Perse. En ce moment m6me,
la guerre entre la Russie et la Turquie est imminente.
Nos Russes de Salmas s'y pr6parent activement.
L'6vach6 catholiq'ue enlev6, le parti orthodoxe ccmplotait de nous enlever ensuite l'6glise chald6enne
catholique de Khosrowa.
C'en etait fait du catholicisme a Salmas, si les Russes
arrivaient a rialiser ce projet. Car les Chald6ens ont
une grande v6n6ration pour leur belle 6glise SaintGeorges, bitie par eux, il y a environ quatre-vingts ans,
sous la direction de dom Valerga. Je fis avertir I'agent
consulaire russe et les pretres orthodoxes que s'ils
essayaient de nous enlever I'6glise, ils seraient vigoureusement recus et que nous 6tions decid6s a la d6fendre
jusqu'a la mort. Ne vous 6tonnez pas de ces sentiments:
ici, sur la frontiere du Kurdistan, toujours sur le quivive, on devient facilement un peu belliqueux. Toujours est-il que nos ennemis, nous voyant d6cid6s et
pr6par6s a la lutte, n'oserent plus nous attaquer, et
l'eglise Saint-Georges, qui appartient a la communaut6
chaldeenne catholique a vu, par le fait meme, affermi
son titre de propriet6.
Pour 1'6v&ch6, je n'ai pas agi de la meme maniere.
La, le catholicisme 6tait moins en danger; et il faut
dire aussi que l'6v&che nous a 6t6 enlev6 par surprise.
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Le parti orthodoxe revendiquait cet immeuble comme
bien national. Malgr6 tout, j'y recus aimablement les
officiers russes, et je m'efforcai d'y loger le plus confortablement possible leurs soldats. Mais en m~me
temps, je tbtgraphiai & Mgr Sontag de m'envoyer
d'Ourmiah les titres de propriite de cette maison et
je lanqai divers t6l6grammes aux consuls et aux ministres pour protester contre cette violation d'une propriet6 qui relevait de la d6elgation apostolique de
Perse.
Monseigneur nous envoya M. Chatelet avec tous les
papiers n6cessaires. Avec ce cher confrere, je partis
pour Khoi, un long voyage 'par la neige et le froid,
afin de protester aupres du consul russe de cette ville.
Nous obtinmes de lui la destitution de l'agent consulaire russe qui avait conduit toute cette affaire contre
nous. C'est un ancien s6minariste et condisciple de
M. Miraziz, devenu l'ennemi mortel de l'6veque Mar
Petrus. Tout d'abord, en arrivant a Khosrowa, j'avais
r6alis6 une sorte de r6conciliation avec ce personnage;
mais elle fut de courte dur6e, et les exactions, les tracasseries contre nos catholiques reprirent avec beaucoup plus de fureur qu'auparavant.
En meme temps, de Tehiran arrivait pour les soldats
russes l'ordre d'6vacuer l'6vech6. Je ne permis pas qu'on
executat cela ainsi, vu les relations qui existent entre
nos deux pays, la Russie et la France. Je m'entendis
done avec les officiers russes pour loger une partie des
soldats dans les d6pendances de la Mission frangaise,
car l'6veque Mar Petrus devait revenir d'Ourmiah.
Depuis lors, ceux qui avaient 6t6 envoyes pour nous
detruire sont devenus nos amis. Le capitaine de la
compagnie m'avait dit qu'il avait requ l'ordre de se
rendre h Khosrowa pour y prot6ger les pauvres orthodoxes persecutes par les catholiques ! II lui a 6te facile

de se convaincre que c'6tait tout le contraire qui existait.
Hier, le general russe Voropanoff est venu faire une
rapide inspection a Khosrowa. II nous a fait une
longue visite et nous a beaucoup remercies de tout ce
que nous avions fait pour ses soldats.
M. Chatelet est rest6 un mois avec nous pour l'avancement de toutes ces affaires eT de bien d'autres encore, qu'il serait trop long de raconter en detail; ce
cher confrere, par sa connaissance de la procedure
persane, nous a 6t6 d'un grand secours.
Quant a la question de la propriet6 de Khosrowa,
j'ai r6uni un medjliss ou assembl6e, et avec cette
assembl6e nous gouvernons Khosrowa, au nom de
M. Bedjan qui en est l'agha le seigneur). Pour bien
des choses, le gouvernement des autres villages catholiques in6vitablement nous 6choit aussi.
Outre cela, il y a les autres occupations ordinaires,
classes au seminaire, ministare aupres des soeurs et de
leurs enfants de Marie, predications A 1'6glise. Mes
confreres, MM. Clarys et Miraziz, et moi avons done
beaucoup de besogne.
Veuillez agreer, etc.
G. DECROO.

CHINE
Lettre de M. J-M. PLANCHET, PrCtre de la Mission,
a Pikin.
Pckin, 24 avril 1913.

Voici quelques renseignements qui seront certainement agr6ables a tous ceux qui s'int6ressent au progres
du catholicisme en Chine.
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I. PRIERES PUBLIQUES )EMANDEES
PAR LE GOUVERNEMENT CHINOIS

Le -h avril 1913, s'est diroulee dans la cath6drale
de PMkin une c6r6monie d'un caractere inoui en Chine
jusqu'ici. Sur la demande du gouvernement chinois
lui-mhme, des prieres viennent d'&tre ordonn6es pour

I'ouverture du nouveau Parlement, et pour la Chine
en g6neral.
Doublement heureux de r6pondre a un desir si 16gitime. et d'encourager les intentions lib6rales que le
gouvernement r6publicain a manifest6es jusqu'ici a
1'egard des chr6tiens, 1'6veque de Pkkin, Mgr Jarlin,
invitait, pour le 21, les chr6tiens de la ville a un Veni
Crea'or suivi d'un salut solennel. En m6me temps, il
informait le President de la R6publique que ( dans le
but d'attirer les b6endictions de Dieu sur les travaux
du Parlement et sur l'6lection du nouveau Pr6sident de
la R6publique, un service solennel de prieres aurait
lieu ce jour-la en la cath6drale de Pkkin ».
La meme 6glise qui, il y a a peine douze ans, supportait durant deux longs mois les assauts des Boxeurs,
fut orn6e comme aux jours des plus grandes fetes; et
I'avenue qui y conduit pavois6e completement aux cinq
couleurs de la jeune R6publique, auxquelles, sur le
portail de la cath6drale se mariaient les couleurs franSaises. Car iljeCit t ind6cent d'oublier, meme en cette
circonstance, la nation protectrice.
Quelques heures avant la c6r6monie arriva une lettre
du ministare des Affaires 6trangeres ainsi concue :
, Monseigneur, j'ai 1'honneur de vous annoncer
qu'a .'occasion du service religieux de cet aprbs-midi
en cil6bration de l'6tablissement de la R6publique en
Chine, notre ministre Lou-Tseng-Tsiang aura le plaisir
d'y assister personnellement. D'autre part, le Pr6si-

-

392 -

dent de la Republique chinoise enverra M. TangTsai-Tchang, son secr6taire, comme dl16gu ai la c6rdmonie.
« Veuillez agreer, Monseigneur, l'expression de mes
sentiments respectueux.
- F. LIOU, secr6taire. ,
Le premier h6te arrive fut le sympathique ministre
des Affaires etrangeres, M. Lou-Tseng-Tsiang, catholique, qui se convertit au P6tang meme, en 1911; c'6tait
done une vieille connaissance. I1 6tait accompagne de
sa femme et de sa fille. Pais arriva le dCelgu6 du Prsident de ]a R6publique. Enfin se pr6senta le ministre
de France avec toute sa Legation.
Durant cette c6ermonie, tout le monde croyait rEver,
tant le changement etait grand avec les seculaires traditions de la vieille Chine. On avait I'impression qu'un
monde nouveau venait de naitre, qu'un nouvel esprit
planait sur la Chine; que 1'esprit de la liberti allait
succeder au systhme des pers6cutions; que 1'esprit de
defiance a 1'6gard des catholiques allait c6der la place
k la confiance en leur loyalisme.
Le morcean de chant d'ouverture etait fort bien approprie a la circonstance : Homo quidam fecit coenam
magnam ! c'etait, en effet, un banquet immense des ames
que cette cath6drale bondee de monde, oi quoiqu'on
eut enlev6 les bancs et les chaises, on 6tait tellement
press6 qu'on etouffaitlitteralement. Les chretiens chinois 6taient venus nombreux, flattes de voir enfin le
catholicisme pris en consid6ration parle gouvernement
de leur pays, et comme sortant des catacombes; flatt6s
surtout de voir un de leurs compatriotes professant
publiquement ce catholicisme jadis abhorr6, occuper
aujourd'hui le tout premier rang. Leur enthousiasme
se manifestait par l'entrain avec lequel les chants exe-
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cutes l'unisson furent enlev6s par cette foule immense.
M. Lou-Tseng-Tsiang sortit de l'eglise tout emu, e't
rep6tant que, de sa vie, il n'oublierait la journ6e dw
21 avril 1913.

II. -

CONVERSIONS A PEKIN

En somme, le gouvernement republicain a tenu
parole jusqu'a pr6sent. Les d6clarations si lib6rales
faites par M. Yuen-Che-Kai a I'Iveque de Pekin, lors
de sa prise de possession du pouvoir, n'ont pas eti
lettre morte. Dans la nouvelle Constitution a 6t6 stipul6e la libert6 religieuse. Le fait d'etre catholique
n'est plus un cas d'exclusion des situations officielles;
il n'y a plus de superstitions a faire aux examens publics; le premier ministere r6publicain a eu un catholique pour President, c'est-a-dire le ministre des
Affaires 6trangeres actuel.
La sympathie du gouvernement a l'6gard des chr&tiens a &t6, avec la grande disette de cette ann6e, un
efficace encouragement pour les riches comme pour
les pauvres a venir chercher un refuge dans le giron
de l'glise. Sans parler de M. Lou-Tseng-Tsiang,
ministre des Affaires 6trangeres, plusieurs families
riches et mCme princieres n'ont pas craint de se faire
chritiennes: un Tartare dont le frereoccupe une haute
fonction au Honan, une partie de la famille de l'exministre de l'Int6rieurse sont fait baptiser, et restent
bons chritiens. Meme une princesse de sang imp6rial,
petite-flle de I'empereur Kia-Tsing, nice de l'empereur Tao-Kwang, et sceur du prince King, le dernier
grand ministre de la dynastie Mandchoue, aprbs avoir
requ les exhortations des Filles de la CharitA de P'h6pital Saint-Michel a P6kin, a voulu se faire baptiser
sur son lit de mort par un chritien du Petang.
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Mais c'est surtout parmi les pauvres que la moisson
a et6 abondante. Durant cette derniere ann6e seulement, le seul vicariat de Pekin a pu compter TRENTECINQ MILLE CATECHUMENES. Si les ressources et les bras
n'avaient pas fait d6faut, on eiit pu doubler ce nombre.
Je souhaite qu'on remercie Dieu avec nous et qu'on
puisse nous aider.
J.-M. PLANCHEI.
D'autres eveques ont fait faire des prieres publiques
comme celles qui ont eu lieu a Pekin et dont M. Planchet vient de faire le recit.
De leur c6te, les protestants se sont entendus et par
toute la Chine le dimanche, 27 avril, ils ont fait des
pribres solennelles a la meme intention.

TCHE-LI MARITIME
Nous avons mentionn6 ci-dessus p. 265) le sacre de
Mgr Dumond, place A la t6te du nouveau vicariat apostolique du Tch6-li maritime. La gravure ci-jointe represente Mgr Dumond et son clerg6 & Tien-tsin; les
Missions catholiques ont bien voulu nous la communiquer.

TCHE-KIANG ORIENTAL
A L'occasion des inoadations qui ont cause en 1912 d'extraordinaires
ravages en Chine et ont amend la famine, des comits officiels de secours
ont Cte organises. En plusieurs endroits, notamment a Tientsin, les missionnaires catholiques ont ktC invitCs a en faire partie.
La lettre suivante indique ce qui s'est passe au Tchekiang, a Wentchow

Lettre de M. Cyprien AROUD, Pritre de la Mission,
a M. A. FIAT, Supirieur gener. Il.
Wentchow, 2 mai 193.

Je reviens d'une distribution de secours, faite en

z
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compagnie du pasteur m6thodiste, M. Scharman, dans
la r6gion du Sitchy.
Devant la misere 6pouvantable causee par le cyclone
du 29 aoit dernier, nous nous sommes associes au
mouvement g6neral de charit6 envers les malheureux.
Vous avez bien voulu nous donner un riche cadeau; la
tres honor&e Mere des Filles de la Charit6 s'est jointe
A vous pour armer nos faibles bras; sa Grandeur
Mgr Reynaud a quet6 pour nous, et alors nous avons
entrepris une belle croisade charitable. Mais toutes
nos ressources r6unies a peine pouvaient constituer une
somme d'environ 5oooo francs. C'6tait pricieux, mais
c'6tait bien peu pour les trois paroisses qui constituent
ce district, et pour plusieurs centaines de mille malheureux.
Les protestants anglais demanderent les richesses
du comite international de !a famine . Shang-hai. On
leur r6pondit par un don de 4oooo0000 piastres et par
4o ooo sacs de farine.
A Wentchow, un sous-comit6 international fut
fond6. Le commissaire des douanes, M. Talbot-Bowring, un catholique anglais, en 6tait de droit le president. Une quinzaine de pasteurs anglais ou americains
formaient les membres de ce comite.

Par le president, je pus entrer en ce comit6, et je
profitai de cette bonne occasion. Ainsi, dis lors, je fus
de toutes les distributions. MM. Salon et Boisard
purent aussi intervenir dans les distributions que le
comit6 fit dans leurs paroisses. Aucune bonne oeuvre
ne se faisait sans que nous y prissions part. Pas n'est

besoin de vous dire que notre sainte religion y trouva
grand profit.
Le Comit6 national chinois nous demanda notre

concours, et a sa grande satisfaction nous acceptimes
et remplimes cette belle mission d'aider les paavres.
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Partout oia se donnaient des secours, nous y 6tions.
Avec nos ressources particulieres nous compl6tions les
grandes distributions, assistions specialement les miseres les plus noires, et ainsi, en faisant le bien nous
gagnions tout sp6cialement le cceur de ce pauvre peuple.
Aussi, maintenant partout, A Wentchow comme a
Chuchow, comme a Ping-yiang, nous voyons les catechumtnes envahir nos chapelles et des milliers de
paiens etudier le catechisme. Nos catichistes se multiplient, et les fruits de salut paraissent devoir tre
nombreux.
En paix, sans froisser personne, estimes et aimes de
tous, je l'espere, nous avons pendant sept mois tenu
campagne.
Maintenant, c'est la moisson du ble, c'est le pain
pour le pauvre. La crise la plus terrible est pass6e,
l'esp6rance emplit les cceurs, et avec cette esperance
de la vie terrestre, heureusement est nee cette esperance d'un bonheur plus grand, celui annonc6 par la
religion que l'on a appris a connaitre.
Pour nous, tout en achevant nos missious, nous sur,veillons des travaux. C'est vous dire que nous batissons a Wentchow la maison destinee aux Filles de la
Charit6 que nous' attendons, un dispensaire et un petit
hupital. C'est un souci bien doux pour nous et bien
longtemps d6sire.
Veuillez agreer, etc.
Cyprien AROUD.

On lit dans le Peiit Messager de Ning-Po, d&cembre 912z:
CHEMIN DE FER. -

Enfin nous avons un tronqon de

chemin de fer a Ning-Po! II peut bien mesurer 20 kilometres. On a voulu quand meme 1'inaugurer solen-
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nellement. La cer-monie, fixee an 22 dicembre, a -t€
favorisbe par un beau temps. Les abords de la gare
ont etC envabis par les curieux. Le , ou-chee-k'i ou
drapeau aux cinq couleurs, flottait partout dans les
airs; des d6tachements militaires stationnaient le long
de la voie; la police assurait I'ordre et maintenait la
foule; a chaque instant les notes aigues des clairons,
accompagn6es du tambour et de la grosse caisse,
annoncaient I'arrivie d'un nouveau college qui venait
en uniforme et banniere diployie. Notre petit college
Saint-Joseph, conduit par MMi. Hou (Joseph) et Sing
Paul,, faisait bonne figure avec sa jeune fanfare.
Sur une estrade pavoisee, de nombreux discours
ont etk prononces, mais pen entendus, bien que toujours
applaudis. Puis les locomotives, parees comme de
jeunes mariees, ont jet6 dans 1'air les notes stridentes
de leur sifflet, et le train s'est 6branl6, emmenant une
foule d'invit6s vers Hong-kiang-tang. Nos el6ves sont
revenus enchant6s de leur promenade gratuite.
Maintenant Ia voie est ouverte. Mais quand pourrons-nous aller jusqu'a Yu-yao, puis jusqu'L Chaoshing, puis jusqu'iHang-tcheou saluer nos confreres?

KIANG-SI ORIENTAL
Lettre de Mgr CLERC-RENAUD, vicaire apostolique,

4 M. A. FIAT, Supirieur ginxtal.
Kieng-tchang-fou, le 12 avril 1913.

Ma premiere tournee est achevie. Commenc6e d&s le
surlendemain du sacre, 5 novembre, par une visite a
King-teh-chen, en compagnie de mon cons6crateur, Sa
Grandeur Mgr de Fussulan (I), elle s'est termin6e a
(ri L'cvEque de Fussulan est aujourd'hui Mgr Reynaud.
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Lien-tcheou, par une reception triomphale. Aurais-je
jamais pens6, quand je quittais en cachette cette chr6tienti,en 19oo, que j'yreviendrais en v6Eque, treize ans
plus tard, accueilli par une population enthousiaste
et aguerrie par la persecution. L'humble demeure qui
jadis avait abritA le Bienheureux Perboyre, a &tcincendice par les Boxeurs. Sur son emplacement, s'6keve un
6tablissement complet, residence, 6cole de garcons et
de filles, orphelinat et paroisse. Vraiment, les desseins
du bon Dieu sont incompr6hensibles.
Cette floraison d'oeuvres n'est pas spciale a Lientcheou: je 1'ai constatie partout oii j'ai passe. Dans ces
dix dernitres annmes, la Mission a vu s'6lever 8 grandes
6glises et 16 residences, qui sontautant de foyers d'oa
rayonne la vie chretienne; elle a pris possession de
8 sous-pr6fectures, avec un pretre a demeure; elle a
vu naitre et se developper la Sociit- des Jos6phines,
qui ont 4 maisons dans le vicariat; elle a. erige un petit
s6minaire qui compte actuellement 70, jeunes gens, et
comme couronnement de tant de belles oeuvres, j'ai
inaugur6, le 19 mars dernier, le grand s6minaire qui a
4 sous-diacres et 7 th6ologiens de premiere annee.
L'augmentation des chritiens n'est peut-&tre pas en
rapport avec les sacrifices que la Mission s'est imposs : le r6sultat est cependant consolant. Le dernier.
exercice comptait 22517 baptisis, alors qu'en Igoo, il

ni'y en avait guere. que .40ooo.. Cette seconde moiti de
1'·piscopat de Mg, Vic a 6t6 la plriode la plus f6conde;
celle'aussi, poi il a 6te le mieux. servi. Lors de l'insurrection des Boxeurs, le vicariat comptait, me semblet-i!, 14 confreres europeens;. c'est 23, en 1912, qui ont

pleure surla tombe de son premier 6v.eque. Au total, il
y a actuellement 24 r6sidences et 33 pretres, taut europeens, que chinois., Le champ, du pere de famille que
nous avons cultiver a-une superficie egalea.dix depar-
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tements francais, et une population de 8 millions d'habitants, soit I chirtien sur 350 paiens. C'est peu.
Les conditions d'6vangelisation ne sont plus les
Mnimes qu'au d6but de l'6piscopat de Mgr Vic. A cette
epoque, en 1883, les missionnaires, peu nombreux,
voyageaient beaucoup ; aujourd'hui il travaillent
davantage : leur sphere d'action ne s'6tend pas au
dela d'un rayon de 20 lieues, pour les jarrets les plus
solides.
La conclusion qui se d6gage de cet apercu, c'est
qu'il me faudrait davantage de confreres. Jeme repose
sur I'affection que vous avez toujours t6moign6e au
Kiang-Si oriental, pour esp6rer du renfort.
- L. CLERC-RENAUD, vic. ap.

NOTES HISTORIQUES SUR

LE SEMINAIRE DU KIANG-SI
1846-1879); SUR LE SEMINAIRE DU KIANG-SI SEPTENTRIONAL (1879-1886); ET SUR LE SEMINAIRE DU KIANG-I ORIENTAL (1886-1912).

Depuis le 14 octobre 1699 qui marque l'arrivie en
Chine du premier Pr6t(e de la Mission, M. Appiani,
envoy6 par Innocent XII avec la charge tres sp6ciale
d'6tablir un s6minairepourla formation du clerg6 indigene, la Congregationde laMission n'a cess6, dans les
d verses provinces qui lui ont et6 d6parties, de travailler avec constance dans ce mime but. Il serait sans doute
int6ressant de connaitre les premiers pas faits, la mar,'hie suivie, les efforts accomplis et les resultats aujourd'hui obtenus sur ce point dans chaque vicariat.
Voici, aussi exactement que possible, les faits concernant le s6minaire du Kiang-Si avant la division de
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cette province en trois vicariats,pnis plus sp&cialement
ceux concernant le s4minaire du Kiang-Si oriental.
I. - Le Kiang-Si jusqu'a son erection
en vicariat apostoclque distinct '1846)
Au commencement du seizieme siecle, trois 6veches
sont itablis en Chine : ce sont ceux de Macao, de
Nanking et de Peking. La province du Kiang-Si fait
partie de 1'6evch6 de Nanking.
En 1696, cette province est erig6e en vicariat apostolique par le pape Innocent XII : le P. Alvare Benevente des Ermites de Saint-Augustin en est le premier
vicaire apostolique.
Apris la mort de Mgr Benevente survenue en 1709,
le vicariat apostolique du Kiang-Si demeure sans titulaire a cause des obstacles insurmontables que rencontrent les Missionnaires qui ont charge d'administrer
cette contrie, et toutes lesmissions du Kiang-Si et du
Tchi-Kiang sont soumises a la juridiction du vicaire
apostolique du Foukien.
En 1839, Mgr Carpena, successeur de Mgrde Milte,
propose a laCongrEgation dela Propagande de confier
aux Lazaristes les deux provinces du Tch6-Kiang et
da Kiang-Si. Mgr Rameaux en recoit I'administration.
En 1845, Mgr Laribe, d'abord coadjuteur de Mgr Rameaux, lui succede comme vicaire apostolique.
Enfin, en 1846, a lieu la separation de la province
du Tch6-Kiang (Mgr Lavaissierq); le Kiang-Si 6rig6
en vicariat apostolique distinct reste confii a Mgr Laribe.
Jusqu'a cette 6poque, par suite des troubles et des
pers6cutions, ily eut impossibilite absolue d'6tablir un
s6minaire pour le clerg6 indigene dans I'int6rieur de
I'empire chinois. Les rares missionnaires europeens
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*qui se d6vouaient au service des chritiens, etaient
oblig6s de vivre caches. Cependant, sur les limites de
I'empire, en particulier a Macao, alors possession
portugaise, s'ouvrit des 1820 un 6tablissement pour
l'Wedication des jeunes clercs chinois. De ce s6minaire,
une douzaine de pretres indigenes vinrent, pendantun
temps plus ou moirs long, aider au d6frichement spirituel de la province de Kiang-Si.
II. -

Le Seminaire du Kiang-Si
de 1849 3 1879

En 184 5, le s6minaire de Macao fut dissous et l'on
d6cida que chaque vicariat aurait le sien propre.
Imm6diatement, Mgr Laribe 6tablit le s6minaire du
Kiang-Si t San-Kiao,dans le Joei-Tcheou fou. M. Anot
en prit la direction. Lorsque, en 1848, M. Bernard
Peschaud vint lui succ6der, San-Kiao comptait treize
seminaristes dont trois grands qui avaient d6ja un an
et demi de th6ologie. Ces th6ologiens, malheureusement, M. Peschaud se vit, I'ann6e suivante, oblig6 de
les laisser partir, parce qu'ils 6taient natifs du TcbeKiang et 6taient r6clam6s par leur 6veque.
A la fin de 1851, M. Peschaud, qui soupirait depuis
quelque temps vers les missions, 6crit i M. Salvayre,
secr6taire g6n6ral : 4 Me voila done enfin sorti du
-sminaire : cinq ans et plus de services m'ont m6rit6
un honorable cong 6 ; c'est le 23 d6cembre que j'ai dit
adieu a mes bien-aimes 6l1ves et a votre cher cousin
qui me remplace dans mon office. ,
Voici ce que, de son c6te, ce " cher cousin ,,,
M. Montels, disait h M. Martin, directeur du s6minaire
interne A Paris : Les r6sultats heureux que le zele de
M. Peschaud a obtenus de la part des s6minaristessont
-de bon augure pour I'avenir. J'ai 6tk 6tonn6 de l'esprit
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de regularit et d'exactitude que j'ai trouv6 dans le
seminaire du Kiang-Si. En fait de spiritualit6, je n'aurais jamais pens6 que les Chinois pussent arriver au
point oi je les vois. Le nombre des s6minaristes est
le mime que celui desdouze ap6tres; unfaitsa seconde
annie dethbologie, troisautres etudient laphilosophie.
Les quatre suivants seront bient6t assez avances
dans la langue latine pour pouvoir suivre le cours de
philosophie. Les quatre derniers en sont encore a
l'Epitome. Telle est la besogne qui menace de peser
durant quelque temps sur mes 6paules. II ne s'agit de
rien moins que de former d'excellents missionnaires,
desquels d6pend presque tout 1'avenir de nos chrtiens. ,

M. Montels qui enseignait la thoologie, la philosophie, Ic latin et &tudiaitpour lui-memela langue indigene, 6tait aid6 dans la direction du sdminaire par

M. Ly, confrere chinois (l'un de ceux qui allerent a
Paris vers i83o0, lequel 6tait charg6 de former les
s6minaristes au chinois.
Quelques mois seulement apres la lettre si pleine

d'esperances qu'on vient de lire, M. Montels 6crit
(25 mars i852) assez melancoliquement : ( Le nombre
des s6minaristes a augment6 d'un depuis que M. Peschaud est parti, mais je crains bien que, lorsque le

vicaire apostoliqueviendra, il faille enretrancherquelques-uns. Priez bien pour nos s6minaristes deChine,. i
En octobre de la meme ann6e, Mgr Delaplace,
nomm6e veque d'Andrinople et vicaire apostolique du

Kiang-Si, vient a San Kiao t oh il est, dit-il, recu on
ne peut mieux, mais a la sourdine, car le pays est fort

troubl ,n par les rebelles.
Ce dernier mot nous fait comprendre pourquoi deux
ans apres (1854), Mgr Danicourt, succedant a MgrDelaplace transf6er au Tch6-Kiang, d6cide par prudence
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1'etablissement du seminaire dans un endroit momentanementpluscalme, a Kioutou, petit village situb dans
les montagnes, a trois heures de marche de la ville de
Kien Tchang fou.
A peine install6 en ce nouvel endroit, M. Montels
tomba malade assez gravement. II fut envoyd a l'h6pital de Ning-Po(Tch6-Kiang), oiIil resta un an. A son
retour, il s'adonna au travail des missions. Les rebelles
lui trancherent la tate le 26 juin 1857.
C'est a M. Rouger, nouvellement arriv6 d'Europe,
apres un court professorat i Saint-Flour et i Alexandrie, que Mgr Danicourt confia en 1856 la direction
du s6minaire, (( qui se compose alors de huit latinistes,
de quatre philosophes et de deux jeunes prktres chinois r&cemment ordonn6s, auxquels il faut enseigner
les ceremonies de la messe et I'administration des
sacrements ,.
M. Rouger dut s'acquitter de cet emploi dans des
circonstances particulibrement difficiles. Les rebelles
T'ai-Ping ou Tchang-Mao (longs cheveux) ravageaient
toute la province et le s6minaire dut plusieurs fois
subirleur d6sastreuse visite. I1est emotionnant de lire
dans les Annales ce que M. Rouger raconte des alertes
caus6es par les rebelles et par les imp6riaux qui ne
valaient pas mieux que les rebelles. Que de fois les
siminaristes furent obliges de se sauver par les montagnes et de secacher au loin pour 6viter un enr6lement
forc6 ou la mort!
Dans ce continuel qui-vive, le sejour du s6minaire nt
devaitpas paraitrebien attrayantaux 6elves. Cependant.
en octobre 1862, il y a a Kioutou vingt-quatre s6minaristes dont huit commencent 1'A B C D, sept lisent couramment le latin et 6tudient la grammaire. cAu bout
d'une annie d'6tudes, ces derniers pourront peut-ktre,
dit M. Rouger, commencer la philosophie; toutefois ce
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ne sont encore que des enfants... etpuis, la vocation
de plusieurs n'est pas bien d6cid6e. "
En 1863, M. Anot, nomme provicaire du Kiang-Si
depuis lamort de MgrDanicourt (Paris, 2 fevrier 186o0,
etant all a P6king pour traiter l'affaire de la destruction denositablissements a Yan-Tchang (18 mars 1862,
M. Rouger descendit a Kiou-Kiang (sur le Yang Tze
on fleuve Bleu) pour tenir la procure qu'on y avait
install6e pour toute la province. Son absence de Kiouton menacant de se prolonger par suite des obstacles
apport6s a P6king au retour de M. Anot dans le KiangSi, M. Rouger fitvenir aupris de lui les.deux premieres divisions de ses eleves et laissa la troisieme, sous
la surveillance de M. PC (Jean), aux soins d'un maitre
chinois.
En 1865, apres la d6faite des rebelles, le village
de Kioutou n'6tant plus qu'un monceau de ruines et,
du reste, un nouveau mouvement de r6volte etant toujours a craindre, tout les6minaire fut transf6rb a KiouKiang, dans le voisinage des vapeurs europeens qui
protegeaient le commerce de leurs nationaux. 11 prit le
nom de s6minaire de Nazareth.
M. Rouger semble alors assez content de ses 6leves :
SIls ont bon esprit, ecrit-il, ils sont obbissants, r6guliers, laborieux, et autant le manque de regle et de
surveillance avait autrefois produit de mauvais conse-

quences, autant aujourd'hui la discipline et les regles
du Directoire que j'ai presque toutesintroduites parmi
eux, nous preparentdeconsolations et d'heureux rsultats. >
En 1868, sous Mgr Baldus, un certain calme s'etant
r6tabli dans la province, le seminaire revint de KiouKiang a Tsi-Tou, village tout proche de Kioutou :
il prit le nom de s6minaire Saint-Joseph.
A Tsi-Tou comme a Kioutou et a Kiou-Kiang, M. Rou-
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ger se d6pensa sans compter I la formation de ses
chers seminaristes.
Lorsque, en 1879, le Kiang-Si fut divis6 en deux
vicariats apostoliques, le Kiang-Si septentrional restant a Mgr Bray et le Kiang-Si m6ridional Atant confi&e
I'administration de M. Rouger, celui-ci eut la consolation d'avoir fourni a la mission du Kiang-Si neuf
pretres.
Voici leurs noms:
I° M. Ly, Philippe, mort a Kioutou, le 23 juin 19o3.

20 M. Yen, Jacques, actuellement a Foung Sin Hien,
dans le Kiang-Si septentrional.
3° M. Ou, Pierre, actuellement k Loping (Kiang-Si
oriental).
4° M. Fou, Marc, actuellement I Fou-Tcheou-Fou
(Kiang-Si oriental).
5' M. Wang, Joseph, mort i Nan-Tchang le 23 octobre 1896.
6* M. Hon, Bernard, actuellement a Li-Kla-Tou
(Kiang-Si oriental).
7" M. Yen, Jean, mort a Kien Tchang (Kiang-Si
oriental).
8" M. Teng, Jean-Baptiste, mort le 22 septembre 1886.
g" M. Tcheng, Joseph, mort a Sin-Foug (Kiang-Si
meridional] en 1902.

III. -

Le siminaire du Kiang-Si septentrional
de 1879 a 1886

M. Rouger &tantparti pour administrer le Kiang-Si
meridional, Mgr Bray, qui gardait le Kiang-Si sep-

tentrional, voulut avoir a Fu-Chow ou Fou-Tch6ou,
sous sa surveillance imm6diate, les s6minaristes de
Tsi-Tou, dont les locaux furent laiss6s jusqu'en g1oo
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aux orphelins de tout le d6partement de Kien-Tchang.

M. Dauverchain, qui 6tait charg6 de la residence de
Fuchow, s'occupa d'abord des s6minaristes jusqu'a la
nomination, en i88o, de M. Vic, comme directeur du
grand s6minaire qui comptait quatre 616ves. M. T'eng
Jean-Baptiste) eut a s'occuper des petits s6minaristes
au nombre de dix-huit.
En 1882, Mgr Bray, apres avoir ordonn6 trois pretres : MM. Yeou Pierre. Yeou Andr6 et Lieou Vin-

cent, 6crit que seize seminaristes apprennent le latin :
, Combien y en a-t-il qui arriveront au sacerdoce?
C'est le secret de Dieu, mais bien sir que je ne ferai
plus d'ordination avant sept ou huit ans. ,
En ce temps-li, M. Jean Andre est charg6 des petits
s6minaristes, et M. Vie, nomm6 directeur du district
de San-Kiao, prend avec lui les trois plus grands latinistes ; Tcheng Pierre, Lieou Thomas et King Matthieu pour les former a la philosophie. Ils y resteront
jusqu'en 1885, 6poque oiu une partie du vicariat du
Kiang-Si septentrional est ditach6e et 6rig6e en vicariat apostolique du Kiang-Si oriental.
IV. -

Le siminaire du Kiang-Si oriental
de 1886 i 1912

Voici, sous forme de journal, ce qui ooncerne le
s6minaire durant cette p6riode :
1886. Mgr Vie, sacr6 6veque de Metellopolis le
24 janvier, est charge de I'administration du Kiang-Si
oriental. Cette ann6e-lI, les trois grands s6minaristes
de San-Kiao reviennent a Fou-Tcheou sous la direction
lie M. Dauverchain.
En 1889, eut lieu l'ordination sacerdotalede M. Lieou
Thomas. En-890, celle de MM. Tcheng Pierre et King
Matthieu. Cette meme ann6e, les eleves du petit s6mi-
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naire donnbrent peu de satisfaction; le mauvais esprit
se mit parmi eux. On jugea preferable de laisser momentan6ment s'6teindre 1'oeuvre pour la reprendre
ensuite avec de nouveaux 1eements.
1891. Le pillage de Fou-Tcheou marqua cetteann6e.
Lesenfants qui aspiraient au sacerdoce furent envoyes
dans les s6minaires. de Kingan (Kiang-Si m6ridional)
et de Ning-Po (Tch&-Kiang).
En 1898, M. Rameaux recommenca a Fou-Tcheou
un essai de petit siminaire. Les s6minaristes envoyes a
Kingan : Thaddee Tchang, Pierre Ting et Jean Fang
revinrent a Kioutou, oit M. Thieffry leur enseigna la
theologie.
En 1899, eurent lieu 'es incendies de Koui-Ki et de
Kiang-P6; M. Deici.x, directeur du district de KouiKi 6chappa au massac.ec t vint sL refugier h Kioutou.
I1 fut charg6 du grand s6minaire dont les 616ves
etaient au nombre de cinq.
L'annee de 19oo est celle du terrible mouvement
des Boxeurs. Kiou-Tou, Tsi-Tou, Kien-Tchang furent
pilles et incendies; les missionnaires furent oblii6s
de fuir i Kiou-Kiang et a Shang-Hai, et les s6minaristes
furent pour un temps renvoyes dans leurs families.
19o0. Aprbs les troubles de l'annee 1900,:M. Dellieux ecrivit a ses 6lbves de se rendre i Kiou-Kiang :
deux ne r6pondirent pas B I'appel. Nos s6minaristes
de Ning-Po, Koei Joseph et Yeou Jean, vinrent les
remplacer.
Lesmissionnaires rentrerent peu i peu i leurs poste-.
Les s6minaristes s'6tablissent a Fou-Tcheou ou les
bitiments de la mission avaient etC epargnes par les
incendiaires.
M. Lieou Thomas reconstitua le petit s6minaire
avec vingt 6elves.
1902. Cette ann6e-la eut lieu 1'ordination sacerdo-
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.tale de MM. Tchang, Ting et Fang. M. Dellieux
n'ayant plus que deux 6elves, vint i Kioutou pour y
rebitir I'6glise. II fut charg_ aussi de reconstruire
Tsi-Tou oiu l'on se proposait de rttablir le s6minaire.
Entre temps, il dirigeait les etudes de ses deux s6minaristes.
En 1903, M. Lieouvint i Kien-Tchang avec le petit
s6minaire (dix-sept 6leves). En automne, il s'installe
a Tsi-Tou dont M. Dellieux venait d'achever la reconstruction.
Celui-ci tomba malade et se vit oblig6 d'aller a
Shang-hai. - A son retour, il fut charg6 de la r6sidence de Nan-Fong. Les deux grands s6minaristes vinrent quelques mois a Kien-Tchang sons la direction de
M. Abiloos qui occupait la residence en 1'absence de
M. Tamet, parti se reposer en France.
En 19o4, l'un des grands s6minaristes rentra dans
sa famille : une maladie des yeux le rendant incapable d'exercer le ministere sacerdotal. L'autre fut envoyd a Jao-Tcheou avec quatre des plus grands parmi
les latinistes. M. Thieffry fut charg6 de leur 6ducation.
19o5. M. Lieou ayant kt6 consacre aux missions
dans le Fou-Tcheou, sur 1'ordre de Monseigneur,
M. Abeloos vint i Nan-Fong, oix il faisait mission, le
remplacer dans la charge de directeur du petit seminaire. 11 trouva vingt-cinq 6leves. Une moitid des
moins avanc6s fut envoyee a Kioutou aupres de
M. Tcheng (Pierre) qui commence ainsi la premiere
6cole pr6paratoire au seminaire. Vers la Pentec6te, les
quatre grands latinistes reviennent de Jao-Tcheou a
Tsi-Tou.
En 1906, une seconde ecole pr6paratoire au s6minaire fut install6e a Jao-Tcheou. A cette 6poque,
M. Abeloos, malade, dut aller se faire soigner pendant

-

411 -

quelques mois a Shang-hai. M. Tchang (Thaddie) fit
l'int6rim et M. Abeloos revint en octobre.
Vers Noel, Joseph Koei, ordonn6 sous-diacre .
Jao-Chow l'ann6e pr6c6dente, fut appel6 a Tsi-Tou
pour aider le directeur en enseignant les premiers
6elments de latin aux plus jeunes.
1907. A Piques, eut licul'ordination sacerdotale de
M. Koei, dans la chapelle du s6minaire.
En 19io, M. Tison vint, au commencement du Car6me, enseigner la philosophie aux quatre grands
latinistes et soulager ainsi sensiblement M. Abeloos,
surcharge de classes. Aux vacances (juillet), il fut envoye faire l'int6rim a Nan-Fong: M. Dellieux, malade,
ayant dfi encore une fois aller; Shang-hai.
En octobre, M. Tison, qui n'avait pas ete plac6 difinitivement au s6minaire fut invit6 par Monseigneur
a aller prendre le poste de Sin-Cheng.
M. Henri Crapez est alors d6sign6 pour le s6minaire, oi il enseigne le dogme et fait terminer le cours
de latin g dix 616ves qu'il devra guider bient6t aprbs
dans 1'6tude de la philosophie.
19io. A la fin de l'ann6e scolaire, M. Koei fut
envoy6 parfaire sa formation au ministere sacerdotal
dans les missions de Nan-Fong, sous M. Dellieux, son
ancien directeur de s6minaire. M. Estampe vint de
Koeiki le remplacer dans l'enseignement du latin. I1
se vit aussi charg6 de faire aux theologiens et aux
philosophes les cours sp6ciaux de science eccl6siastique.
19g
fut une heureuse annee : sous la direction
de M. Abeloos, qui, entre temps, enseignait la morale
aux quatre theologiens et s'occupait de litterature
avec les seize latinistes les plus avanc6s, on peut dire
qu'au s6minaire tout progressait: les bitiments se d6veloppaient, une organisation plus moderne 6tait donnie
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aux 6tudes. Le nombre des eleves s'accroissait: il avait
tripl- en six ans. En meme temps s T manifestaient les
excellentes dispositions de la communaut6.
Aussi fut-ce une grande consolation pour Mgr Vic,
lors de son jubil6 de vingt-cinq ans d'6piscopat, que
de se voir entour6 par soixante-douze s6minaristes
dont quatre thbologiens ,et neuf philosophes : les
temps lui semblaient bien changes!... Sa Grandeur
d6cida alors la fondation a Kien-Chang d'un grand
seminaire.
Deux philosophes demanderent et obtinrent la permission d'entrer en notre noviciat de Kia-Shing.
A Noel, eut lieu l'ordination de quatre sous-diacres
et de six tonsures.
1912. Le grand s6minaire de Kien-Chang se construit rapidement et il sera disponible dans les derniers mois de l'ann.e.
A Tsi-Tou, par suite des 6liminations n6cessaires,
le s6minaire se trouve reduit a soixante-quatre eleves,
mais, en octobre prochain, grice au recrutement fourni
par les ecoles pr6paratoires de Kioutou et de YaoTcheou, le nombre sera porte a quatre-vingts. Deus del
incrementum !
Comme conclusion a ces notes, nous citerons ce que
de Kiou-Kiang, MAgr Tagliabue, coadjuteur de Mgr Baldus, 6crivait, le 25 janvier 1870, a M. Etienne, superieur g6neral : Le siminaire, disait-il, est, comme
partout, I'oeuvre la plus difficile et ou se rencontrent
d'innombrables difficultbs qui ne peuvent 6tre connues
que de ceux qui les dirigent. Le caractere chinois est
tout different du caractere europben : il faut se changer pour p6nitrer dans ces petits &tres int6ressants
mais d6fiants et tres fort paiens sans s'en douter. II
faut, peu a peu, sans secousse, d6raciner ces germes
naturels et les remplacer par des racines de foi et de
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charit6; que cette tache est ardue! Qu'elle est longue
et qu'on 6choue vite et facilement! Tant que l'on n'obtient pas la confiance, tout travail est inutile, et comme
ces enfants sont, par nature, inconstants, dess6ch6s par
le froid paganisme qui les environne et qui leur gate
le coeur, il faut souvent recommencer une oeuvre qu'on
croyait presque achevie. ,
II faut, pour nous, ajouter a ces difficultes d'ordre
psychologique,les difficult6s provenant du petit nombre
des missionnaires et des malheureuses circonstances
oi a df vivre le Kiang-Si durant un trop long temps;
on pourra comprendre alors et excuser les lents progres du s6minaire dans le passe. Quant au present, il
parait assez consolant. Veut-on le voir bientot donner
ses fruits nombreux, qu'on prie avec ferveur! Dieu
seul peut transformer les ames des Chinois jusqu'a en
faire -

est-ce un rEve impossible? -

de vrais ap6tres.

Seigneur, envoyez votre esprit aux s6minaristes, aux
prktres de Chine, et qu'ils renouvellent enfin la face
de leur immense pays!
Henri CRAPEZ.
Tsi-Tou, 6 juin 1912.

AFRIQUE
ILE DE LA REUNION
A 'ile de la R6union, oil les Filles de la Charite ont plusieurs tablissements, un cyclone plus redoutable encore que ceux qui devastent trop
souvent ces contrees, a passe sur Pile au commencement de Imars. Des
navires oat etA surpris par la tempete et, a Saint-Paul, un veritable
deluge d'eau a inondd la ville. On trouvera iciququelues details, extraits
d'une lettre d'une Fiiie de la Charite.

Lettre de la Scrur GRAVIER, File de la Chariti, supdrieure e la maison de Charitide Saint-Paul,&la trks
honorie MWre MAURICE, h Paris.
Saint-Paul, 4 mars 19i3.

Depuis quelque temps, les malheurs se multipliaient
en mer autour de nous; nous pensions 6tre epargnees.
Lundi, 3 mars, i quatre heures, on nous fit dire qu'un
coup de vent etait annonc6. Croyant a quelque chose
d'ordinaire, on ferma hermStiquement les ouvertures
de la maison, et la nuit se passa assez calme. Le lendemain, malgr6 une grosse pluie, les seurs purent,
avec des sabots, traverser pour assister i la sainte messe.
Mais a huit heures, Ia pluie qui n'avait pas cess6 de
tomber a torrents, formait une mer autour de nous. Je
ne pouvais rester dans le bureau oi j'6tais; quatre enfants, 1'eau jusqu'a la ceinture, vinrent me porter en
filanzana, comme a Madagascar, chez les petites orphelines ou l'eau arrivait comme une bombe.
II fallait sauver ce que 1'on pourrait. Nous venions
de faire notre provision de riz pour le mois; le monter
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au dortoir n'6tait pas chose facile; il etait mouille et
par consequent tres lourd. Nous dumes nous contenter
de sauver celui des enfants. Le riz des pauvres fut
abandonne. Ily en avait pour 128 francs; mais que faire?

ILE DE LA REUNION

(Autrefois

ile Bourbon.)

La lingerie de l'ouvroir et tout le travail de pratique

donnait un gros souci; les plus grandes des enfants.
avaient de I'eau jusqu'aux 6paules.
Au dortoir, oi l'eau nous poursuivait, une nouvelle
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angoisse nous attendait : trois enfants, parties pour
fermer le barreau que la force de 1'eau avait ouvert, ainsi
que la porte de la chapelle, ne pouvaient retourner et
poussaient des cris d6sesp&r6s. Impossible d'aller a nos
pauvres petites dont on ne voyait plus quc la tete. Nous
leur criames de se cramponner aux fen&tres de la chapelle. I1 n'est pas n6cessaire de vous dire avec quel
cceur on r6cita le " Souvenez-vous , a la tres sainte
Vierge. Personne n'osait plus regarder, on attendait.
Notre priere fut entendue. Bient6t,une barqueconduite
par trois noirs, arrivait, quoique difficilement; les enfants y monterent avec leur Tresor, je veux dire le bon
Dieu, dans son tabernacle que l'eau avait arrach6 de
1'autel. Les bons noirs etaient heureux de dire : <Le
bon Dieu envoy6 a nous pour sauver Zot, nous, va sauva
Ly; c'est-a-dire : le bon Dieu nous a envoy6s pour vous
sauver; nous allons aussi le sauver. , Avec peine, on
parvint a les hisser sur le toit pour arriver au dortoir;
tout le bas de la maison 6tait inond6. Ma Mere, avec
quel bonheur nous.avons recu notre bon Maitre qui a
bien voulu se laisser sauver par nos enfants et qui.nous
a rendu ces pauvres petites. Mais quelle peine nous
avons 6prouv6e de ne pouvoir lui donner pour autel
qu'une miserable table, bien peu digne de lui. C'est a
ses c6tes que je vous 6cris : notre dortoir nous sert de
chapelle et de tout.
A midi, nous avons distribu6 aux enfants un peu de
riz qu'on avait r6ussi a faire cuire avant huit heures,
une demi-portion seulement, car il fallait en garder
pour le soir. Les soeurs prirent une figue et un peu de
pain. Nous sommes trois avec les enfants; une de nous
'et dans la chambre avec deux enfants, et les seurs de
1'hospice sont avec leurs malades. Nous sommes ainsi
separ6es, sans qu'il nous soit possible de pr6veir le
,aoyen de nous rejeimdre bient6t. Depuis. mes qutrante
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ans de colonie, je n'ai jamais vu chose pareille.,Nous.
sommes accablkes, les dbgats vont etre 6pouvantables
et la pluie continue toujours avec force.
5 mars. - La journ6e d'hier s'est terminee p6niblement; nous avons eu la consolation de faire nos prieres
pres du-bon Dieu, bien pres; mais le temps n'a pas cess6
d'etre 6pouvantable. Sceurs et enfants resterent entass6es au dortoir. A six heures, les enfants vinrent
d'elles-m6mes proposer de garder leur reste de riz pour
le lendemain; c'itait sage, car nous n'avions plus rien.
Tout le monde se mit au lit. c Qui dort dine ,, assure
Ie proverbe; mais vous pouvez penser, ma Mere, combien notre coeur itait serr6. Dormir, d'ailleurs, n'etait
pas possible; dans le silence de la nuit, le bruit de la
temp&te 6tait encore plus effrayant; nous redoutions
de voir la toiture emport6e. Les enfants avaient peuret rapprochaient leurs lits. A deux heures, quelques
enfants et une soeur allkrent voir si l'eau avait baiss;,
on constata qu'elle n'avait pas mont6 : on voyait encore
quelques marches du dortoir. On essaya de rester an
lit le pluslongtemps possible, mais les enfants se levaient
a chaque instant. Que leur donner . manger pour toute
la journe? une poign6e de riz? 11 nous restait treize
pains, on calcula le partage pour 44, et puis abandonnees a la Providence nous attendimes, faisant nos.
prieres pres de Notre-Seigneur.
La Providence nous envoya un autre saint Vincent
en -notre bon cure, qui avait donn6 sa maison aux voisins sans case, et qui nous fit demander ce dont nous.
avions besoin. Grace a cette charitable attention, nos.
chires enfants pourront manger aujourd'hui, on leur
fera cuire du riz la cure.
Trois heures. - La pluie continue toujours tres fort,
mais l'eau ne monte pas; le vent la repousse. Pas de
nouvelles de -nos sceurs de l'hospice; nous sommes.
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inquietes surtout de notre bonne soeur Joseph qui,
avec son grand Age et toutes ses infirmites, se trouve
avec les vieillards. Nous allons coucher les enfants de
bonne heure, elles commencent a Stre surexcities.
M. le cure a fait ajouter au riz un gros morceau de
porc, disant que tout le monde devait faire gras.
6 mars. - La nuit a 6t6 moins mauvaise. on s'est
lev6 un peu plus t6t, a six heures, pour se debarbouiller
un peu. Jusqu'ici, on n'avait pu ouvrir. On a fait un
peu de m6nage, ce qui 6tait bien n6cessaire, car on se
croirait chez des boh6miens, avec les tentures de toutes
couleurs qui skchent, et notre pore qui se noyait et qui
loge sur les escaliers du dortoir, et les canards qui se
sont sauvds, et notre vieux Samy, le pauvre Malabare,
qui est mont6 avec nous. C'est un spectacle qu'on he
peut imaginer et que l'on ne pourra oublier. Grace a
nos sceurs de l'hospice, il nous a &6tpossible de nous
procurer un peu de pain pour le d6jeuner des enfants.
L'eau ayant diminu6, nous avons pu descendre aux
ouvroirs. Mais quel spectacle! les armoires sont renversdes; les tables, les bancs, tout est dans un d6sordre
qu'on ne peut exprimer. On ne marche plus dans I'eau,
mais c'est dans la boue et dans les d6bris de linge et
des livres des enfants. Toute la jcurnae s'est pass6e A
relever les meubles a demi-casses et enlever la boue
qui infectait, Que de choses perdues!
II me tardait de revoir le bureau oii j'avais laiss6
quantit6 de papiers de communaut6 et d'administration.
Les enfants m'y porthrent toujours en filanzana, l'eau
la ceinture. MWme d6sastre, mais les plus importants
papiers ont pu etre sauves. Vous dire que javais envie
de pleurer, c'est inutile; apres avoir relev6 les meubles,
sorti les objets qu'on avait bien voulu me donner a

Paris 1'6te dernier et qui nous faisalent une petite provision, je pensais que d6cid6ment c'6tait dans le denue-
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ment complet que Notre-Seigneur voulait voir la maison
de Saint-Paul, car il ne m'en restait presque plus rien.
Scapulaires, chapelets, images, m6dailles sont 6talks
sur les lits au dortoir ou quelques enfants les lavent et
les font s6cher.
Comme la veille, la nourriture nous est venue de la
cure. Quelques pauvres, malgr6 la pluie, sont venus, ils
ont accepti notre riz gate par I'eau, n'ayant ni case ni
rien: nouveau serrement de coeur pour nous. Aujourd'hui, nous avons eu des nouvelles de nos soeurs de
1'hospice. Notre sceur Joseph s'exprime ainsi : c C'est
l'abominaticn de la d6solation. » On a pu heureusement sauver les malades; ils sont avec les vieillards et
les soeurs dansla case qui servait de magasin; c'est dire
combien ils sont a 1'6troit. Depuis mardi, les soeurs
chargees des vieillards sont debout jour et nuit.
7 mars. -

Premier vendredi du mois. Nos sceurs de

l'hospice ont pu assister A la messe, l'eau ayant beaucoup diminui de leur c6t6; mais pour nous, c'est impossible. Si on ne;vient pomper, nous ne sortirons jamais
de 1a. Comme la veille, notre temps s'est pass6 a la
recherche de ce que nous pouvons repecher, et dans
quel itat tout cela se trouve! papier, linge, tout est
ensuite 6tendu et dans tous tous les coins; il n'y a pas
de marchands de bric-a-brac avec une case pareille. A
la chambre de communaute, l'eau est toujours tres
haute et une sceur avec deux enfants fait ce qu'elle
peut pour sauver le plus necessaire.
8 mars. - Hier soir, Asept heures, nouvel 6moi dans
notre pauvre case : l'annonce d'un autre cyclone. Descendre au plus vite, ramasserce que nous avions 6tendu
et qui 6tait mouill6 afin de le mettre en siret6, ce fut
l'affaire d'un instant. Apres avoir demand6 a Dieu de
nous prot6ger, on se coucha, inquiet. Heureusement,
nous avons 6t' tranquilles et ce matin, dans notre orai-
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son, c'est de tout notre cceur que nous avons remercie
Notre-Seigneur. A huit heures, M. le ture nous fit
dire que ses domestiques 6taient malades, qu'il fallait
que tout le monde vint a la cure, qu'il y avait de la
place. Quoique touchees d'une offre aussi charitable,
nous ne pouvions accepter; trois de nos enfants sont
alles faire cuire leur riz, on ne pouvait faire autrement. Ce matin, on a enlev6 le riz gate qui infectait la
maison.
L'eau ayant un peu diminu6, je voulus voir la chapelle, les enfants m'y porterent. La, tout est en ruine.
au
Le confessionnal est brisk; l'harmonium entrainl
milieu de la chapelle est cass6; les bancs sont dans je
ne sais quel 6tat; 1'autel est brisn
et les marches sont
soulev-es sur la table de communion qui a r6siste. No'.re
statue de saint Vincent est cassee, nos livres, en grande
partie sont perdus. A la sacristie, except6 les vases
sacres, tout est perdu; il ne nous reste ni ornements,
ni fleurs, ni rien. Ne pouvant rien faire, car il fant des
hommes et il y a encore trop d'eau pour qu'ils viennent,
nous sommes remontees pleurer ensemble. et demander
a notre bon Maitre d'avoir pitie de ses enfants.
J'avais fait demander a M. le cure ce qu'il fallait
faire pour la sainte r6serve conserv6e dans le tabernacle; je craignais que l'eau n'y eiut p6n6tr6 et j'6tais
inquiete. Eien vite, M. le cure a qui la commission
n'avait jamais 6t6 faite, est venu; il a requ le tabernacle
a genoux, au bord de l'eau et l'a emport6. Malgr6 notre
d6sir de voir Notre-Seigneur mieux honor6, nous avons
6t& attrist6es, de le voir partir. L'int6rieur du tabernacle est rest6 intact, ce qui est pour nous une consolation. Nos chores soeurs de l'hospice sont allkes prier
M. le maire de prendre quelques mesures pour nous
d6livrer.
9 mars. - Nous sommes dans un bourbier toujours
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plus infect, et jusqu'I deux heures, nous n'avions va
personne pour nous aider. A trois heures, des hommes
trainant la pompe pour 6puiser l'eau, arriverent. Apres
une installation k la crtole, c'est-i-dire tris lente,_
cinq heures et demie, on commenqait, pour s'arreter
une heure apres, Neanmoins, nous avions maintenant
bon espoir.
1o wars. - Ce matin, les hommes sont arriv6s a six
heures et demie A la pompe ce qui nous a donn6 du
courage.
Le .malheur rend un peu 6goiste, c'est pourquoi je
n'ai jusqu'ici parlk que de nous, mais le d6sastre est
gen&ral dans la colonie. Nous esp6rons que nos sceurs,
de. Saint-Denis sont moins 6prouv6es, car leur habitation est plus elevie que la n6tre; nous sommes dans
un trou. Jusqu'ici, nous n'en savons pas de nouvelles..
Ma sceur Maria est venue nous dire son d6sir de nous
rejoindre bient6t. Pauvres soeurs! qu'elles ont di souffrir! il y avait seize grands malades et personne pour
les sauver! Elles ont dL crier « au secours ,, a la prison
oi se trouvait un seul condamn6, qui a reussi heureusement a les aider. II y a beaucoup de d6gAts, mais la
conmnune s'en occupe.
to mars. - La pompe continue son travail. Maigr6
cela, l'eau est encore trop haute pour pouvoir aller au
parloir et a la chapelle. Sans 6tre a Madagascar, on ne
peut marcher qu'en filanzana, port6es par les enfants.
Avec des planches, en passant par l'hospice, on pourra
essayer d'aller a la messe demain. Ce sera pour nous
une consolation.
II mars. - Vous comprenez, notre emotion de
retrouver nos sceurs de l'hospice; je les croyais moins
eprouvees.
Pendant deux jours, elles et leurs malades 6taient
comme nous saps vivres; les malheureux criaient la
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faim, heureusement les secours sont arrives. L'eau a
entrain6 toutelaliterie de 'h6pital,nossoeurstravaillent
de toute leur force a r6parer le desastre.
Nous avons recu des nouvelles de nos soeurs de SaintDenis; elles ont &t6 6pargn6es. Que le bon Dieu soit
beni. On nous annonce pour le 21 un cyclone plus
terrible encore; nous sommes entre les mains de la Providence. Les pauvres arrivent en foule et tous plus
malheureux les uns que les autres : on fait ce que 1'on
peut, mais croyez que malgr6 notre malheur nous essayerons toujours de nous montrerles Filles de saint Vincent. L'eau est a peu pros 6coulee, nous marchons sur
des planches dans la boue, mais dimanche, tout le
monde pourra aller i la messe remercier Notre-Seigneur
de notre d6livrance, apres treize jours d'emprisonnement.
Veuillez agreer, etc.
Sceur GRAVIER.

AMERIQUE
ETATS-UNIS
WATERVILLE (MAINE)
;Annals of the Congregation of the Mission, xg93, p. 19o. Traduct.)
L'article suivant a paru dans le Sentinel de Waterville, le
j8 avril 1913 :

Les Filles de la Charit6 de Saint-Vincent-de-Paul a
Emmittsburg (Maryland) ont achete hier, avec l'approbation de Mgr Walsh, 1'h6pital Libby Memorial de
cette ville, h6pital possede et dirigi par les docteurs
Boyer et Gragin pendant ces dernieres annees.
En venant a Waterville et en prenant la direction de
cet h6pital, les Filles de la Charite ont pour but de
continuer ici l'oeuvre de soulagement et de d6vouement qui est leur marque caracteristique, partout oi
elles se trouvent. Leur experience a soigner les malades, leur zele i remplir cette oeuvre de predilection
assurent a tous ceux qui, dans 1'affliction, se refugieront dans leur asile, ce devouement intelligent et cette
bonte qui font tant pour adoucir les maux multiples
et varies dont souffre l'humanite.
Beaucoup d'entre les lecteurs de ce journal ont peutetre rencontr6 dans d'autres villes des Filles de la
la Charit6, mais pour ceux qui feraient connaissance
avec elles pour la premiere lois, quelques mots d'introduction ne seront pas hors de propos.
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Les Filles de la Charit6 furent fond6es en 1633 par
Louise de Marillac et saint Vincent de Paul. Louise de
Mariliac 6tait la veuve d'Antoine Le Gras et, par rapport a son ceuvre capitale, elle est connue selon la
maniere de parler d'alors sous le nom de Mile Le Gras.
Saint Vincent de Paul avait institue beaucoup de
confr&ries de charit6 dans ses missions aupres des
pauvres; mais le besoin d'une organisation plus complete devenant evident, Mlle Le Gras rassembla dans
sa maison quelques-unes de ses principales collaboratrices et commenca, le 29 novembre 1633, a les dresser
dans le soin des malades et des pauvres. Quelques
mois apres Mile Le Gras s'engagea par voeu a travailler toute sa vie au salut des pauvres malades et
saint Vincent de Paul d6veloppa par degrbs l'esprit et
la regle de sa communaut6 qui, dit-il, t avait pour grille
la crainte de Dieu, et pour voile la sainte modestie ».
Dans une de ses lettres, saint Vincent de Paul, parlant
des ceuvres des Filles de la Charite, nous dit ,qu'elles
abritent de Soo
900g femmes, distribuent la ;upe
tous les jours 1 3oo pauvres honteux, et que 1400 personnes dependent entierement d'elles pour leur subsistance ,.
Du vivant de saint Vincent et de Mile Le Gras, le
nombre de leurs maisons se monta a So. En 1789, il y
avait, en France seulement, 426 maisons. Dans le siecle
dernier, leur accroissement n'a kt6 rien moins que merveilleux. De France, elles sont all6es en Suisse, enm
Italie, en Espagne, en Autriche, en Angleterre, en
Ecosse, en Irlande, dans les principales villes de
I'Orient et dans les deux Am6riques. Leur nombre
actuel est d'environ 35 ooo.
C'est a Emmittsburg (Maryland) qu'elles firent leur
premier 6tablissement des Etats-Unis. Grace aux encouragements du v6nerable Mgr Carroll ev6que de
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Baltimore, du P. Cheverus, du docteur Matignon et
du P. Dubois, la Mere Elisabeth Seton et ses quatre
compagnes s'6tablirent dans une petite maison en bois
le 22 juin ISg9.

En apprenant leur intention de se fixer a Emmittsburg, le P. Cheverus, qui devait bient6t ktre le premier 6veque de Boston, 6crivait a la Mere Seton ces
paroles proph6tiques : c Combien la Providence est
admirable! Je vois d6ja de nombreux chceurs de vierges
vous suivant a l'autel; je vois votre communaut6 qui
s'6tend dans les diverses parties des Etats-Unis, repandant partout la bonne odeur de J6sus-Christ et apprenant k tous par leur exemple a servir Dieu en puret6
et en saintet6. Je n'ai pas le moindre doute, ma bienaimee et v-ndrable Mere, que celui qui a commence
cette oeuvre la mnnera i sa perfection ).
Quand le P. Cheverus, si bien connu des quelques
catholiques 6pars dans 1'tat du Maine, ecrivait ces
paroles encourageantes, au mois d'avril x809, il n'y
avait alors que les premiers Etats de 1'Union americaine; il ne prbvoyait pas la grande nation ambricaine
d'aujourd'hoi. Dans la petite communaut6e tablie sur
le penchant dela colline d'Emmittsburg, entrevoyait-il
la nombreuse famille de plus de deux mille membres
d irigeant aujourd'hui desorphelinats, desh6pitaux,des
creches, des 6coles industrielles, des asiles pour enfants,
toutes ces oeuvres diverses cr6Ces dans les archidioceses
de Baltimore, de Boston et de Philadelphie, dans les
dioceses d'Albany, de Buffalo, de D6troit, de Grands
Rapides,de Hartford, de Richmond, de Rochester, de
Syracuse, de Wilmington, dans la partie est, sans
compter les 6tablissements de diverse nature dans les
Etats qui vont du Mississipi . la Porte d'Or de la Californie ?
Les sceurs comptent ouvrir leur maison k Waterville
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vers le "r mai. Depuis qu'on leur a offert de s'installer
ici, elles ont du attendre d'avoir assez de sujecs pour
commencer 1'ceuvre, cai, malgr6 leur nombre, elles ne
peuvent suffire aux nombreuses demandesqui leur sont
faites des diff6rentes parties du monde.
Leurs oeuvres a Waterville seront celles qui 6taient
pratiqu6es a 1'aurore de leur institution; leur zble ne
connait ni race, ni couleur, leurs bienfaits s'6tendent a
tous, riches ou pauvres; a tous elles s'efforcent d'apporter grace et consolation.
Dans un entretien avec les docteurs Boyer et Gragin,
hier soir, au sujet de la vente de l'h6pital, ces messieurs firent la d6claration suivante:
i Depuis la fondation de cet h6pital, on a toujours
esp6re que cette institution pourrait servir non seulement pour les personnes en 6tat de payer la pension
ordinaire, mais aussi pour les pauvres et les n6cessiteux. Dans un petit h6pital priv6, il est impossible de
recevoir des malades gratuitement.
( En passant la direction de cet 6tablissement aux
Filles de la Charit6, nous sommes assur6s qu'on fera
en sorte de recevoir des malades qui autrement seraient
dans I'impossibilit6 d'y etre admis A cause des frais.
Non seu!ement il en r6sultera une augmentation du
nombre des malades, mais la communaut6 aussi en
profitera. En appelant les Filles de la Charite a la
direction de cet h6pital nous avons la ferme conviction que nous agissons pour le plus grand avantage de
Waterville et de ses environs. ,
WATERVILLE. Ville de 1'ttat du Maine, dans la r6gion
nord-est des ttats-Unis; comti de Kennebec, a 3o kilometres

nord d'Augusta; station du.chemin de fer de Portland a Benton 7 ooo habitants.
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HONDURAS
LetIre de M. GELABERT, Pritre de la Mission,
i M. A. FIAT, Supirieur general.
Via New-York, New-Orleans et Puerto Rico.
San Pedro Sula, le 22 septembre 1912.

C'est I'heure de vous mettre au courant de notre
situation de Honduras.
Depuis que je suis arrive, ici j'ai fait un tour dans les
cinq departements. Apres cela, j'ai profitd de l'arrivee de Monseigneur le del6gu6 apostolique dans la
capitale de la R6publique pour lui faire une visite et
aussi a Monseigneur l'6veque de ce diocese. Nous.
avons eu ensemble quelques conferences sur la situation et sur la r iiere de bien diriger la Mission. Monseigneur 1'6veque a montr6 toute sa confiance et il m'a
accord6 le pouvoir de placer nos Missionnaires, de leschanger, etc., en agissant comme un sup6rieur de communaut6. En meme temps, je me suis mis en rapport
avec le gouvernement avec prudence et j'ai obtenu son
appui pour notre oeuvre. Nous n'aurons pas de diffcult6 sur ce point, je crois; nous ne sommes que des
Missionnaires et nous ne sommes pas des religieux.
Je me suis fix6 avec notre bon frere Garcias dans la
ville de San Pedro Sula, la plus grande et la plus commode pour la direction de aotre Mission. M. Casulleras
a 6td placi a Ceiba et M. Nadal a Trujillo, trois centres
impirtants; j'attends M. Gisbert du Mexique pour le
placer a notre c6t6 et quand nous recevrons d'autres
Missionnaires, nous les placerons deux a deux dans les
villes indiquees plus haut; apres, si Dieu le veut, nous
ferons d'autres centres importants, parce que la NJission est tres 6tendue. Nous avons les paroisses, mais
toujours en forme de mission. Je puis vous assurer,
mon Pere, que notre oeuvre est bien isportante sous-
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tous les rapports et qu'il faut travailler beaucoup dans
ces pays-ci, a cause de l'ignorance en matiere de religion, et parce que tout a 6t6 presque abandonn6 jusqu'ici.

Je suis bien content de travailler au milieu de ces
pauvres gens abandonn6s. Nous sommes tous en tres
bonne santi.
Je me recommande a vos prieres, etc.
Jacques GELABERT.

OCEANIE
- ILES PHILIPPINES
NOTRE CINQUANTENAIRE
3

(Annales de la Mission, edition espagnole, annie 1912,p.4 4. Traduc.

tion.)
Manille, fete de saint Joseph, 1912.

L'annie 1912 rappelle a notre pens6e la date de 1862

qui vit arriver pour la premiere fois dans ces contrees
eloignees les fils et les filles de saint Vincent. En
venant aux Philippines, ils ob6issaient au desir de la
reine Isabelle II et de son gouvernement de confier
aux Lazaristes la direction des s6minaires conciliaires
de ces iles et aux sceurs les h6pitaux civils et militaires,
ainsi que plusieurs 6tablissements de bienfaisance et
maisons d'6ducation pour la jeunesse feminine. La
reine confirma ces d6sirs par un d6cret royal du 19 octobre 1852 contresign 6 par Don Juan Bravo Murillo,
alors pr6sident du Conseil des ministres. Cependant la
r6alisation n'eut lieu que dix ans plus tard.
Le 5 mars 1862, les tres estimables MM. Velasco et
28
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Moral s'embarquaient sur la fregate Concepcion. Ils
htaient accompagn6s de deux frbres coadjuteurs et de
quinze Filles de la Chariti, ayant a leur tLCe la vraiment admirable sceur Tiburcia Ayanz. Toutes ces sceurs
s'6taient offertes pour cette Mission, quelques-unes
apres avoir d6pens6 deja des tr6sors de charite sur la
terre d'Afrique lors de la guerre de 1859. Nous avons
la consolation de posseder encore une venerable sceur
de la premiere Mission, sceur Casimira Marquinez;
elle nous est comme le vivant souvenir de cette glorieuse plkiade d'ames choisies, dans les fetes oix nous
allons c6Clbrer le cinquantieme anniversaire de 1862.
Cette bonne soeur fut une de celles qui arroserent de
leurs sueurs les champs ingrats d'Afrique, venant
ensuite aux Philippines pai esprit de sacrifice. Avec
ses cinquante annees pass6es aux Philippines et ses
Squatre-vingt-deux ans d'age, on la voit cependant
attendant joyeuse sa montee au ciel avec la candeur
d'un enfant et avec la pi6t6 et l'observance d'une fervente novice.
La travers6e de Cadix A MANILLE dura quatre mois
et demi. L'on passa par le cap de Bonne-Esperance et
les voyageurs arriverent A la capitale des iles Philippines le 22 juillet 1862. La reception qu'on leur fit fut
enthousiaste de la part de toutes les classes sociales.
Particulibrement l'archeveque, le capitaine g6neral et
les conf6rences de Saint-Vincent-de-Paul leur firent
un chaleureux accueil.
Leur venue aux Philippines r6pondait aux d6sirs du
gouvernement espagnol et A celui du Saint-Siege qui
voulait rborganiser l'etat religieux des iles, surtout en
ce qui concernait les vocations sacerdotales et 1'6ducation de la jeunesse feminine qui, Avrai dire, 6tait A peu
pres nulle, car onmanquait de maisons d'6ducation. Ce
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fut surtout Mgr Gregorio Meliton y Martinez qui activa
la venue des fils et des filles de saint Vincent aux Philippines. II avait 6et elu archeveque de Manille en
septembre 1861. 11 travailla a hater la r6alisation des
desirs du Saint-Siege et du gouvernement espagnol
consign6s dans 'ordonnance royale de 1852 et qui,
apres neuf ans, n'avaient pu encore s'accomplir.
Il r6gla avec le gouvernement espagnol et le nonce
de Sa Saintet6, Mgr Brunelli, tout ce qui concernait la
venue aux Philippines des Lazaristes et des Filles de
la Charit6. Il eut a cet effet plusieurs entretiens avec
M. Ramon Sanz, alors visiteur de la province espagnole des Missionnaires et lui exprima le d6sir de
compter M. Gregorio, Velasco parmi les pr&tres envoyds aux iles Ph'ilippines. On salt que ce v6enrable
Missionnaire avait occup6 une charge trbs honorable a
la cath6drale de Burgos avant son entr6e dans la Congr6gation et qu'il avait k6t attache a la personne de
.son archeveque dont il avait et6 le condisciple et 1'ami
pendant ses 6tudes au seminaire de Burgos.
Mgr Meliton, qui avait pris possession de sa charge
quelques mois avant la venue des Missionnaires, mit
tous ses soins a leur preparer l'accueil sympathique
dont nous avons parlk plus haut. II fut aide dans cette
tiche par M. Echague, gouverneur des iles, qui venait
de se couvrir de gloire sur les champs d'Afrique oi il
avait 6t6 le bhros de l'action du Serail. Cet illustre
general ressentait une profonde veneration pour les
Filles de la Charit6, car il avait td6 le temoin et I'admirateur de leur d6vouement en Afrique. Pendant les
trois ann6es de son gouvernement, il leur accorda une
protection toute particulibre en leur confiant presque
tous les 6tablissements d6pendant de 1'itat, tels que
I'h6pital militaire, les colleges ou maisons d'education
de illes de Santa Isabel et de Santa Rosa et 1'hospice
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de San-Jos6, d'accord avec les autorit6s eccl6siastiques
et civiles.
Quinze jours apres leur arrivee, l'archeveque confiait
aux Missionnaires la direction de son s6minaire de
Manille, malgr6 toutes les difficult6s qu'on lui opposa.
II prodigua ses encouragements aux deux Missionnaires qui en furent charg6s. II usa aussi de son influence sur ses quatre suffragants pour que, conformement a 1'ordonnance royale de I852,ils fissent de mzme
dans leurs s6minaires.
En effet, A peine Mgr Gainza, sage et z616 dominicain, avait-il pris possession de son 6v&che de NUEVA
CACERES, en i863, qu'il demanda plusieurs Missionnaires, pour qu'ils se chargeassent du s6minaire, lequel
comme tous ceux des Philippines, laissait beaucoup a
desirer sous le rapport intellectuel, 6conomique et surtout moral.
Le 9mai 1865, MM. Moral, Santonja, Serralonga et
le frere Del Rio prirent charge de l'6tablissement; on
y remarqua promptement une am oliorationconsid6rable
sous tous les rapports. M. Moral fut transf6r6 A Jaro
pour fonder le s6minaire en 1868. Quant A M. Santonja, il devint alors recteur, ch6ri de tous et surtout
de l'6veque, de qui il fut toujours le confesseur et le
conseiller.
Trois ans plus tard, il appela les Filles de la Charit6
pour lesquels ii fit batir un college de filles et leur
confia l'6cole primaire de la ville. Quatre ans apres, aux
instances rep6tees du m&me Mgr Gainza, Isabelle II,
par un decret royal, chargea les Filles de la Charit6 de
crier une 6cole normale de jeunes filles a Nueva Caceres. Apres Mgr Meliton, aucun iveque, aucune autorit6 civile n'a montr6 autant d'affection pour les fils et
les filles de saint Vincent que Mgr Gainza.

le
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Un autre illustre dominicain, MgrJimeno, evequede
CEBt appela a son tour les Lazaristes en 1866 pour les
charger de son s6minaire. MM. Casarramona, Potellas
et Gabino Lopez en prirent possession au mois de
fevrier 1867. Ils trouverent le seminaire dans un tel
6tat de desordre moral qu'ils eurent beaucoup a souffrir; mais la droiture et la fermet6 de M. Casarramona
obtinrent en peu de temps une r6forme sensible.
M. Casarramona demanda avec instance d'etre decharg6 de l'office de recteur et il l'obtint en 1871. Le
respectable M. Farre lui succ6da et fit de grandes
r6formes; il agrandit I'6difice et crea de nouvelles
salles. A M. Farr6 succ6da, en 188o, M. Jarero, et a
celui-ci, M. Julia, en 1889.
Les sceurs ne sont a C6bu que depuis 1895, 6poque
a laquelle s'unit i elles une communaut6 de 4 Petites
Soeurs,, fond6e en 1877 par le v6enrable M. Lacanal,
lazariste, et qui faisait beaucoup de bien a Cebu. La
venue de M. Arnaiz, comme d6legu6 de M. le Sup&rieur g6n6ral pour visiter cette province, aida beaucoup a la r6alisation de la pensee de M. Lacanal; mais
la mort de celui-ci, survenue en mars 1894, l'empecha
d'en voir l'accomplissement. C'est au mois de janvier
de I'annee suivante que l'union fut effectuie.
A peine l'6vech6 de JARO fut-il fond6 en i865, que
son premier e6vque Mgr Cuartero, dominicain, fit lui
aussi, venir les Lazaristes. MM. Moral, Aniceto Gonzalez, Miralda, Jean Jaume et un frere coadjuteur y
furent envoyes au commencement de I869. Leur premiere demeure fut le palais 6piscopal qui servit de
seminaire; tous menaient la vie commune, ains? que
Mgr Cuartero lui-m6me. M. Moral fut pendant deux
ans seulement recteur a Jaro. M. Gonzalez,son successeur, fit batir et dirigea par lui-m6me la construction
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du nouveau seminaire. Trois ans apres fut nomm6 pour
lui succider M. Serralonga; puis, MM. Miralda,
Perez, Viera et Napal occuperent successivement la
charge de superieur.
En 1872, furent appcl6es les Filles de la Charit6 i
Ilo-Ilo, pour y 6tablir une icole qui, en 1876, fut transferee h Jaro. Mgr 1'6veque accorda a cette maison sa
bienveillance et il confia aussi aur oeurs 1'6cole de la
ville.
En 1872, Mgr Juan Aragones, de l'ordre des Augustins, fit venir les Lazaristes pour diriger le s6minaire de Vigan ou NUEVA SEGOVIA; ce fut le dernier
qu'on leur confia. Pendant les quatre ans qu'ils y sont
restes, ils y ont fait un grand bien. Mgr Cuartero,
successeur de Mgr Aragones ne voulut pas tenir
compte de quelques-uns de nos privilkges; a cause de
cela, il sembla qu'il 6tait de notre dignit6 de prendre
une mesure radicale et de quitter la direction du seminaire. En cons6quence, MM. Recoder, Vigata, Macamala, Vila et Santandreu, alors directeurs du seminaire, se retirerent. Le premier recteur avait 6tC
M. Moral, que nous avons vu prec6demment pr6sider
aux debuts dans les 6tablissements de Jaro, et de
Nueva Caceres; son talent d'organisation le d6signait
pour ces sortes de fonctions.
Nous allons mentionner sommairement les maisons
de Missionnaires ou de sceurs qui subsistent encore.
I1 y a, a Manille, le collbge de Santa-Isabel, consideri
comme la premiere maison de sceurs 6tablie aux Philippines; il doit son existence a la charit6 de Marguerite Rosas, illustre dame, qui, en 1868, donna une maison de campagne pour cet objet. Cet 6tablissement,
agrandi peu k peu, se compose aujourd'hui de sept
pavilions pour plus de trois cents enfants.
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Les soeurs furent chargees, en 1869, de I'h6pital de
Saint-Jean-de-Dieu a Manille; en 1876, de l'h6pital
maritime, a Cavite; et en i885 d'un autre h6pital particulier dans la meme ville. L'asile Saint-Vincent de
Looban pour les petites flles pauvres fut fond6
en 1885, par une Fille de la Charite des Philippines
qui donna a cet effet une partie de sa grande fortune.
Voici ce qui concerne la maison de SAINT-MARCELIN,
des Missionnaires, a Manille. En 1877, on acheta pour
presque rien une vaste propriet6. L'endroit oh elle se
trouve 6tant devenu un point central de la ville, ellea
aujourd'hui une grande valeur. D'abord elle fut seulement destinee a une maison de campagne pour les
pretres et les seminaristes. Un prktre avec un frere
coadjuteur la gardaient et ils vaquaient au ministire de
la Congr6gation dans la petite chapelle. Depuis 1891,
elle est devenue la maison centrale de la province et la
residence du visiteur.
En 1904, fut fondee et confide aux Filles de la Charit6 1'ecole de l'Ermiage dans la banlieue de 'Manille.
Le collge de CALBAYOG fut cre6 en 1905; il devint
un s6minaire en 191o, quand fut 6tabli le nouveaa diocese. L'6veque, Mgr Singzon, appela en 1911 des Filles
de la Charit6 pour ouvrir un nouveau college dont
l'am6nagement a coUt6 fort cher.
Au mois de juin 1911, a la demande de Mgr l'eveque
de Bohol, on ouvrit une nouvelle maison dans l'ile de
BOHOL; 1'6veque s'est charg6 de la soutenir avec les
ressources du s6minaire.
On peut constater par ces quelques details que,
malgre les difficult6s des temps et les vicissitudes par
lesquelles nous avons passe, nous avons pu conserver
l'h6ritage qui nous a 6te 16gue par nos anciens et v 6 n6r6s freres. II est vrai que les changements politiques
ont fait sentir leurs effets. Mais les maisons ferm6es
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ont 6tk bient6t remplac6es: a la place du s6minaire de
Manifle, nous avons le s6minaire-collkge de Calbayog,
l'6cole externe et I'asile projet6 de Ilo-Ilo.
En sorte que, actuellement, les Missionnaires ont
deux maisons de mission et quatre seminaires, et les
Filles de la Charit6 dirigent six colleges tres bien
organists, six 6coles externes, deux asiles pour les
enfants pauvres, le grand hospice de Saint-Joseph et
l'h6pital de Saint-Jean-de-Dieu.
Au commencement, dans nos s6minaires, on n'enseignait que les sciences eccl6siastiques et les humanites;
aujourd'hui, ces seminaires sont en meme temps des
colleges d'enseignement secondaire oi il y a des elves
internes et externes; c'est d'un grand secours pour
soutenir le s6minaire. L'organisation scolaire et religieuse toute sp6cialc des Philippines, a 6t6 un grand
obstacle au d6veloppement des plans form6s par nos
premiers Missionnaires pour le bien du clerg6 et de la
jeunesse. On peut done comprendre par ces lignes le
travail tres m6ritoire que les fils et les filles de saint
Vincent ont r6alis6 pendant les cinquante ans qui se
sont 6coul6s depuis leur 6tablissement dans ces iles.
Apres avoir 6tudi6 les statistiques de nos maisons,
nous avons pu constater que le nombre des el6ves qui
ont frequent6 nos s6minaires-colleges, se monte environ
a I6ooo dont 700 ont 6t6 pretres et 400 bacheliers;
parmi eux nous pouvons compter trois pr6lats et beaucoup d'hommes remarquables dans la politique et dans
les sciences. A peu pres 36ooo jeunes filles on kt6 instruites par les soeurs, dont 3 ooo ont requ l'6ducation
gratis et i ioo ont pris leur brevet d'enseignement.
Le travail des Filles de la Charit6 ne se rapporte pas
seulement aux ecoles; partout oi ii y a des douleurs et
des larmes, ainsi que pendant les calamit6s publiques
qui ont afflig6 le pays, elles se sont toujours montries
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les vraies servantes des pauvres, vivante representatiorr
de Jesus-Christ lui-meme. II va sans dire que dans
toutes leurs ceuvres, les Missionnaires ont &t6 leurs
auxiliaires ainsi que leur appui.
Depuis la fondation de cette province, soot venus
aux Philippines 124 Missionnaires pr&tres, et 33 freres
coadjuteurs, ainsi que 395 Filles de la Charit6. Y sont
decides 22 pretres on freres de la Congr6gation et
124 Filles de la Charite. Actuellement, nous sommes
56 missionnaires et il y a 179 sceurs. C'est trbs peu, si
l'on considere que la moisson est vraiment abondante.
Nous voulons repondre a une question que peut-etre
le lecteur se sera pos6e pendant la lecture de cette
lettre : L'avenir de nos aeuvres sera-t-il aussi henreux
qu'a 6tC le pass6 ? Nous pouvon: r6pondre affirmativement, sans crainte de nous tromper; notre conviction
est fond6e d'abord sur Dieu et ensuite sur la confiance
du peuple philippin envers la double famille de saint
Vincent; nous tachons de correspondre a cette confiance en nous adaptant autant qu'li est possible a toutes
les circonstances de lieux, de temps et de personnes
pour la direction de nos etablissements et dans nos
rapports avec le milieu oi nous vivons. Nous commencons done la nouvelle ere sous de favorables auspices.
Les 6veques sont bien satisfaits de notre travail dans
les s6minaires qui se trouvent dans un 6tat relativement florissant.
Quant aux 6coles dirigees par les Filles de la Charite, toutes sont pleines malgr6 les difficultes des
temps. Comme t6moignage de ce que nous venons de
dire, nous pouvons presenter les fondations de Lucena
et Ilo-Ilo, offertes aux sceurs dans les meilleures conditions. Ajoutons ' cela le college qui, dirig6 par les
Lazaristes, vient de s'ouvrir dans la province de Leyte,
et pour l'annbe pass6e la maison de Mission dans File
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de Bohol et le collge tenu par les soeurs a Calbayog.
Pour les fetes que nous pensons faire A I'occasion
de notre cinquantieme anniversaire, le plus important
sera, sans doute, I'inauguration de notre belle eglise a
Manille. Le clerg6 a voulu y contribuer pour plus de
15 ooo francs destin6s a l'autel de saint Vincent. Les
enfants de Marie dirigees par les Soeurs, d6sireuses
d'y d6dier un autel A leur Mere Immacul6e, ont fait
aussi une qunte dans le but d'y contribuer.
Bruno SAMZ.

DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS
io3. - Sur la riception de sujets des rites orienaux.
Lettre du cardinal Prefet dela Propagande, 15 juin 1912.
Ad Superiores generales institutorum religiosorum latini ritus, de
modo tenendo antequam orientales in corum sodaliates admittantur. Reverendissime Pater, Per apostolicas Litteras Orientalism dignitas
Eccksia~um, datas pridie calendas decembris anni 1894, Leo f. r.
PP. XIII quoad ingressum Oricntalium in religiosas latiuas Sodalitates
praecepit : a Nulli, utriusvis sexus, Ordini vel Instituto religioso latini
ritus, quempiam Orientalem inter sodales suos fas erit recipere, qui
proprii Ordinarii testimoniales litteras non ante exhibuerit. u
Sapientissime quid-m id canutm est, ut hac in re, et auctoritate Episcoporum, uiti par est, deferretur, et una simul praedictorum Ordinum
bono prospiceretur, eisdem fide dignumn documentum suppeditando de
postulantium vita et moribus.
Ast per memoratam praescriptionem derogatum non fuit dispositio.
nibus jampridem statutis, ac praesertim in generali Conventu sacrae
hujus Congregationis habito die i' Junii anni 885, quibus praecipitur
in singulis casibus recursus ad apostolicam sedem. seu ad S. Congregationem de Propaganda Fide pro negotiis Ritus Orientalis, ad quam
pertinet facultatem tribuere ritum mutandi vel ad tempus, vel in perpetuum.
Jamvero cunm postremis hisce temporibus compertum sit, non semel
Orientales in religiosa Instituta latini ritus receptos fuisse cum testimonialibus quiders litteris Ordinarii orientalis, sed inconsulta prorsus
Apostolica sede; sacra haec Congregatio opportunum ducit Superiorum
omnium, Institutis religiosis latini ritus, cujuscumque formae ac ulriuvis sexus, praepositorum, in mentem revocare obligationem qua tenentur, consulendi nempe in scriptis sacram hanc Congregationem antequam inter sodales suos aliquis Orientalis cooptetur.
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Porro in supplici libello casus perspicue proponendus est cum
omnibus suis adjunctis; et exprimi non solum debent nomen, agnomen,
aetas, ritus et dicrcesis postulantis, sed, si de viro agetur, praecipue
explicandum est utrum admitti postulet in Institutum votorum solemnium vel simplicium, et an pro statu clericali vel laicali; nam pontificium Rescriptum, si favorabile sit, diversimodo conceditur pro diversitate
casuum.

Interim Deum precor ut te diutissime sospitet.
Tuus, Reverendissime Pater,
Addictissimus
Fr. H. M. Card. Gorri, Praefectus.
Hieronymus ROLLERI, Secretarius.
Romae, die i5 Junii g912.

104. -

Faculte aux Pritres de la Mission de rosarier

les chapelets des Filles de la Chariti, et & celles-ci de
gagner les indulgences, mime en interrompant la ricitalion du chapelet. - Congr6gation de la Sainte Inquisition, 18 janvier 1913; ad decennium.
Beatissime Pater,
Antonius Fiat, Superior generalis Congregationis Missionis, ad pedes
Sanctitatis Vestrae provolutus, humillime petit prorogationem Brevis
Apostolici ad decennium, dati die 12 Augusti t879, quo concedebantur
nonnullae graliae spirituales Presbyteris saecularibus Congregationis
Missionum et Religiosis Sororibus, filias quas vocant Charitatis,
Et Deus, etc.
3
Die, x8 Januarii g91.
SSmus D. N. D. PIUS Div. PrJv. Pp. X, per facultates D. Cardinali Secretario S. Officii impertitas, benigne annuit pro petita prorogatione ad aliud decennium servato tenore concessionis in supplici
libello memoratae. Contrariis quibuscumque non obstantibus.
De mandandato D. Card. Secrelarii.
L. S.
Aloisius GAMBIENE,
Substitutus pro indulgentiis.

Breve apostolicum diei 12 Augusti 1879 :
LEO PP. XIII. - Ad futuram rei memoriam. - Coelestium munerum thesaurus, quorum dispensationem Nobis credidit Altissimus pro re
ac tempore elargimur, ut fideles spiritualibus hisce subsidiis roborati
vitam aeternam facilius adipiscantur. Quae cum ita sint, porrectis Nobis
precibus a dilecto filio Superiore Generali Presbyterorum Saecularium
(ongregationis Missionum benigne obsecundantes, Auctoritate Nostra
Apostolica tenore praesentium indulgemus, ut turn ipse Superior Generalis, tum alius quisque ex Religiosis Presbyteris memoratae Congregationis, dummodo tamen ipsi ad excipiendas sacramenlales confessiones
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approbati sint, Coronas precatorias cum applicatione Indulgentiarum
SSmi Rosarii pro Religiosis tantum Sororibus, quas Filias Charitatis
appellant, in forma Ecclesiae consueta privatim benedicere possint et
valeant. Quum vero interdum accidat, ut praefatae Religiosae Sorores
ad Charitatis officia esercenda accitae, SSmi Rosarii recitationem intermittere, vel intermissam omittere omnino cogantur; Nos, quo eaedem
Sorores ex charitate in proximos adhibita debitos fructus percipiant,
praesentibus iisdem Litteris veniam damus, cujus vi ipsae Coronis precatoriis a Religiosis Presbyteris ut supra rite benedictis utentes quotiescumque ob legitimas charitatis causas SSmi Rosarii recitationem interrumpere debeant, vel interruptam ne prosequi quidem possint, easdem
omnes et singulas tam plenarias quam partiales Indulgentias acquirere
valeant, quas acquirerent si SSmum Rosarium absque intermissione et
per integrum recitarent. Non obstantibus Nostra et Cancellariae Apostolicae regula de non concedendis Indulgentiis ad instar, aliisque Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis caeterisque contrariis quiburcumque. Praesentibus ad Quinquennium tantum valituris. Volumus
autem ut praesentium Litterarum transumptis seu exemplis etiam
impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, et Sigillo Personae
in ecclesiastica diguitate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur,-quae adhiberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel
ostensae. Datum Romae apud Sanctum Petrum sub Aunulo Piscatoris
die XII Augusti MDCCCLXXIX. Pontificatus Nostri Anno Secundo.
L. S.
Th. Car. MEKRTL.

Chapelet du Chemin de la Croix. - On lit
105. dans la Revue du Clergi franfais (I" mai ii93, p. 338):
Tout le monde connait les crucifix auxquels sont attaches les indul
gences du chemin de la croix, pour en faciliter le gain aux malades et.
en general, aux personnes qui ne peuvent faire le pieux exercice du
chemin de la croix en parcourant les stations. Au cours de ces derni&res
annees, avait ete introduit un chapelet du chemin de la croix, qui consistait en quatorze mCdailles, representant les sujets des quatorze stations, separes par des grains destines k compter les prieres. Plusieurs
personnes et, recemment par rescrit du 2 novembre 1906, les Pretres de
la Mission et les directeurs et zelateurs de l'archiconfrerie de la SainteAgonie avaient ite autorises a benir et indulgencier ces chapelets. Mais
il a paru que c'etait un empidtement sur les privileges traditionnels des
Franciscains, et le decret du Saint-Office du 8 mai, publi6 le 24 juillet 1912, a revoqu6 purement et simplement toutes les concessions de
benir et indulgencier les chapelets du chemin de la croix. Mais ce serait
exagere que de voir dans cett. mesure un blame quclconque pour la
ddvotion elie-mame, ou une suprizssion des indulgences pour les chapelets deji binits. - A. BOUDISH.Ni.
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NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES
I . Mahoney (Eugene), pretre, diced6 le 24 fevrier
I913, a Philadelphie (Etats-Unis); 3o ans d'age, 6 ans
de vocation.
12. Resillot (Stanislas), pretre, d6cde le I mars
1913, a la maison-mere a Paris; 59, 40.
13. Decker (Joseph), coadjuteur, diced le II avril
1913, a Saint-Louis-des-FranCais, a Madrid (Espagne);
35, 31.
14. Laffaye (Marcel), coadjuteur, d6ced6 le 13 avril
1913, a Saint-Benoit de Constantinople (Turquie): 52,
33.
I5- Chu (Andre), pretre, d6c6d6 le 19 avril i913, en
Chine; 47, 25.
16. Tamet (Antoine), pr6tre, d&cid6 le 21 avril 913,
a Kien-Chang (Kiang-Si, Chine).
17. Lecoq (Auguste), pretre, decede le 2 mai 1913,
a Mariana (Br6sil); 35, 15.
18. Galambos (Coloman), pr&tre, dec6d6 le 11 mai
1913, a Pilis Csaba (Hongrie); 78, 31.
19. Murat (Antoine), coadjuteur, decede a SaintBenoit de Constantinople (Turquie); 78, 58.
20. Garros (Marc), pretre, d6c6d6 a Toursainte
(France); 68, 48.
21. Catala (Victor), pr&tre, d6c6d6 le 23 mai 1913,
a Berat (Haute-Garonne, France); 66, 44.
NOS CHtRES S(EURS
Fevrier-mai i913.
Marie Sauvaire, dfcid6e a Saint-Louis-en-PIle a Paris, So ans
d'age, 55 de vocation.
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Marie Cavailher, Maison de 'limmaculke-Cooception, Toulouse; 99, 72.
Maria Ayastuy, H6pital San Carlos, Madrid; 66, 46.
Estelvina Sopez, H6pital, Buga (Colombie); 25, 6.
Bonavantura Gan, Maison Centrale, Cologne-Nippes; 56, 27.
Anne Asti, Sanatorium, Salsomaggiore (Italie); 49, 3r.
Catherine de Bottini, Maison Principale & Paris; 23, 9 mois.
Ida Rochhi, Maison Centrale, Sienne; 42, 9.
Vincenza Franco, Maison Centrale, Sienne; 77, 58.

Franciska Dolmar, Hospice des Incurables, Pettan(Autriche);
30, 4.

Elisabeth Roman, Maison Principale a Paris; 81, 18.
Ricarda Ederra, H6pital Saint-Jean, Burgo (Espagne); 36, 7.
Francoise Regimbal, Maison de Charite, ChAteau-l'tvEque
(France); 69, 49.
Marie Gontarel, Hospice, Jerusalem; 68, 43.
Louise Lavache, H6pital, Riom (France); 59, 33.
Ramona Anglasell, Maison de Charit6, Barcelone; 37, IS.
Anne Tafin, Maison de Charit6, Montolieu; 76, 52.

Clothilde Teyssier, Maison de Charite, Montolieu; 87, 63.
Anne Kehve, Ecole Saint-Vincent, Santa Cruz (Etats-Unis);
49, 24.
Lucie Toselli, Maison Centrale, Turin; 29, 4.
Marie Panchon, Fourneau, Marseille; 64, 35.
Marie Rousset, Asile Saint-Luc, Pau (France); 37, 12.
AdBle Bailly, Maison de Charite, Treport (France); 76, 57.
.Suzanne Mullan, H6pital, Nashville (Etats-Unis); 62, 34.

Pierrette Pageaud, H6pital General, Auch (France); 78, 53.
Ernestine Guiol, Maison Principale a Paris 82, 6o.
Marguerite Madec, Maison de Charite, Paroisse Saint-Pierre,
Troyes (France); 83, 62.
Adele Lair, Maison de Charit6, Chiteau-1'vv6qne (France);
75, 53.
Marie Michel, Maison Saint-Joseph, Grugliasco (Italie): 77, 49.
Marie Arribaud, H6pital, Bayonne; 39, 20.
Mariette Massironi, Maison Centrale, Turin (Italie); 49, 28.
Maria Argaya, H6pital, Mundaca (Espagne); 65, 46.
Baltasara Eslava, H6pital Saint-Jean-de-Dieu, Burgos (Espagne); 59, 35.
Maria Holl, Maison Sainte-Marie, Laibach(Autriche); 64, 37.
Frangoise Bradao, Hospice, Saint-Polten (Autriche); 26, 3.
Jeanne Presles, Nogent-les-Vierges; 34, il.
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Marcianne Zdziennicka, Maison Centrale, Cracovie(Pologne);
79, 55.
Marie Decaesteker, H6tel-Dieu, Douai (France); 35, lo.
Evarista Solanas, H6pital, Tudela (Espagne); 63, 41.
Louise Ferrara, Orphelinat,Torre Annunziata (Italie); 65, 37.
Jeanne Marre, Maison Centrale, Naples (Italie); 8o, 57.
Constance Nuszkowska, H6pital Gendral, Posen (Pologne
prussienne); 62, 41.

Marie Jullian, Maison Saint-Vincent, L'Hay (France); 83, 64.
Catherine Michaud, Maison de Charitf de la Bastide, Bordeaux; 71, 45.

Antonia Perera, H6pital, Moron (Espagne) . 76, 57.
Marie D'Humiires, Asile Saint-Vincent, Lyon; 69, 43.
Victoire Taburet, Maison de Chiteau-l'Eveque; 56, 34.
Vincent Manousch. H6pital Sainte-Itienne, Budapest (Hongrie; 34, 12.

Tomasa Cabrera, Infirmerie, Flores (Ripublique Argentine);
37, 19.

Marcelina Zabala, Asile des Aliends, Barcelone (Espagne);
52, 22.

Rosa Ponti, Maison des Enfants-Trouves, Malaga (Espagne);
So, 57.
Juliette Dhsnin, Maison Marie-Immaculde, Louvain (Belgique); 71, 45.
Marie Gerballa, H6pital Gubbio (Italie): 64, 43.
Marie Maury-Bonnelle, Hospice, Lauzerte (France); 75, 55.
Louise Kaeser, Providence, Fribourg (Suisse); 57, 17.
Rose Rockel, H6pital, Allenstein (Pologne); 69, 53.
Josefa Paredes, Maison Centrale, Madrid (Espagne); 19,
3 mois.
Hilaria Nocal, Maison Centrale, Madrid (Espagne); 22,3 mois.
Marianne Keegan, H6pital, Boston (Etats-Unis); 65, 44.
Lionie Gilles, Maison Principale a Paris; 38, x3.
Conception Dela Pena, H6pital, Cuevas (Espagne); 74, 5z.
Rosalie Martin, Maison Saint-Lambert, Herstal (Belgique);
81, 62.
Marie Mercier, Maison Marie-Immaculee, Louvain (Belgique),
60, 40.
Anne Sapin, Misdricorde, Rennes; 53, 24.
Ad&le Lestage, Maison Principale a Paris, 22, 10 mois.
Celine Guion, Maison Saint-Vincent, L'Hay; 83, 58.
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Dominga Gutierrez, Asile de l'Immaculee-Conception,

Gre-

nade (Espagne); 85, 59.
Marie Cremin, H6pital Sainte-Agnes, Baltimore (Etats-Unis);
38, 11.
Angela Pavon, Maison Centrale, Guatemala (Ameriqee Ceetrale); 84, 5o.
Louise Bouitt, Maison de Charite, Vitry-Ie-Fran'ois- 89, 68.
Argentina Parenti, Orphelinat, Ragusa (Italie); 78, 61.
Maria d'Ambra, H6pital Militaire, Messine (Italie); 56, 3o.
Marie Fonch6, Maison Saint-Louis-en-l'Ile a Paris; 74, 53.
Josdphine Ginodvis, Hospice, Roye (France); 82, 56.

Alice Huard de Vernenil, Maison de Charite, Issoudun
(France); 39, x3.
Marie Brultez, Maison de Charite, Clichy; 55, 32.
Branca Ferraro, Providence, Bahia (Bresil); 35, 19.
Ermelinda Backer, Hospice des Enfants-Trouvis, Rio-deJaneiro; 41, 14.
Anna Fallani, Manicomio, Naples; 66, 46.
Adelaide Escande, Hopital, Libourne (France); 74, 55.
Honorine Finucane, Orphelinat, Lanark (tcosse); 64, 45.
Brigitte Burns, Orphelinat, San Francisco (itats-Unis); 56, 23.
Catherine M' Kenna, Maison Centrale, Emmittsburg (tatsUnis); 77, 58.
Jeanne Ratton, Maison de Charitd, Clichy (France); 71, 53.
Marie Champonnier, Maison de CharitC Villers-Bretonneux
(France); 58, 37.
Angela Miralda, H6pital des Incurables, Madrid; 72., 52.
Fdlicit6 Bonnefille, H6tel-Dieu, Peroune (France); 56, 3o.
Marguerite M" Neill, Maison Centrale, Emmittsburg; 73, 5o.
Marie Walsh, Maison Centrale, Emmittsburg; 78, 54.
Rose Commisliey, Maison Centrale, Emmittsburg; 83, 53.
Marie Arendt, Maison de Charite, Saint-Brieuc (France);
74, 49.
Marie Laupies, Ourroir, El-Biar (Algerie); 76, 48Anne Livesque, Maison Sainte-Marguerite a Paris; 68, 46.
Maria Sarasa, H6pital, Pamplona (Espagne); 79, 57.
Maria Arce, AsiLe de Gijon (Espagne); 3o, 4Sophie Michalska, Hospice des Enfan.ts-Trouv6s, Vatsovie;
25, 2.

Louise Trezzini, Misdricorde S. Donato, Turin; 74, 35.
Marie Dubid, Hospice, Grand-Combe (France); 85, 63.
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Brigitte Kelly, Maison de Charit6, Santa Cruz (Etats-Unis);
78, So.
Marie Gautier, Maison de la Glacerie a Montlucon (France);
75, 53.
Anna Deremond, Maisonde la Glacerie i Montlucon(France)
40, 18.
Marie Mielle,Maison Marie Immaculke,Nice(France);39, iS.
Francoise Mege, Maison Principale i Paris;69, 51.
Adble Frindik, Hospice, Budapest; 27, 3.
Julie Lambor, Maison Centrale, Cracovie; 54, 34.
Marie Huppen, Maison Cozette k Amiens (France); 83, 54.
Marianna De Micheli, Asile de Bagnolo (Italie); 70, 47.
Elisabeth Dillon, Maison Centrale, Emmittsburg; 67, 38.
Victoire Herbrandt, Maison Centrale, Cologne-Nippes; 63, 39.
Leoncia Saldias, Maison de Charite, Saragosse (Espagne);
29, 6.
Maria Gil, Hopital Civil, Bilbao (Espagne); 22, 2.
Maria Rota, H6pital Civil, Sienne; 61, 40.
Pierrette Reynard, College, Rio de Janeiro; 84, 63.
Marie Faure, H6pital, Trivoux (France); 56, 35.
Francoise Mailhes, Paroisse Sainte-Anne, Maison Blanche i
Paris; 70, 53.
Trinidad Salum, Maison Centrale, Madrid; 59, 41.
Marie Caillat, Asile, Flawine (Belgique); 65, 41.
Jeanne Malescourt, H6pital Saint-Roch a Nice; 76, 55.
Z6lie Isore, Maison Principale i Paris; 65, 42.
Virginia Martini, Conservatoire, Lucignano (Italie); 68, 46.
Thirese Sibilla, Hospice, Santiago (Espagne); 52, 6.
Reine Geisler, H6pital Saint-Jean-de-Dieu a Santiago (Espagne); 77, 55.
Marie Veran, Asile Saint-Vincent, La Teppe (France);66,4i.
Marie Fleury, Maison Saint-Louis-en-l'Ile a Paris; 29, 2.
Florentine Poilibvre, Providence, Hodimont (Belgique);62,38.
Clothilde Bianchi Maison Centrale, Sienne; 73, 53.
Maria De Feo, Maison Centrale, Naples; 74, 38.
Marie Petsch, Maison Centrale, Cracovie; 5o, 2o.
Mathilde Roux, Maison Principale N Paris; 38, 15.
Carola Baner, H6pital Saint-Jean, Budapest; 3t, to.
Lucie Galfr6, Maison Centrale, Turin; 29, 7.
Marie Dutil, H6pital, Saint-Cloud (France); 8r, 60.
Louise Leveque,Maison Sainte-Marie,Boulogne-s.-Mer; 43,20.
Catherine Bastide, Maison de Charit6, Sarlat (France);68,47.
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Berthe Haze, Maison de Charit6, Montolieu (France); 32, 9.
Asuncion Lopez, Maison Espagnole, Neuilly (France); 54, 7.
Marguerite Gremo, Maison Centrale, Turin; 52, 34.
Sidonie Pajot, Aux Andelys (France); 74, 49.
Giacinta Guarini, Orphelinat, Cerignola (Italie); 34, 9.
Honora Moloney, Ecole de Washington (itats-Unis); 72, 51.
Anna Fitzgerald, H6pital, Birmingham (Etats-Unis); 66, 32.
Odile Gluth, H6pital, Olsztyn (Pologne); 78, 54.
Antonine Arnaudo, Maison Centrale, Turin; 23, 5.
Mathilde Beauvisage, Maison Saint-Vincent, L'Ha;; 70, 34.
Alice M. Gr; th, Asile des Enfants-Trouv6s, San Francisco
(Etats-Unis); 88, 7o .
Rosario Donoso, H6pital, Latacunga (cEquateur); 33, 5.
Mercedes Astudillo, H6pital, Latacunga (Equateur); 24, 5.
Marie Gundl, Institution, Nagyvarad (Hongrie); 21, 2.
Anne Grasberger, Ecole de Csakvar (Hongrie); 52, 29.
Marie Labaigt, Maison de Charite, Dieppe (Fraice); 5z, 29.
Irma Duflos, Hospice, Mouzon (France); 62, 40.
Octavie Chavanon, Maison de Charit6, Marvejols (France);
68, 45.
Justine Tesseire, H6pital, Gex (France); 82, 57.
Julia Avellana, Collkge, Cebu (Iles Philippines; 49, 35.
Maria Gonzalez, Maison Saint-Nicolas, Valdemoro; 57, 32.
Louise Delafosse, Maison Principale k Paris; 84, 62.
Julie Melon, Orphelinat, Maglie (Italie); 75, 55.
Marie Balet, H6pital Gendral, Valenciennes (France); 83, 6o.
Francoise Bozid, Hospice des Incurables, Laibach; 32, 5.
Marie Cziganeck, H6pital Militaire, Budapest; 32, 15.
Clara Goyeneche, Misericorde, Saint-Sebastien (Espagne);
65, 39.
Liontine Bertaud, Hapital, Rochefort (France); 61,3o.
Catherine Monniot, Maison de Charite, Nancy (France); 63, 38.
Juliana Loperena, H6pital Gnedral, Valladolid; So, 3o.
Adele Lardet, H6pital Saint-Roch, Nice (France); 73, 44.
Marie Rey, Infirmerie, Flores (Amirique Centrale); 81, 62.
Lucie Fajon, H6pital, Saint-Cloud (France); 79, 58.
Pauline Colin, Maison de Charitd, Montolieu (France); 35, 12.
Ottilia Ilvalec, H6pital Saint-Roch; Budapest; 36, 12.
Josephine Ambach, Ecole, Obuda (Hongrie); 28, 8.
Marie Kreidl, H6pital Saint-Georges, Constantinople; 49, 29.
Anna Aigner, Asile des Vieillards, Riedenbourg (Autriche).
82, 53.
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VARIETES
NOTICES HISTORIQUES
SUR LA CONGREGATION DE LA MISSION
ET
SUR LA COMPAGNIE DES FILLES DE LA CHARITI

Extraites de 1'Histoire des Ordres religieur
taires par le R. P. Hl6yot.

et mill-

oi
II est a remarquer que dans les Amnaies de la Missiei,
sont r6unis tant de ditails intEressants sur les oeuvres des
Pritres de la Mission ex sur celles des Filles de la Charit4, on
serait embarras&6 pour trouver une Notice gZnerale sur ces
deux Commuuautis. L'occasion ne s'est sans doe
p.s prtsentie d'en insdrer.
C'est pour supplier a cette lacune que nous publions aujourd'hui la Notice historique consacrie aux Prtres de la Mission
et celle qui est consacrde anx Filies de la Charit& dans la
cdlHbre Hisloiredes Ordres reiigieux par le, P. H&lyoet
HfLYOT (Pierre), religieux de. Picpus, nd a Paris en &66o,
fit deux voyages a Rome et parcourut tote 1'Italie. Ce fut 1a
qu'il recueillit les principaux m6~oires pour Pouvyage qu'il
avait en vue et dont le titre complet est celui-ci : Histoire
des Ordres monastiques, religiewx et militaires,ea des con-grdgations sdculiires de l'u. at de Cautre sexs, qui out ~t etablis
jusqu'i prrsent, avec des figures asses fidiles de leurs habitlements. Paris, 1714-172t,
voL in-4. Cet ouvrage,frMit d'lu travail de vingt-cinq anndes est plein de savantes reekerckes, et
il est plus exact, quoiqu'il ne le sait pas toujours, que ceux
des dcrivains qui 'avaient prdcidi. Oaimaprimait lecinquitme
volume de cette Histoire, lorsque L'autear mounit I Picpus.
pres Paris, en 1716, 1 cinquante-six ans, apr.s avoir occupd
diffdrents empoiis dans son Ordre.
La Notice sur des Ps&tres de la Missiwa est dans la sizxime

partie de son ouvrage et occupe le chapitre XlIte chapitre xiv
de la maime partie est coasacrd aux Filles de la Charit. Ces
6tu.des oat paru en x121; nous les transcrivons ici d'apris
l'ddition de 1792. Nous donnons dans ce numdro la Notice sur
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les Pretres de la Mission; dans le numero suivant des A nales,
nous donnerons la Notice sur les Filles de la Charite.

I
DE LA CONGREGATION

DES

PRtTRES DE LA MISSION;

VIE DE SAINT VINCENT DE PAUL, LEUR INSTITUTEUR

Les disordres causes par l'h6rbsie et la licence des
armes durant les guerres civiles dont la France fut
afflig6e sur la fin du seizieme siecle et au commencement du.dix-septieme, 6taient tres grands. Mais Dieu
qui ne manque jamais de donner a. son ]glise les secours
qui lui sont necessaires suscita dans ce royaume plusieurs
saints personnages, qui anim6s, de son esprit et fortifi6s
par sa grace, fondirent, a l'exemple du cardinal de
Berulle, des congregations, dont le principal but est
de travailler aux missions, et d'inspirer aux jeunes
clercs l'esprit de pi6t6 et de devotion qui leur est n6cessaire pour s'acquitter dignement des fonctions de leur
ministere. Telles sont, avec l'Oratoire fond6 par le cardinal de B6rulle, les Congregations des Pr&tres de la
Mission,des Eudistes, du Saint-Sacrement, des Missionnaires de Lyon, et quelques autres.
La Congr6gation des Pretres de la Mission a eu pour
fondateur saint Vincent de Paul. II naquit au village
de Pouy pres d'Acqs (ou Dax), petite ville 6piscopale
situee aux confins des landes de Bordeaux, vers les
Pyrenees. Ses parents vivaient de leur travail. Son pere
Jean de Paul, et sa mare Bertrande de Moras poss6daient
une maison et quelques petits heritages, qu'ils faisaient
valoir par leurs mains et par celles de leurs enfants. Ils
en avaient six, quatre garcons et deux filles. Vincent,
le troisieme, fut d&s son enfance employ6 comme les
autres a travailler, et particulibrement a mener paitre
et garder les troupeaux de son pere, qui, jugeant par
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la vivaciti d'esprit que Vincent faisait paraitre, qu'il
pourrait faire quelque chose 'de mieux que de mener
paitre des bestiaux, prit la r6solution de le faire 6tudier, dans 1esp&rance d'en tirer un jour quelque avantage pour sa famille. II le mit en pension vers l'an i588,
chez les Peres Cordeliers de Dax, moyennant 6o livres
par an. Ses progres dans la langue latine furent si
rapides, que quatre ans apres, le sieur Commet, avocat
de Dax et juge de Pouy, le retira du couvent des Cordeliers et le choisit pour etre pr6cepteur de ses enfants,
afin qu'en prenant soin de leur instruction et de leur
conduite, il pit continuer ses etudes sans 6tre g charge
a son pere; il en profita pour se perfectionner dans la
connaissance des belles-lettres, auxquelles il employa
neuf ans. Au bout de ce terme, le sieur Commet, satisfait
du service qu'il lui avait rendu en la personne de ses
enfants, et jugeant qu'il serait un jour utile a l'Iglise,
lui fit prendre la tonsure et les ordres mineurs le 19 septembre 1596, a l'&ge de vingt ans.
Se voyant ainsi engag6 au ministere de l'Iglise et
ayant choisi Dieu pour son partage, il quitta son pays
du consentement de son pere pour aller 6tudier la theologie a Toulouse; il y prit les ordres de diacre et de
sous-diacre en 1598 et la pretrise en 16oo. Peu de
temps apres, on lui donna la cure de Tilh au diocese
de Dax; mais elle lui fut contest6e par un comp6titeur,
et plut6t que d'avoir un procks, il lui en laissa la possession; Dieu le permettait sans doute ainsi, afin qu'il
ne fit point oblig6 d'abandonner ses 6tudes. Il employa
sept ans a celle de la thoologie, et ayant 6t6 requ
bachelier dans 1'Universit6 de Toulouse, il lui fut permis d'enseigner publiquement dans la meme Universite. Jusque-lh tout avait r6ussi selon les souhaits de
M. Vincent; mais une personne Payant institu6 son
h6ritier l'an I6o5, et ayant et6 oblig6 d'aller i Marseille
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pour se faire payer une dette de 5oo 6cus, qui faisait
partie de la succession, il tomba dans une disgrace;
mais par la maniere dont il s'en retira, il ne put pas
douter de la protection de Dieu sur lui.
Comme il se disposait a quitter Marseille et a retourner par terre a Toulouse, un gentilhomme du Languedoc l'engagea de s'embarquer avec lui jusqu'a Narbonne; ils rencontrerent trois brigantins turcs, qui les
prirent et les menerent en Barbarie; Vincent de Pauly
fut vendu a un p&cheur, qui, n'ayant pu se servir de
lui a cause qu'il ne pouvait souffrir la mer, le revendit
a un m6decin : celui-ci 6tant mort, il devint esclave
d'un renegat de Nice en Savoie. Celui-ci, bien loin
d'imiter sessemblables, qui,ordinairement,pers6cutent
le plus J6sus-Christ dans ses membres qui ont le
malheur de tomber dans l'esclavage, fut, au contraire,
I'instrument dont Dieu se servit pour rendre la libert6
a son serviteur, en lui rendant a lui-meme celle de
I'ame. Ce renegat, se repentant de son apostasie, se
sauva avec lui d'une maniere d'autant plus miraculeuse
qu'ils passerent toute la mer Mediterranee dans un
esquif que la moindre vague pouvait abimer; mais
Dieu qui les conduisait leur ayant fait 6viter les dangers auxquels les plus gros vaisseaux sont exposes, ils
arriverent a Aiguemortes Ie 28 juin 1607; ils se rendirent a Avignon, oil le vice-16gat recut l'abjuration du
ren6gat. Vincent de Paul 6tant parti pour Paris I'ann6e
suivante, y lia amiti6 avec M. de B6rulle, qui, pensant
a 6tablir sa congr6g4tion, le sollicita de se charger de
la cure de Clichy, dont M. Bourgoin voulait se d6faire
pour entrer dans la Congregation des Pretres de i'Oratoire, et de prendre, en qualiti de pr6cepteur, soin des
enfants du comte de Joigny, Emmanuel de Gondi,
g6neral des galeres de France. Francoise de Silly,
epouse de ce comte et mere de ces enfants, dame d'une
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piJth singulihre, edifiie de sa modestie, de sa discretion et de sa charit6, crut ne pouvoir mieux faire que
de lai confier la conduite de son ame.
Le temps qu'il passa dans Ia maison du comte de

Joigny, fut cause de 1'6tablissement de la Congregation
de la Mission. Vers Fan 1616, 6tant aili avec la comtesse dans ane de ses terres, nommne Folleville, an diocese d'Amiens, o il s'occupait pendant son sejour a
des ceuvres de misericorde, on le vint prier un jour
d'aller an village de Gannes, Mloign6 de Folleville de
deux lieues, pour confesser an paysan qui etait dangereusement malade. Ce paysan avait toujours vecu en
reputation d'un homme de bien; n6anmoins, Vincent de
Paul (r) lai ayant fait faire une confession g6nErale,
trouva sa conscience charg6e de plusieurs p6ch6s mortels qu'il avait toujours retenus par honte, et dont il
ne s'etait jamais accuse, ainsi qu'il le declara lui-meme
en presence de plusieurs personnes, et notamment de
la comtesse de Joigny; cette dame 6pouvantee de tant
de confessions sacrileges et des p6ches inormes de sa
vie pass6e, et craignant qu'il n'en filt de meme de la

plupart de ses vassaux, exhorta Vincent de Paul a
precher dans l'eglise de Folleville le jour de la Conversion de saint Paul de 'an 1617, pour exhorter ses
habitants a faire une confession g6nerale. II le fit et

leur en reprisenta 1'importance et l'utilit6 avec des
paroles si efficaces, que ces bonnes gens vinrent tons
a lui; la presse fut si grande qu'il fut oblig6 d'appeler

a son secours les J6suites d'Amiens, qui conjointement
avec lui, firent un si grand profit dans cette premiere
mission, que ce z616 fondateur l'a toujours regardte
comme la semence de toutes les autres qu'il a faites
(zJ L'auteur crit

a M.

de Paul v; nous arons substitue 'appellation

plus habituelle, Vincent de Paul.
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depuis, et par consequent comme Iorigine de sa congregation : aussi, tous les ans, le meme jour 25 janvier,
il en rendait grices Dieu, et recommandait ses disciples d'en faire autant; c'est poarquoi les pritres de
cet Institut cilibrest avec une devotion particuhtire la
f&te de la Conversion de saint Paul, en m6moire de ce
que lear fondateur commenga heureusement en ce jour
sa premiere mission, qui a tc suivie de tant d'autres,
auxquelles on a dila conversion d'un tris grand nombre
de persormes.
Mme la comtesse de Joigny ayant reconnn, par cet
heureux essai, la n6cessitA des missions, particulihrement pour le people de la campagne, concut le dessein
de doaner un fonds de 16000 livres i quelqnwe commanaut6 qui voudrait se charger d'en faire dans toutes
ses terres de cinq ans en cinq ans. Les Jesuites et les
pr&tres de l'Oratoire, ref usant de s'en charger, li firent
prendre la risolution d'insbrer dans son testament nn
article, par lequel, apres sa mort, elle donnait ces
16 ooo livres pour fonder une mission, au lieu et en la
maniere que Vincent de Paul le jugerait a propos.
Quoique ce serviteur de Dieu fit dans la maison de
M. de Gondi comme dans un s6minaire, tant a cause de
la liberut qu'il y avait de pratiquer les exercices de la
plus gramde piete, que par rapport a la r6gulariti avec
laquelle on y vivait, par les soins et l'exactitude de
Mme de Gondi, nianmoins I'ardent desix qu'il avait de
se donner plus parfaitement au service de Diea et i
l'instraction du prochain, lui fit prendre la resolution
d'en sortiz; il prit le pr6texte d'un petit voyage qu'il
avait . faire, et sortit de Paris au mois de juillet 1617.
M. de Birulle, qui le voyait risolu de sortir, lii proposa d'aller travailler ea quelque lieu de ia Bresse, oi
if y avait disette d'ouvriers Avangeliques, et particalierement dans la paroisse de CbAtillon-les-Dombes.
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11 suivit cet avis, et un de ses premiers soins a son
arriv-e fut de porter cinq ou six eccl6siastiques qu'dl
v trouva, a se reunir et a former une espece de comrmuraute, pour se donner plus parfaitement a Dieu et
au service de son Eglise. Ils le firent a sa persuasion,
un si saint
s'estimant trop heureux d'&tre associes
utile; mais
aussi
pritre, pour un sujet aussi louable et
la joie qu'ils avaient de le posseder fut de courte duree.
Mine de Gondi souffrant avec peine de l'iloignement
de Vincent fit tout ce qu'elle put pour le faire reven i r.
Elle employa l'autoriti du cardinal de Retz, eveque
de Paris, son beau-frere, qui voulut bien icnre pour
aussi pour cela, et
1M.
de Brulle s'interessa
ce sujet.
on lui envoya meme un de ses plus intimes amis, qui,
appuyant les lettres par lesquelles on le priait de donner cette consolation i Mmie de Gondi, le determina a
revenir a Paris, oil il arriva au mois de decembre de
la mEme annie 1617, et a la veille de Noel il rentra
dans la maison de Gondi. Il y fut recu comme un ange
venu du ciel, particulierement de Mine de Gondi qui,
dans la crainte qu'il ne la quittht une seconde tois, lui
fit promettre qu'il I'assisterait jusqu'a la mort. Dieu
le permit sans doute ainsi, pour donner commencement
a la Congregation de la Mission, par le moyen de cette
sainte dame, qui persistait toujours dans la r6solution
de faire une fondation pour l'entretien et la subsistance de quelques bons pr&tres ou religieux, qui
allassent de temps en temps faire des missions dans
ses terres. On a vu le refus que firent plusieurs sup&rieurs de communaut6 de se pr&ter a ses d6sirs. Elle
fit reflexion que plusieurs docteurs et vertueux eccl6siastiques qui se joignaient ordinairement A Vincent
de Paul pour travailler aux missions qu'il n'avait pas
discontinu6 de faire depuis son retour, ne' feraient
peut-etre point de difficulte de se r6unir en une con-
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grigation particuliere dont l'obligation principale
serait les missions, si elle fondait une maison i Paris
dans laquelle ils pussent se retirer et vivre en communaute. Elle en parla au comte de Joigny, son mari, qui
approuva son dessein, et voulut s'en rendre fondateur
conjointement avec elle. Ils le communiqu&rent jJeanFrancois de Gondi, leur frere, premier archeveque de
Paris, qui, consid6rant le grand bien que son diocese
pourrait en retirer, chercha de son c6t ahcontribuer a
cette fondation en destinant pour le logement de ces
pretres le college des Bons-Enfants qui 6tait en sa disposition. Vincent de Paul consentit a la proposition
qui lui fut faite : I* de recevoir ce college avec la direction des pr&tres qui s'y retireraient avec lui, et des
missions auxquellc; iý:.-'ppliqueraient; 2* d'accepter
la fondation au nom de ces pretres; 3* de choisir luimeme ceux qu'il .trouverait propres et dispos6s pour
ce pieux dessein.
La chose ainsi resolue fut ex6cutie le "' mars 1624,
et l'archeveque de Paris fit expedier le 17 avril de
l'ann6e suivante, les provisions de Principal de ce collge en faveur de Vincent de Paul, auquel M. et
Mine de Gondi donnerent 40000 livres eu argent comptant pour commencer la fondation, avec pouvoir de
choisir tel nombre d'eccl6siastiques que le revenu de
la fondation pourrait entretenir et qui seraient sous sa
direction sa vie durant, a condition toutefois qu'il resterait dans leur maison pour leur continuer et a leur
famille, I'assistance spirituelle qu'il leur avait rendue
jusqu'alors.
Apres cette fondation, comme s'il ne restait plus
rien a Mme de Gondi que d'aller au ciel recevoir la
couronne qui lui 6tait pr6par6e pour tous les services
qu'elle avait tach6 de rendre a Dieu, 6tant tout att6nu6e par les maladies, les peines et les fatigues que

-

456 -

son zele et sa charit lui avaient fait entreprendre, elle
mourut la veille de Saint-Jean-Baptiste de la m6me
annee, et son corps fut port6 aux Carmelites de la rue
Chapon oi elle avait choisi sa sdpulture. Vincent de
Paul sortit de Paris pour aller porter cette triste nouvelle a son mari qui etait en Provence et lui demander
son agrcment pour qu'il se retirit au college des BonsEnfants; le comte lui ayant accord6 sa demande, il
revint a Paris, oi il mit la derniere main a 1'etablissement de la Congr6gation de la Mission, qui fut
approuvee par l'archeveque de Paris, le 24 avril 1626;
M. Portail, qui avait deji demeur6 quinze ansavec lui,
n'avait garde de le quitter en si belle occasion. Deux
bons pretres de Picardie, nomm6s 1'un du Coudray et
l'autre de la Salle, s'offrirent ensuite a ce saint fondateur, qui les associa tous trois a lui, en execution de ia
fondation par un acte passe par-devant notaires, le
4 septembre de la meme ann6e. Quatre autres pretres
les suivirent peu de temps apres, et leur communaut6
s'6tant augment6e considerablement, le pape Urbain VIII, par une bulle du mois de janvier 1632, erigea
cette compagnie en Congr6gation. Afin d'autoriser davantage cet institut, le roi Louis XIII fit expedier, au
mois de mai 1642, des lettres patentes qui furent viriftiesau Parlement de Paris dans le courant de septembre
de la m6me ann6e.
Pendant que l'on poursuivait la bulle dont nous venons de parler, les pretres de cette Congregation entr&rent dans le prieure de Saint-Lazare de Paris, qui
appartenait aux chanoines r6guliers de la Congr6gation
de Saint-Victor: ils voulurent bien consentir a la cession qui en fut faite par le prieur, aux conditions portees par le concordat fait entre eux le 7 janvier 1632 :
en vertu de ce concordat, 1'archeveque de Paris fit
1'union de ce prieure comme d'un b6ndfice qui 6tait a

- 457 sa collation, A la Congregation de la Mission, ainsi

qu'il parait par ses lettres du dernier d&cembre 1633,
et Urbain VIII la confirma par une bulle du mois de

mars I635. Cette maison, par sa vaste 6tendue, la grandeur de ses bitiments, le nombre des prktres et des
s6minaristcs qui y demeurent, et la r6sidence qu'y fait
le g6n6ral, est devenue chef de cette congr6gation qui,
se rendant de plus en plus nbcessaire A l' glise, a fait
dans la suite de forts grands progres tant dans Paris
meme, oi elle a obtenu le s6minaire de Saint-Charles,
que dans le reste du royaume et dans les pays 6trangers.
Le premier d- ces 6tablissements fut Toul en i635.
On lui donna en 1637 la maison de Notre-Dame de la
Rose, en Guyenne. Le cardinal de Richelieu les 6tablit
en 1638, A Richelieu et A Luqon. is obtinrent un autre
6tablissement a Annecy, en Savoie, I'ann6e suivante.
Ils passerent en 1642 en Italie, oix la duchesse d'Aiguillon, Marie de Vignerod, leur fonda une maison A
Rome. Elle en fonda aussi dans son duche d'AiguilIon, dans son comt6 d'Agenois, et A Marseille. Ils
furent appelis A Genes, en 1645, par le cardinal Durazzo, qui leur fonda une maison en cette ville. Ils
furent requs en Pologne en 165 i, la reine Marie de Gonzagues les 6tablit a Varsovie; enfin de si grands progres
se firent en si pen de temps, que Vincent de Paul
eut la satisfaction, pendant son g6n6ralat, de voir etalir vingt-cinq maisons de son institut, dont la derniere
fut fond6e a Turin en 1654.
Outre le bien que ce saint instituteur a procur6 A
l'1glise, en lui donnant tant d'ouvriers eccl6siastiques
par l'&tablissement de sa Congregation, il s'est encore
distingu6 par plusieurs autres saintes institutions, tant
pour le soulagement corporel des pauvres que pour le
salut de leurs ames. Outre les confr6ries de Ia charit6
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nas charne paresse, qaini son redenabes

lenr cximmeezment, i1 a encore etabli les Failfes ie

-a ChaitC,serrantes des paumres malades, dont no-s
pazlerons plas bas, et contribni a 'getabissemee n de

ceies de la Croix- Cest Inlqni a donna ongine a-x
-D;ea
omspagries des dames pour Ie service de I'lH6ie
de Paris. ax exercices de ceux qui doivent receirc:r
les ordres, anx retraites sparitnelles de toutes sortes
de personnes qui vealent, on choisir an etat de vie Co
faire des confessions generales,aux conferences ecceisast.ques, a plusiears seminaires, et enfin a quantite
d'h6pitaux, comme a ceux des eniants trouvds, des
paaures rveillards de Paris, et des gaieriens de Marseille.
par ia
II assista Louis XIII a la mort, et fat nommn
reine regente pour un de ceux qui composdrent le
conseil royal des affaires eccl6siastiques et bineficiales, dont il eut seul presque tout le poids pendant
dix ans- An milieu de ces emplois et des fonctions
indispensables de sa charge de general, il sut se conserver dans une 6galite peu commune; toujours uni a
Dieu, il marcha en sa presence, plein d'un esprit de
zele pour sa gloire et de charit6 pour le prochain,
auquel il voulut assurer les secours qu'il lui avait toujours donnes, en mettant la derniere main A ses Rigles
et Constitutions, par les quelles ilobligea ses disciples
a continuer pour le salut des ames ce qu'il leur avait
enseign6 par son exemple. II fit assembler en 1658 la
communautd de Saint-Lazare, et apres avoir fait a tous
ceux qui la composaient un discours fort affectif et
paternel sur le sujet des observances de ces rigles, il
les fit tous approcher et leur donna a chacun un petit
livre imprim6 contenant ces regles, qu'ils recurent
avec beaucoup de respect.
Quoique ces travaux 1'eussent reduit dans un grand
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abattement et lui eussent cause une longue maladie, il
ne laissait pas de s'occuper non seulement au bien et
A l'avancement de sa congregation, mais encore au
salut du prochain, sans oublier le sien propre, dans la
crainte qu'apres avoir pieche et enseign6 les autres,
il ne fit lui-meme r6prouv6; plus il avancait en Age,
plus il se rendait exact a l'observance de son office.
Alexandre VII, qui connaissait combien la conservation
de ce grand serviteur de Dieu 6tait importante Atoute
1'~glise, lui fit exp6dier un bref A son insu pour le dispenser de l'office divin;et en meme temps les cardinaux Durazzo, archev4que de Genes; Ludovisio, grand
p6nitencier, et Bagni, qui avait kt6 nonce en France,
lui ecrivirent pour l'exhorter A se soulager et A se conserver. Mais le temps auquel Dieu avait d6termine de
lui donner la r6compense de tous ses travaux 6tait
venu, il mourut le 27 septembre 166o, Ag6 de quatrevingt-cinq ans, apres s'etre dispos6 a ce dernier passage par un renouvellement de ferveur et de pift6.
II fut enterr6 au milieu du chceur de Saint-Lazare,
oh ses obsiques se firent avec un grand concours de
plusieurs seigneurs et dames, mais particulierement
du prince de Conti, du nonce du pape, Picolomini, et
de la duchesse d'Aiguillon. Quelques jours apres, on
fit pour lui un service solennel dans l'6glise de SaintGermain-l'Auxerrois, oi 1'6veque du Puy prononga son
oraison funebre. On a depuis fait les informations
juridiques de sa vie, de ses vertus et de ses miracles,
pour poursuivre a Rome le proces de sa b6atification.
Cette congr6gation a 6te beaucoup augment6e apres
la mort de ce saint fondateur: elle est tompos6e aujourd'hui d'environ quatre-vingt-quatre maisons, divis6es en neuf provinces, qui sont celles de France,
Champagne, Aquitaine, Poitou, Lyon, Picardie, de
Rome, Lombardie et Pologne. Outre ces maisons,
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Mine la duchesse d'Aiguillon it ane fondation destiaee al'entretien de quelques missionnairesen Afrique,
pour I'assistance spirituwele et corporelle des pauvres
esclaves de Barbarie, oý ils seat itablis depuis 1645, et
le pape Innocent XII en envoya en 1697, a la Chine,

pour travailler i la conversion des peupies de cet empire ().
Louis XIV tes a ktablis aussi, en 1661, a Fontainebleau, pour avoir soin de sa paroisse; i Versailles,
en 1674, pour desservir pareillement sa paroisse et
avoir soin de la chapelle du chiteau; a fh6tel royal
des Invalides i Paris, en 1675, pour y desservir la
cure, qai, comme les deux pricedentes, est unie a la
Congregation; enfin Sa Majesti les a 6tablis a SaintCyr, en 169o, a la sollicitation de Mme de Maintenon,
pour 6tre directeurs des dames et des demoiselles de'
Saint-Louis et faire des missions dans les terres de la
mense abbatiale de Saint-Denis en France, unie a la
communauti de ces dames. Ils furent awssi appel4s a
41) On peat juger de 'exactitude de Hermant, das te qieombrenmet
qu'illait des naisons regulidres et des communautes siculieres, parce
qu'll y dit desPeres de la Mission;non seulement il etranche deux de
leurs proices, qui aattelles de Picardie et de Lmbardie, ansiseacore
plusiems maisons considerables; telles sont Notre-Dame de Buglose,
dans la pazoisse de Pouy, lieu de la naissance de M. Vincent de Paul,
qui fut dcane aru missionnaires de La province d'Aqitaine en 1706, par
M. Bertrand d'Abadie d'Arbocave, 6veque de Dax, et par M. l'abbe de
Betbeder, cure de Pouy, qui unirent cette cure a la congregation; le
petit semiasire de Saint-Charles dan la ville de Poitiers, oh ila ete
etabli en ir7o, par M. Jean-Charles de la Poype de Vertrieu; la maison
de Florence fondee en x703, par lepape Clement XI et ie grand-duc de
Tosca-e; celle de Fermo, fondae la mem aanee par le cardinai Cinci;
celle de Barceloae, fondee en 1704, par deux chanoines de la cathddrale,
et ceHe de Forli, fondee par lecardinal Paulucci en 1709,toutes les qtrare
de la peevince de Rome; celle de FerraCTe icnde par la marquise de
Villa-Camille-Bevilaqua, en 1694; celle de Crimone, fondee ea 1702,
par M. Malossi, chanoine de ta cathedrale et grand vicaire de 1've iue
de la zaene rille, at oelle de Casal, candie par plusicurs pemonnes de
pidt6 en 171o, toutes trois-de la province de Lombardie; et enfin dans Ja
province de Pologne, la maison de Lowicz, au diocese de Gnesne,fondee
en 168 9 , par le cardinal Radiewouski.
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Saint-Cloud, en 1688, par M. le duc d'Orlans, frere
unique du roi, pour y avoir soin de la chapelle de son
-chteau et de l'h6pital de ce bourg.
Ils firent un second etablissement dans Rome,
*en1697 (1). Le pape Innocent XII leur accorda le monastere de Saint-Jean et Saint-Paul, sur le mont Celio,
qui avait appartenu aux religieux J6suates (2) avant
leur suppression. Les religieuses Philippines l'avaient
ensuite occupe, et ces religieuses ayant ete transferees
ailleurs, Clement X 1'avait donnie
des religieux anglais de l'ordre de Saint-Dominique. Alexandre VIII
l'erigea en abbaye en 1689, et la confera a son neveu
le cardinal Ottoboni, en y conservant ces religieux
anglais; ceux-ci ayant ete obliges de- l'abandonner,
furent cause que le cardinal Ottoboni se d6termina i
remettre cette abbaye entre les mains d'Innocent XII.
Ce pape supprima le titre abbatial et donna ce monastere aux Prktres de la Mission, qui y ont etabli le
s6minaire interne et les etudes de la province romaine.
Outre I'approbation que cette congregation a reque
du pape Urbain VIII, elle a et6 encore confirm6e par
les papes Alexandre VII et Cl6ment X. Les pretres qui
la composent ont pour fin principale de travailler a
leur propre perfection, de s'employer au salut des
pauvres gens des champs par le moyen des missions,
et de s'appliquer a procurer l'avancement spirituel des
personnes ecclisiastiques.
Pour parvenir h la premiire fin, la Congr6gation a
un reglement qui prescrit, entre autres choses, une
heure d'oraison mentale le matin, trois examens de
(r) Cet etablissenrent est encore un de ceux omis dans le catalogue de
M. Hermant, quoique ]a seconde 6dition de son histoire n'ait paru
qu'en 171o.

(2) J7suates, ordre religieux institue & Sienne, en i363, par saint Jean
Colombini; ils soignaient les nlalades. Its ne s'ctendirent guere au delI
de l'Italie et furent supprimes en 1668.
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conscience chaque jour, quelques conferences spirituelles chaque semaine, la retraite annuelle de huit
jours et l'observance du silence hors le temps de la
conversation.
Pour la seconde fin, elle vaque huit mois de l'annee
aux missions de la campagne. Les Missionnaires demeurent quinze jours, trois semaines ou un mois, et quelquefois plus en chaque lieu, suivant qu'il est a propos;
pendant ce temps, ils instruisent tous les jours le peuple
par des catichismes et des predications familieres,
entendent les confessions g6inrales, accommodent les
proces ou autres differends, riconcilient les ennemis,
procurent aux n6cessiteux, particulierement a ceux qui
tombent malades, tous les soulagements possibles,
s'efforcant d'6tabiir des confreries de charit ; enfin ils
terminent toutes ces bonnes oeuvres par la communion
generale, a laquelle ilsn vitent tout le monde.
Pour la troisieme fin, cette Congregation s'applique
a la direction des seminaires, dans lesquels ceux qui se
disposent aux saints ordres, ou qui les ont dija recus,
demeurent pendant un temps notable pour 6tre formes
dans les vertus et fonctions de leur vocation par les
exercices suivants. Ils font chaque jour en ce lieu
l'oraison mentale en commun, recitent ensemble l'office
divin, entendent la sainte messe, ou la c6lebrent s'ils
sont pretres, font l'examen particulier sur chaque vertu
avant les repas, et en font un autre g6enral le soir. On
leur fait des leqons de theologie deux fois le jour et
une fois l'exercice du plain-chant. Ils font i leur tour
la lecture pendant les repas, et a la sortie de table ils
ont environ une heure de conversation sur divers sujets
utiles, comme cas de conscience, de quelques passages
de l'£criture sainte, etc., mais d'une maniere a d6lasser honnetement 1'esprit. Chaque semaine, ils exercent
a certains jours les cir6monies de l'Pglise, tant de la
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messe basse que de la grand'messe, et d'autres offices
divins; ils s'instruisent aussi sur la maniere d'administrer les sacrements. On les exerce pareillement de
temps en temps a la pr6dication, au pr6ne, au cat&chisme, etc. Les dimanches et fetes, ils chantent la
messe et les vepres, ou ils sont employes tour a tour a
quelque office, selon leurs ordres; ils se confessent et
communient les memes jours.
La meme Congregation dispose dans ses maisons les
ordinands a recevoir dignement les saints ordres, par
une retraite de huit, de dix ou de douze jours, avant
I'ordination g6n6rale. Outre la plupart des exercices
communs aux s6minaristes, on leur fait deux entretiens
chaque jour, I'un de la theologie morale, qu'on leur
explique tout en abrege durant leur retraite, et l'autre
en forme d'exhortation, sur les sujets les plus importants a leur 6tat. Elle fait encore pour la mnme fin des
conf6rences spirituelles avec les eccl6siastiques, qui
s'assemblent chaque semaine dans ses maisons pour y
traiter des vertus et des fonctions propres a leur etat.
Enfin cette Congregation emploie encore un autre
moyen, tant pour la sanctification et la perfection des
personnes eccl6siastiques que laiques; savoir, les retraites spirituelles de cinq ou six jours, qu'elle accorde
h tous ceux qui, sous la conduite d'un directeur, veulent
s'appliquer a l'oraison mentale et vocale, a la lecture
spirituelle, a une confession generale ou annuelle, et
a dresser un reglement de vie, etc. Alexandre VII
ordonna par un bref de 1662, que tous ceux qui recevraient les ordres a Rome, et dans les six ev&ch6s
suffragants, seraient oblig6s de faire les exercices
spirituels de dix jours chez les pretres de cette Congr6gation, sous peine de suspension, dont ils ne pouvaient etre releves que par lui ou ses successeurs; et
Climent IX, en consideration de ces exercices que
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cette Congregation fait faire, lui accorda plusieurs
graces ou privileges.
I1 est a remarquer que cette Congr6gation est du
corps du clerg6 seculier, quoique les particuliers qui
y entrent y fassent apres deux ans de probation, quatre
voeux simples, de pauvret6, de chastet6, d'ob6issance
et stabilit6, dont ils ne peuvent htre dispens6s que
par le pape ou par le sup&rieut general. Elle fait toutes
ses fonctions a l'egard du prochain, avec I'approbation
et la permission des ordinaires des lieux, et ne fait
rien dans les missions sans l'agrement des cures. Enfin
elle exerce ces memes fonctions gratuitement; -c'est
pourquoi elle n'accepte aucun ktablissement, s'il n'y a
une fondation suffisante pour l'entretien des ouvriers
qu'elle envoie. Elle est gouvernee par un general qui est
perp6tuel. L'habillement de ces missionnaires est semblable a celui des eccl6siastiques; ils n'en sont distinguts que par un collet de toile, large de quatre doigts,
et par un petit toupet de barbe. Ils ont pour armes
Notre-Seigneur pr&chant (i).
Ici se termine la notice sur la Congregation de la Mission,
publi6e au dix-huitieme siecle dans le Dictiot*nairedes Ordres
religieux d'Hl6yot. Quand cet ouvrage fut reimprim6, en
1848, par M. Migne (Encyclopidie theologique), on y a ajouti
les renseignements suivants (t. XXI, p. 764) :

Le P. H6lyot dit ci-dessus que depuis la mort du
saint fondateur des Pretres de la Mission, on a fait les
informations juridiques de sa vie, de ses vertus et de
ses miracles, pour poursuivre & Rome le proces de sa
(I) Louis Abelly, 6veque de Rodez, Vie de M. Vincent de Paul; Giry,
Vie des Saints, t. II. aux additions, 27 septembre; Herman, Histoire
des Ordres relgieux, t. IV; Carlo Barthol. Piazza, Eusevolog. Roman.
part. I. Tratt. 5, cap. 29, et part. 2. Tratt. II, cap. i3; Regulae Communes ejusdem Congregationis, et Memoires manuscrits donnes par les
pretres de cette congregation. - Note de l'auteur.
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b6atification. On salt aujourd'hui quelle a kt6 l'issue
de ces poursuites. Tout ayant 6t6 examine rigoureusement a Rome, Vincent fut b6atifi6, en 1729, par
Benoit XIII. Dieu continua de manifester la gloire de
son serviteur par les miracles qu'il accordait a son
intercession et, en 1737, Clement XII mit Vincent au
nombre des saints. La f&te de la canonisation de saint
Vincent de Paul fut c6lebr6e partout avec pompe et
solennit6. Sans entrer dans les d6tails, nous devons au
moins rappeler ici le d6pit que manifesta le jans6nisme
en ctte occasion. Un grand nombre de cur6s de Paris
mettaient opposition A la v6rification de toutes lettres
patentes u surprises ou A surprendre ,, disaient-ils,
en faveur de la bulle de canonisation, et parmi eux
nous voulons nommer l'abbe Goy, cur6 de SainteMarguerite, qui mourut avant d'avoir la satisfaction
de se joindre a ses zelis confreres, mais qui d&clara
s'unir a leurs efforts. Suivant les jans6nistes, en un
mot, ( monsieur ,, Vincent avait 6t6 canonis aiforce de
calomnies. Leurs diatribes furent inutiles, et ils eurent
surtout le depit de voir installer avec grandes cir6monies les reliques de saint Vincent dans 1'6glise de
Saint-M6dard, oil elles furent expos6es a l'une des chapelles de cette 6glise qui donnaient sur le petit cimetiere du diacre Paris (i). La fete de saint Vincent de
Paul a &6t fixe au 19 juillet, et son culte est aujourd'hui plus ripandu que jamais.
Qui le croirait aujourd'hui, si I'histoire ne I'attestait, et qui I'aurait cru alors, si des faits nombreux
ne 'avaient prouv6! La critique et la persecution
qu'6prouverent la bulle de canonisation et mwme la.
bbatification de saint Vincent de la part des jans6nistes
(i) Aujourd'hui, le petit cimetiire existe en partie; il est change en
parterre, et I'autel de la sainte Vierge couvre une portion du terrain
oti etait la torbe du diacre. - Note de 1'6dition de 1828.
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n'empicherent pas l'esprit de nouveaut6 de s'immiscer dans cette Congregation et de gagner un grand
nombre de ses membres aux erreurs d'une secte qui
6tait son ennemie acharn6e. Grice a Dieu, la societe
des Lazaristes fut, pendant le dix-huitieme siecle,
gouvernme par des sup6rieurs qui ne n6gligerent rien
pour maintenir dans son sein la doctrine catholique.
En 1714, M. Jean Bonnet fut elu general. Quoique
d'une sante d6licate et frdle, il d6ploya le plus grand
zble dans son administration, qui dura vingt-quatre
ans. C'est un des successeurs de saint Vincent de Paul
qui a le plus travaille a consolider et A d6velopper les
ceuvre. du saint fondateur. 11 eut surtout A cceur de prbserver la compagnie, dont il 6tait le chef, des atteintes
funestes de l'h6r6sie du jans6nisme qui s'insinuait
alors partout et qui y fit pourtant plusieurs conqu6tes.
Le zele, quand il est v6ritable, donne A la charit6 des
conseils de rigueur, et M1. Bonnet, en homme charitable et prudent, ne recula pas devant des mesures
extremes, quand il les crut n6cessaires ou avantageuses au corps tout entier. II retrancha plusieurs
membres, tres capables d'ailleurs par leurs talents et
leur instruction de rendre des services sensibles. Entre
ceux qui durent c6der a la vigilance et a la fermet6 de
leur superieur, nous nommerons un sous-diacre, nomm6
Levrot, et M. Gloris, assistant du s6minaire des BonsEnfants, tous deux opposes formellement ala bulle
Unigenitus. Le s6minaire de Bayeux fut deux ans
ferm6, et M. Bonnet y fit introduire un autre enseignement en y faisant suivre la Thiologie de Poitiers. A
l'autre extr6mite du royaume, il se voyait dans le
mime temps (1730) oblig6 A destituer et A placer dans
une autre maison M. Hermant, sup6rieur du s6minaire
de Toulouse. Dans les peines qu'il 6prouvait, M. Bonnet trouvait des consolations, non seulement dans le
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t moignage de sa conscience., mais aussi dans la cooptration de ses ven6rables confreres, et nous citerons
MM. Plagniard, Jacquemard et Ortan entre autres,
qui attesterent de leur zele pour la saine doctrine
dans une mission qu'ils donnaient A Esclaron, au diocese de Chalons-sur-Marne.
A M. Bonnet, qui mourut en 1735, succ6da M. Jean
Couty, 6 lu en 1736, lequel gouverna jusqu'd l'annee
1746; son administration ne fut pas non plus a l'abri
des orages que lui occasionnerent les novateurs caches
dans le sein de l'Institut. I1 lui fallut bient6t, et des
1'ann6e de son election, expulser M. Barry (Vincent),
qui, entre dans la Congr6gation en 1707, ayant 6te professeur de th6ologie, successivement a Sarlat et &
Angoul&me, missionnaire, cure de Richelieu, ne fut
reconnu pour jans6niste dangereux que par M. Bouret,
excellent catholiqne et cur6 de Fontainebleau, oif
Barry 6tait alors. II faut se rappeler que presque tous
les ordres religieux 6taient A la m6me 6poque exposes
aux memes disagr6ments. La Congregation de la Mission en sentait plus-vivement les coups depuis l'ann6e
1724, a la suite d'une Assembl6e g6n6rale dans laquelle
M. Bonnet avait donn6 des preuves de ce zMle dont
nous avons parle, et employe ses soins pour faire
accepter la bulle et preparer la canonisation de
saint Vincent. L'opposition qu'il avait 6prouv6e I'avait
porte d&s ce temps A faire des expulsions dont furent
frappes MM. Lefevre, Himbert, Philopald, etc. La
" Relation , de cette Assemblee fut publi6e dans le
temps (i).

M. Couty mourut en 1746 et eut pour successeur,
l'ann6e suivante, M. Louis Debras, qui mourut en
(I) Par les jansenistes : Relation de ce qui s'es passe dans 'Assemblie
generale de la Congregation de la Mission, tenue et Paris, Ie I" anott 1724
In-4 de 44 pages.
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1761. M. Debras fut lui-mnme amen6 a des mesures de
rigueur et forc6 d'expulser M. Charmet et peut-ktre
d'autres Missionnaires; mais hitons-nous de dire que la
Congr6gation de Saint-Lazare se distinguait alors par
son zile pour la doctrine orthodoxe et par les 6preuves
qu'elle subissait en cons6quence, par exemple a
Auxerre, oil tous les directeurs du s6minaire furent
interdits par le fougueux 6vbque de Caylus, et retablis
par M. de Condorcet, son successeur. Dans les missions qu'ils donnaient sur divers points de la France,
les Lazaristes s'appliquaient aussi A dissiper les erreurs
jans6niennes et a faire disparaitre les livres du parti.
M. Antoine Jacquier fut 6lu g6n6ral en 1762 et mourut en 1787. Ce fut durant son administration que le
Souverain Pontife, de concert avec le gouvernement
francais, confia a sa Congregation les missions de la
Chine et du Levant, que la suppression des J6suites
rendait vacantes.
A M. Jacquier, succ6da M. Jean-F6lix-Joseph Cayla
de la Garde, elu en 1788.
Des cette annee, les 6lections pour les ttats gen6raux ayant eu lieu, il ne s'en fallut que de quelques
suffrages pour que M. Cayla fut nomm6 un des d6putes
du clerg6 de Paris; il fut du moins nomme premier
suppliant.
En 1789, la maison de Saint-Lazare fut une premiere fois pillhe par la populace, que les factieux
avaient excit6e. La perte et les dommages s'leverent
a plus d'un million. M. Cayla, qui se trouvait a la
maison en ce moment critique, fut admirable de sangfroid, de calme et de dignit6.
Lorsque les Etats generaux furent convertis en
Assemblbe nationale, un depute du.clerge de Paris
s'6tant retir6, M. Cayla n'h6sita pas, malgr6 les
alarmes et les repr6sentations de ses amis, a prendre
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sa place et a assister aux seances de l'assembl6e, or
il d6fendit courageusement les droits de la religion. II
voulut aussi ktre present au jour fix6 pour prkter serment a Ia Constitution civile du clerg6, et on sait qu'il
se rangea du c6te des pretres fid&les qui refuserent ce
serment impie. Cet exemple du chef de la Congregation fut g6neralement suivi par ses confreres de Paris
et de la province. Sur plusieurs mille pretres de la
Mission qui etaient alors en France, il n'y eut qu'un
petit nombre a trahir leur conscience. Il y eut donc, en
effet, quelques d6fections, et ce corps ven6rable eut la
douleur de voir deux 6veques constitutionnels sortis
de son sein : 'un 6tait Jean-Baptiste-Guillaume Gratien, pi6montais, superieur du s6minaire de Chartres,
qui lut sacre en 1792 pour le siege m6tropolitain de la
Seine-Inf6rieure :Rouen), et mourut en 1799; I'autre
fut Adrien Lamourette, sup6rieur du s6minaire de
Tours et directeur des retraites a Saint-Lazare, sacr6
en 1791 6veque m6tropolitain de Rh6ne-et-Loire (Lyon)
et guillotin6 a Paris en 1794, apres avoir r6tract6 son
serment et ses erreurs. En compensation, la Congregation vit plusieurs de ses membres sceller de leur
sang leur attachement a la foi de 1'Eglise.
En 1792, le 2 septembre, eut lieu en meme temps
qu'aux Carmes le fameux massacre au s6minaire de
Saint-Firmin, rue Saint-Victor, dans lequel saint Vincent de Paul avait jet6 les premiers fondements de sa
Congregation. M. Francois, superieur de cette maison,
perit dans cette journ6e.
Dans la meme annie, eut lieu la seconde spoliation
de Saint-Lazare. Tous les membres de la Congregation
qui se trouvaient dans cette maison furent disperses.
M. Cayla fut force de fuir; il passa d'abord en Allemagne et de li i Rome, oiI le pape Pie VI lui offrit
un asile. C'est li qu'il mourut au mois de f6vrier 8oo,
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pleurant sur la dispersion des membres de sa Congregation et J.'osant esperer, sans doute, 1'Ntat prospere
que la Providence lui a rendu.
L'Institut de la Mission a de tout temps compt6 des
hommes distingues par leur savoir theologique. Nous
indiquerons a l' poque fix6e pour ces additions historiques, M. Victor-Amid6e Soardi, n6 a Turin, mais
professeur au s6minaire Saint-Firmin, a Paris. I pubiia
quelques ouvrages tres estimes, entre autres celui qui
est intitule : De romani pontificis auctoritate,imprime a

Avignon en 1747. L'auteur y veut prouver que le clerg6
de France reconnaissait l'infaillibilit6 du pape. Son
livre fut supprim6 par arret du Parlement de Paris en
date du 25 juin 1748. II y a eu une seconde edition de
cet ouvrage i Heidelberg en 1793.

Nous citerons aussi M. Francois, superieur de SaintFirmin, auteur d'un ouvrage de discussion philosophique remarquable, dit-on, par sa logique et sa clarte.
Nous rappellerons surtout Pierie Collet, continuateur
de Tournely. Les ouvrages de ce c~elbre theologien
sont connus et estim6s de tout le monde; mais on le
connait peu lui-meme, et nous recueillons sur sa vie
des renseignements qui puissent suppl6er au laconisme
des dictionnaires historiques a l'article de cet homme si
laborieux et si instruit.
A la nomenclature des 6tablissements de Lazaristes,
donn6e par Hl6yot, nous joignons ici la liste alphab6tique des s6minaires dirig6s par cette Congr6gation:
Agen, Albi, Amiens, Angouleme, Aries, Arras, Avignon, Auxerre, Bayeux, Beauvais, Belley, B6ziers,
Bordeaux, Boulogne, Saint-Brieuc, Cahors, Cambrai,
Chalons-sur-Marne, Chartres (grand et petit s6minaire),
Saint-Flour, Saint-Pol-de-Leon, Pau (pour le diocese
Lescar), Luqon, Saint-Malo deux s6minaires dans ce
diocese, 1'un a Saint-M6en, I'autre a Saint-Servan); le
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Mans, Marseille, Metz (deux s6minaires, celui de
Sainte-Anne et celui de Saint-Simon), Montauban,
Nancy, Narbonne, Noyon, Pamiers, la Rochelle, Rodez, Saintes, Sarlat, Sens, Sisteron (deux s6minaires
dans ce diocese, a Manosque et h Lurs); Soissons
(grand et petit s6minaire), Toul, To'lrs, Treguier,
Troyes et Vannes; en tout quarante-sept grands s6minaires et deux petits. Aucune autre congr6gation, pas
m6me celle de Saint-Sulpice, ne dirigeait alors autant,
de maisons de ce genre. Les Lazaristes devaient cette
confiance au respect porte a leur saint fondateur, qui a
le premier 6tabli les s6minaires sur le pied ot ils sont
aujourd'hui.
La maison de Saint-Lazare dont la Nation s'est empar6e, est actuellement une prison de femmes. Ce fut
Edme Jolly, troisieme g6ndral de la Congr6gation, qui
fit construire la plupart des vastes 6difices qui composent cette maison et qu'on voit encore de nos jours.
L'enclos de cette communaut6 etait le plus grand qu'il
y eit i Paris et dans les faubourgs. On y a bAti 1'6glise
de Saint-Vincent-de-Paul, qui a 6td placee sous ce vocable, a cause de l'ancienne destination de ces lieux;
on y a construit aussi l'embarcadere du chemin de fer
du Nord, et on bAtit en ce moment un vaste h6pital ou
hospice. Nous croyons devoir consacrer ces souvenirs,
qui s'effaceraient bient6t, lorsque ces lieux, encore si
solitaires de nos jours, deviendront, ce qui sera en peu
d'ann6es, couverts d'6difices comme les autres quartiers de Paris. On voyait dans l'6glise plusieurs beaux
tableaux repr6sentant quelques traits de la vie de
saint Vincent de Paul. Nous croyons que plusieurs de
ces tableaux sont ceux qu'on voit aujourd'hui dans les
deux chapelles latdrales de l'6glise de Sainte-Marguerite, au faubourg Saint-Antoine, oil M. Dubois, ancien
lazariste, a 6td cur6. Au fond du r6fectoire oh le g6nd-

-

472 -

ral de la Congregation mangeait toujours au milieu de
deux pauvres, qui partageaient les mets qu'on lui servait, 6tait un grand tableau reprisentant le deluge universel. Ce r6fectoire pouvait contenir plus de deux
cents personnes.
A Saint-Lazare on gardait des personnes eccl6siastiques ou laiques qui 6taient renferm6es par lettres de
cachet ou condamn6es a un temps de retraite. On y
renfermait aussi, croyons-nous, quelques ali6nes.
Lorsque les rois voulaient faire autrefois ieur entree
dans Paris avec solennit6, ils se rendaient . SaintLazare, oi ils recevaient le serment de fid6lit6 et
d'obeissance de tous les ordres de la ville. L'usage
etait aussi de deposer dans cette maison les corps des
rois et des reines lorsqu'on les conduisait A Saint-Denis
pour &tre inhum6s. L'archeveque de Paris recevait le
convoi entre les deux portes de prieure, et, apres les
c&remonies accoutumees, le corps 6tait porte a SaintDenis par les Hlannouars ou vingt-quatre porteurs de
sel jures de la ville.
... A I'extr6mite de l'enclos de Saint-Lazare et sur
la rue du faubourg, 6tait une grande maison appelee le
siminaire de Saint-Charles; c'itait une d6pendance de
celle des Pr&tres de la Mission, destinde pour les
membres convalescents et pour les retraites de quelques
eccl6siastiques.
La denomination de Lazaristes n'a point &t6 employee par Helyot, qui ne l'a peut-ktre pas connue, et
qui a d.onni &l'Institut dont nous parlons son nom r&el
de Congregation des Pr&tres de la Mission. N6anmoins l'autre a prevalu. - Voy. Atat ou Tableau de la
Ville de Paris,par de Beaumont, in-8, 1762. - Tableau
kistori'que et pittoresque de Paris, par J.-B. de SaintVictor, 2' edition, tome II, premi6re partie. - Nouvelles ecclisiastiques, in-4, passim. - L'Ami de la reli-
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gion, tome XVIII. - Mimoires pour servir a fhistoire
,cclisiastique, par Picot, tome IV. - Notes manuscrites
dues a l'obligeance de M. l'abb6 Salvaire, prktre, secr&taire g6n6ral de la Congregation des Lazaristes.

B.
NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
454. - La Sa'ur Rosglie intime par Charles Baussan.
Un vol. in-12, Paris, librairie des Saints-Peres, rue
des Saints-Peres, 83.
Lorsque, le 7 f6vrier 1856, mourut a Paris la soeur Rosalie, Fille de la
Charite, dnnt le devouement aux classes populaires itait legendaire, on
lui rendic universellement h ,,mage. Depuis lors, sa vie a etc retracee
par plusieurs ecrivains distingues. Nous signalons avec plaisir une no.velle biographie, celle qu'a ecrite M. Charles Baussan; elle est riche
en touchantes anecdvtes.
M. Ambroise Rendu, Conseiller municipal de Paris, parent de la
-soeur Rosalie (dans le monde, jtanne Rndu), a ecrit a I'auteur les
lignes suivantes :
u Monsieur, vous avez fait revivre, avec un charme et une verite vraiment remarquables, la figure restee populaire de la sueur Rosalie. Tous
ceux qui portent le nom de cette grande servante des pauvres vous en
remercient et je suis ici leur interprete reconnaissant. Certes, les arts
et les lettres ont consacre cette memoire bcnie ; mais vous la perpetuez
vraiment en la faisant mieux comprendre, en pdnetrant plus avantdans

l'intimit, d'une vie modeste a laquelle le temps a donnt un veritable
rayonnement. *
La soeur Rosalie n'avait pas seulement une grande picte, elle avait
aussi un grand bon sens. Comme saint Frnnnois de Sales, son compatriote, elle blimait les singularit6s par lesquelles certaines personnes
pieuses se signalent (p. 1t8). - Quant k sa charite et a son zele, voici
comme exemple deux anecdotes tirees de ce m2me livre. La premnire se
rapporte k Ozanam en 1833, 'a seconde k Donoso Cortes qui etait ambassadeur d'Espagne en France en i85o ; elle fut ie guide de tous les
deux dans I'euvre charitable de la visite des pauvres.
On lit page 38 : II y a dans toutes les choses quelque chose de contagieux et la passion de sceur Rosalie ne manqua pas de se repandre
autour d'elle, non seulement parmi les sceurs, mais aussi parmi tous les
laiques qui I'approchaient.
- Elle devint le gen6ral d'une armee de visiteurs des pauvres. Elle y
enregimenta jeunes gens et femmes du monde. Quand, en i833, Frederic Ozanam et quelques autres jeunesgens eurent 'idee qui donna naisjance aux Conferences de Saint-Vincent-de.Paul, leur inexperience 6tait
fort embarrassee devant la realisation materielle de leur projet.
a C'est a la Scrur Rosalie qu'ils vinrent demar.derconseil et appui.
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« Elle leur ceda des bonsde pain. Elle leur donna surtout la man-ire
de s'en servir. Ozanam et ses amis n'eurent qu'I la regarder faire, a
suivre le sentier qu'elle avait trace.
. Le president de la Conference clait M. Bailly, directeur de la Tribune catholique. Sa femme itait une des recrues de la sueur Rosalie,

pour ses visites de pauvres. ,
El i la page 137 du m6me livre, on lit ces autres details: , Elle enseigna a Donoso Cortes - comme k un jeune ctudiant - I'art de la
charite.
, Donoso Cortes s'effrayait de ces journees perdues en occupations
mondaines. * Quelle sentence entendrai-je, disait-il, quand Dieu me
, jugera, qu'il m'interrogera sur I'emploi du temps qu'il m'avait donn6
, et qu'il me faudra rcpondre :
4
, Seigneur, j'ai fait des visites !
a Les visites que la sweur Rosalie lui fitfaire, pied, dansle faubourg,
en haut des escaliers sombres, il ne devait point en avoir peur au dernier
jour. Il les continua jusqu' la fin et malgre toutes ses occupations. La
smur Rosalie I'assista au lit de mort. Elle le vit embrasser le crucifix et
l'entendit s'ecrier : - Je n'ai plus besoin que de Dieu... Que les pauvres
prient pour moi ! Qu'ils ne m'oublient pas !
455. - Les iiablhssements religieux et hospitaliers d Roche/ort t 6831715), par Louis Delavaud (brochure in-8, La Rochelle, Noel Texier,
1912 (Extrait du tome 43 des Archives de la SaiMtonge et de IAunis),
constituent un curieux et important recueil de documents. LUs compl&tent en particulier ce que nous avons dit sur i'etablissement des Lazaristes a Rochefort-sur-Mer en 1683. (Voy. Annales de la Mission, t. 50
et Si.) Les Pr&tres de la Mission furent charges d'abord du soin religieux de P'h6pital de la marine et du seminaire desaumoniers, puisplus
tard (1687), de la paroisse Saint-Louis, quand cette paroisse fut creee.
La brorhure que nous venons de mentionner fournit quelques renseignements particuliers'sur le s6minaire des aum6niers de la marine. De fait,
on dut se contenter de recruteria et lk des pretres pour fournir des aum6niers aux navires que i'Etat armait a Rochefort ; et il ne fallait pas
se montrer trop difficile, car le roiayant diminud leurs traitements, les
pretres ne se sentaient pas attires vers ces fonctions. Arnoul, intendant
a Rochefort, ecrivait i Seignelay en 1687 : a Les Peres de la Mission
pretendent qu'ils ne peuvent plus trouver d'aum6niers depuis que le roi
les a reduits ka o livres par mois pour eux, outre les 20 livres qui se
payent pourleur nourriture dans le temps qu'ils sont a terre ; ils croient
que si Sa Majeste voulait seulement donner 15 livres au lieu de to k
ces aum6niers qui en avaient 25 auparavant, ils pourraient encore y
engager d'honnetes gens. , (Page 49.)
On avait reve faire un vrai seminaire pour former de jeunes ecclesiastiques qui constitueraient un corps d'aum6niers de la mari'ne a Rochefort ; M. Jolly, Superieur general des Lazaristes, en dressa un rfglemern qu'il soumit (17 avril 1684) au ministre Seignelay. Mais il semble
que cela ne se soit jamais realis. B6gon ecrivait de Rochefort, probablement en 1698 : , II n'a point encore cte eleve de jeunes ecclesiastiques et les frequents armements ont oblig6 de ne recevoir que des
pretres. v (Page 65.)
Le fond.de la difficult6 parait etre qu'on n'avait pas d'argent. En
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1683, le superieur de l'h6pital de Charente, pr•is de Rochefort, se plaignait k Seignelay de n'etre pas pay6 du subside promis, bien qu'il cit
quarante a cinquante malades a entretenir. It dCclarait a r.avoir plus ni
bois, ni ble, ni vin . (page 9). En 1709, le Superieur des Lazaristes de
Rochcfort formulait les mimes plaintes ; il tcrivait & P'ntchartrain
(page 86) : , J'ai tte force de representer plusicurs fois a Votre Grandeur combien nous avions a souffrir du retardement des payements; je
suis encore oblige de renouveler mres tris humblesinstances dans un temps
aussi malheureux que celui oil nous sommes, ot les miseres augmentent tous lesjours au lieu de diminuer. Depuis six ans qu'on m'a charge
de la conduite de cette maison, nous n'avons requ chaque ann6e que la
moiti6 de nos pensions, presque rien pour la subsistance de nos aumbniers nipour leur appointement de terre. Par 1 Votre Grandeur peut
juger de la mauvais" situation de nos alfaires; car nos pensions etant
assez modiques et a peine suffisantes pour notre subsistance, et celle des
aum6niers encore moindre par le retranchement qu'on y a fait, il ne se
peut faire que dans un temps oih les vivres sont extraordinairement
chers, nous ne soyons surcharges de detes. Elles sont, en effet, si
excessives, que nous serons enfin obliges de tout abandonner, a moins
qutil ne plaise a votre bunto de nous ordonner quelques fonds pour
subvenir a nos plus pressants besoins. Jusqu'A present, nous n'avons subsiste et fait subsister Ie seminaire que par des emprunts que nous avons
faits; mais nos creanciers se trouvant dans le meme cas que nous ne
reulent plus nous fournir, a moins qu'on n'ait l'argent a la main, les
ordonnances n'etant plus dans la conjoncture prisente d'aucune valeur.
Nous en avons pour plus de x8 ooo livres qui ne nous emprcheraient
pas de mourir de faim. n - Voil& pourquoi le seminaire des aum6niers de la marine a Rochefort ne put jamais Etre vraiment organise.
C'etait le sort de tous ceux qui pour vivre itaient obliges de , compter
sur la bonte du roi .. Le roi recevait une grande partie des revenus du
pays et notamment des benefices et biens ccclsiastiques. Mais 1'empioi
en ktait fait sans contr6le; et l'on s'achemina ainsi au deficit financier
qui allait contraindre le roi a convoquer les Etats generaux. On sait
quelle fut la fin.

456. - Saint Vincent de Paul, sa vie, son temps, ses
euvres, son influence, par l'abb6 Maynard, chanoine de
Poitiers, nouvelle 6dition. 4 vol. in-12. Paris Retaux,
1874.
Nousavons donni plus haut des renseignements sur l'important ouvrage
de M. l'abbW Maynard (page 352); une des ameliorations apporties dans
I'edition de 1874, qui est demeuree I'edition definitive, c'est la Table
chronologique de la vie et des Ieuvres de saint Vincent de Paul.
Comme pour les Vies de saint Vincent par Abelly et par Collet,
nous reproduisons la Table chronologique dressee par Maynard; elle est
d'autant plus necessaire que pour la trame generale de son livre il a
suivi un ordre tout diff6rent, comme nous Pavons expose.
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La Vie de saint Vincent de Paul, plar Iabb6 Maynard, edition de 1874.
TABLE CHRONOLOGIQUE

1578-1588. Naissance de saint Vincent de Paul, I. i. - Sa premiere
enfance, 5 et suiv.
1588-1592. Sa premiere education chez les Cordeliers d'Acqs, I, 19.
15924596. Son preceptorat chez M. de Commet, 1, 20.
1596. II recoit la tonsure clericale et les ordres mineurs, 1, 21.
1597-1604. Ses etudes thdologiques a Toulouse, I, 21 et suiv. - Son
pr6ceptorat a Buzet, I, 23.
1508. II recoit le sous-diaconat et le diaconat, I, 26.
1800. 11 est ordonne pr6tre, I, 27. - I1 dit sa preminre messe, 28 et
suiv.
1604. II eat requ bachelier en theologie, I, 25.
1805-1607. Sa captivite ! Tunis, I, 34 et suiv.
1607-160. Son voyage et son sajour . Rome, I, 48 et suiv.
Ses visites a
1609. Sa mission 3 Paris, pr-s d'Henri IV, I, 58. l'h6pital de la Charite, 64. - Le juge de Sore, 67. - II est aum6nier
de la reine Marguerite, 69.
1610. II est nomme abbe de Saint-Leonard-de-Chaume, I, 70. - II
prend sur lui la tentation d'un docteur, 71.
1611. Sa retraite a l'Oratoire, I, 73 et suiv.
1612. II est cure de Clichy, I, 77 et suiv.
1613-1617. Son entree, son sdjour et sa conduite dans la maison de
Gondi, I, 89 et suiv. - II detourne d'un duel le general des galeres,
et travaille a l'abolition des duels, 95 et suiv.
1617. Sa mission de Folleville, I, ,o4. - I sort de la maison de
Gondi, 107. -

II est nomme cure de Chitillon, 112. -

Chatillon, 119.%21. -

Ses travaux A

II convertit ses h6tes et le comte de Rougemont,

I1 fonde la

Confr6rie de la Charit6,

126.

-

Lui donne un

reglement, 129. - II est rappele dans la maison de Gondi, i80. - II y
rentre, 183.
1618. It repand les Confreries de la Charit6, I, z45 et suiv. - Missions de Villepreux et de Montmirail; conversions de protestants, x85. 11 commence, h Paris, F'eEuvre des galires, 3i8 etsuiv.
1619. II est nommi aum6nier gin6ral des galeres, I, 323. - Est
choisi par saint Francois de Sales et sainte Chantal pour sup6rieur
de la Visitation, III, 527 et suiv.
l'ordre des Minimes, III, 51o.
1621. II est associ6
1622. II visite les galeres de Marseille, I, 324. - Sa captivite volontaire, 3i5 et suiv.

Ses missions h Marseille
1623. 1 visite sa famille, I, x3 et suiv. et A Bordeaux, 324 et suiv. - II 6tablit la Confrerie de la Charit6 i
M~con, 15i et suiv.

1624. II est nomme principal du college des Bons-Enfants, I, i95.
1625. II fonde la Mission, I, 195 et suiv. - Assiste Mme de Gondi
a la mort, 202. - Se retire au college des Bons-Enfants, 2o6. - Ses
premiers compagnons et ses premiers travaux, 206. - Ses premiers
rapports avec Saint-Cyran, II, 267 et suiv:
1628. II passe acte avec ses premiers compagnons, I, 209. Ses premiers
rapports avec Mile Le Gras, III, 233 et suiv. - Direction de Mile Le
Gras, 240 et suiv.
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1621. Mission approuvde par les deux autoritcs, I, 2io. - College
des Bons-Enfants uni & la Mission, 211.
1628. I1 6tablit les Exercices des Ordinands, II, 3o et suiv. - Premiere retraite k Beauvais, 32.
1629. Mission de Montauban, II, 482. - II emploie Mile Le Gras a
visiter les Confreries de la Charitd, III, 243 et suiv. - Services rendus
a la Madeleine, 549 et suiv.
1630. N6gociations relatives & Saint-Lazare, I, 224 et suiv. - Origine des Filles de la Charite, III, 249 et uiv.
1631. Exercices des Ordinands a Paris, II, 33 et suiv. - R.glements
de ces exercices, 36. - Esprit de ces exercices, 38.
1632. Mission approuvee par Urbain VIII, I, 214. - Etablissement
fixe de l'ceuvre des formats, a Paris, I, 339 et suiv. - Premier concordat
pour l'unioL. de Saint-Lazare a la Mission, 231. - Concordat approuve
des deux autoritis, 232. - Prise de possession de Saint-Lazare, 235. Opposition, deaxiime concordat, 235. - Etablissement des retraites
spirituelles, II, 129 et suiv. - Reglement des retraites, 133 et suiv. Son explication, I38 et suiv. Ddsinteressement de Vincent, 145 et suiv.
- Fruits des retraites, 149 et suiv.
1633. Etablissement des conferences eccltsiastiques, II, 60 et suiv. Reglement des conferences, 68 et suiv. - Leurs premiers membres, 78
et suiv. - Leurs fruits, 84 et suiv. - Leur multiplication et leur duree,
123 et suiv. - Premieres Filles de la Charit6, III, 254.
1634. Missions de Bordeaux et de Saintes, II, 484. - Mile Le Gras
s'engage par vueu au service des pauvres, III, 255. - Institution des
Dames de la Charitd, 365 et suiv. - Dames de la Charite & la cour,
370. - Les Dames de l'H6tel-Dieu, 373 et suiv. - Autres ceuvres des
Dames, 38o et suiv.
1635. Premier essai de seminaireaux Bons-Enfants, II, 16i.- Mission
dans les Cuvennes, 483.
1636. Mission k l'armee, II, 468 et suiv. - Missions d'Auvergne, 485.
- Les Filles de la Charite a la Chapelle, IIl, 329.
1637. Siminaire interne a Saint-Lazare, II, x63 et suiv. - Nouveaux
rapports avec Saint-Cyran, 278 et suiv. - Lettre de ýSaint-Cyran, 280.
- Mission d'Agen, 489. - Services rendus La1ordre de Malte, III, 5xo.
1638. Mission & Saint-Germain et dans les maisons
royales, II, 477 et
o.
suiv. - Missions de Richelieu et de Lugon, 49 - Missions de Champagne, 497. - Missions dans la campagne romaine, II, x3. - Commencements de l'oeuvre des Enfants-Trouves, 401 et suiv.
1639. Interrogatoire de Saint-Cyran; II, 283 et suiv. - Role de Vincent
dans le proces, d6position apocryphe, 293 et suiv. - Fillesde la Charit6
k Ph6pital d'Angers, III, 323 et suiv. - intervention charitable de
Vincent en Lorraine, IV, 0oo et sniv. - Ordre qu'il y etablit, .so. Secours k Toul, io3. - A Bar-le-Duc, iii.
1640. Premieres negociations a Rome touchant les vceux, I, 242 et
suiv. - Mission de Normandie, II, 5o2. - Projet de Mission A Babylone, III, g94 et suiv. - Assemblie des Dames en faveur des EnfantsTrouves, 406. - Secours i Metz, IV, 1o6; a Verdun, io8; a Nancy, o9 ;
Pont-k-Mousson,

114;

a

Saint-Mihiel,

116;

a

Luniville, 121. -

La

Lorraine i Paris, 123. - Noblesse lorraine et anglaise; assembl e des
seigneurs, z28. - Demarches pour la paix, i36. - Frbre Matthieu
Renard, 142 et suiv.
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1644. Mission du faubourg Saint-Germain, 88 et suiv. - Seminaire
d'Annecy, premier grand seminaire, i88 etsuiv. - Reglement desseminaires, 211 et suiv. - Plan d'dtudes, zz5 et suiv. - Esprit des rgglements, 218 et suiv.- Seminaires en province, 223. - Fruits des seminaires, 232. - Saint-Lazare, h6tellerie sacerdotale, 238. - Mission de
Crecy, 5oi. - Mission autorisee a Rome, III, 6. - Filles de la Charite
vis-h-vis Saint-Lazare, 33o. - Sainte Chantal vient visiter Vincent a
Paris, 541. - Revelation de sa saintete et temoignage qu'il lui rend;
contribue a sa canonisation, 542 et suiv.
1642. Commencement d'un h6pital des forgats a Marseille, I, 342 et
suiv. - Premiere assemblee generate et demission de Vincent, 244. Seminaire des Bons-Enfants, II, 209. - Dons de Louis XIII aux
Enfants-Trouves, III, 404.
1683. Mission sur les galeres de Marseille, I, 348 et suiv. - Fondation dela Mission a Marseille, 353. - S-minaires en province, II,
223. - Derniers rapports avec Saint-Cyran; conduite de Vincent - la
mort du sectaire, 3o 7 . - Discours sur les Missions et les vertus des
Missionnaires, 416 et suiv. - Ordre des Missions, 439 et suiv. - Exercice des Ordinands a Rome, III, 2o. - Vincent assiste Louis XIII a la
mort, 111,462 et suiv. - I1 entre au conseil de conscience; sa conduite
generale, 471 et suiv. -- Retranchement des abus, 483 et suiv. - La
liste des binefices, 486 et suiv. - Services rendus a PIpiscopat, 5oo et
suiv.; - aux ordres xeligieux, 509 et suiv.; - aux communautes de
femmes, 522 et suiv. - Opposition religieuse avec Mazarin, IV, 15 et
suiv.
1644. Le supirieur de la Mission, aum6nier perpetuel des galeres, I,
355. - Mission de Sedan, II, 499.
1645. Mission d4 Tunis; Louis Guerin, I, 391 ct suiv. - Seminaire
de Saint-Meen, II, 224 et suiv. - Mission de GSnes, III, 26 'et sniv. Mission d'Irlande, 46 et suiv. - Filles de la Charite aux Petites-Maisons, 322. - Vincent s'expose pour I'abb Olier, 521. - Grande maladie, IV, 368.
1646. ltablissement et organisation de i'h6pital de Marseille, I,
356 et suiv. - Nouveaux Missionnaires a Tunis, 404. - Fondation de
la Mission d'Alger; Philippe Le Vacher, 437 et suiv. - Consulat de
Barreau, 453 et suiv. - Vincent fait condamner L'heresie des deux chefs,
II, 3i3 et suiv.
1648. II songe k donner des rigles aux Filles de la Charit6, III, 256.
- Premiere institution des Filles de la Chaxiti par I'archeveque de
Paris, 258. - Statuts et reglements, r67 et suiv.--Filles de la Chariti
a Nantes, 33o.
1647. Jean Le Vacher, consul et vicaire apostolique i Tunis, I, 4o7 et
suiv. - Nouvelles negociations t Rome touchant les veux, 246 et
suiv.
1648. Lettre a "abbe d'Horgny, contre la Friuestecommunion et le
jansinisme, II, 3o, 3x8,343, 387. - Mission de Madagascar; Nacquart
et Gondree, III, x33 et suiv. - Memorable assembl6e en faveur des
enfants trouves, 406. - Vincent arrange L'affaire des ev&chs de SaintPol-de-Leon et de Maillezais, o3.
1649. Mort de Gondrie; Nacquart seul & Madagascar, III, 146 et
suiv. - Lettres aux Dames de la Charite, 3a2. - Voyage ' Saint-Ger-
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main, IV, 27 et suiv. - Visite des maisons de la Compagnie, 33 et suiv.

Il tombe malade k Richelieu ; retour k Paris, 48 et suiv.
1650. II inspire la pensee de recourir k Rome contre le jansenisme,
II, 34o. - Services rendus aux Filles de la Croix, III, 565 et suiv. Premiere intervention charitable en Picardie, IV, 56 et suit.
1651. Deuxieme congregation g6nirale pour les constitutions, I, 251.
- Lettes aux eveques pour les rTunir dans une demarche commune
-

aupres du pape contre le jans6nisme, II, 353 etsuiv. - Mission des iles
Hlibrides, III, 57 et suiv. - Mission de Pologne, III, 76 et suiv. Mort de Nacquart; nouveaux Missionnaires a. Madagascar, 053 et suiv.
- Secours en Champagne et en Picardie, IV, 169 et suiv. - Mort du
prieur Adrien Le Bon, 343 et suiv.
1652. Vincent prepare Bossuet a la pr&trise; il I'invite a precher k
Saint-Lazare, I, 52 et suiv. - II envoie des deputes a Rome et fait
de pr&cher ;
condamner les cinq propositions, 369 et suiv. -Maniere
petite mithode, 425 et suiv. - Mibsion de Corse, III, 36 et suiv. Opposition A Isa Mission de Pologne, 83 et suiv. - Travaux des Missionnaires de Pologne, go et suiv. - Projet de Mission en Am&rique,
204. - Filles de la Chariti en Pologne, 339 et suiv. - Vincent aide i
Son interla reforme de Graudmont, 35z ; de Longchamps, 579. vention politique dans les troubles de Paris, IV, 61 et suiv. - Sa lettre
a Mazarin, 68. - Son esprit de penitence et de charite au milieu des
troubles, 74 et suiv. - II continue de secourir la Champagne et la Picardie, 0o7 et suiv. - II secourt les environs de Paris. ttampes, 25 et
suiv. - Nourrit les faubourgs de Paris, 272 et suiv.
1653. Sa conduite ferme et charitable contre le jansinisme condamne,
II, 377 et suiv. - Programme de conduite, 384. - Application a sa
Compagnie, 389'; aux externes, 397. - II6pital du Nom-de-Jesus, III,
421 et suiv. - Premier dessein del'R6pital Gen6ral, 426 et suiv. - Secours continues en Champagne et en Picardie, IV, 207 et suiv.
Missions
1654. Martyrs k Alger; Pierre Borguny, I, 447 et suiv. de Bretagne, II, 505. - Mission d'tcosse, III, 65 et suiv. - Envoi de
nouveaux Missionnaires en Pologne, 94 et suiv. - Secours continues
en Champagne et en Picardie, IV, a25 et suiv.
1655. Alexandre VII confirme et ach6ve la constitution de la ComMissionnaires
pagnie, I, 25i. - Missions autour de Paris, II, 466. inqui&tis & Rome a I'occasion du cardinal de Retz, III, 18. - Mission
de Piemont, 40 et suiv. - Seconde institution des Filles de la Chariti
sous la direction perpetuelle des superieurs de la Mission, 264 et suiv.
- Seance d'•tablissement des Filles de la Charite, 274 et suiv. - Constitutions des Filles de la Charite, 281 et suiv - Explication des regles,
295 et suiv.
1656. Chapitre d'acceptation et formule des vceux, I, 255. - Mortdes
Missionnaires de Madagascar ; Toussaint Bourdaise, III, r63 et suiv.
Projet de Mission
- Nouveaux desastres ; naufrages, 170 et suiv. en Arabic t au Mont-Liban, aoi. - Edit d',tablissement de l'H6pitalG6neral, 437.
1657. Vincent demande k Rome le privilige du nom de la Mission,
II, 46o et suiv. - La. Mission chargee a Rome de la direction des eco.
liers de Ia,Propagande, III, as. - Mort de Bourdaise i Madagascar,
178 et suiv. - Approbation royale des Filles de la Charite, 265. -Elections des officitres, 278, -= piscours-rapport aux Dames de la Charite,
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385 et suiv. - Rapport sur les Enfants trouves, 411. - Ouverture de
l'H6pilal-General, 44o. - Idles de Vincent ce sujet, 445. - LI en refuse
la direction, 446. - 11 assiste Olier a la mort et preside a l61ection de
son successeur, 523. - Leve les obstacles a la canonisation de saint
Frangois de Sales, 545. - Services rendus i la Providence, 553 et
suiv.
1658. 11 negocie avec le capitaine Paul une expedition contre la Barbarie, I, 467 et suiv. - It doJne des rigles et des constitutions a sa
Compagaie, 257 et suiv. -

Distribution desrigles, 266 etsuiv. - Expli-

cation des regles, 274 et suiv. - Mission de Metz, II, 95 et suiv. - Filles
de la Charite a l'armie, II,
332 et suiv. - II aide les capucins du
Mont-Liban, Sg9. - 11 perd laferme d'Orsigny, IV, 331 et suiv. -Fait
une maladie, 376.
1659. I1 continue I'explication des regles, I, 276 et suiv. - Etablissement fixe de la Mission & Rome, III, 12 et suiv. - Projet de Mission
en Espagne, i33. - H6pital de Sainte-Reine, 452.- Saint-Lazare, 457.
- II ecrit en faveur de la canonisation de saint Frangois de Sales, 547.
- Infirmitcs et maladies, IV, 376.
1660. Derniers Missionnairesde Madagasear, III, 133 et suiv. - Projet de Mission en Chine, 216. - II vent se demettre de la direction de
la Visitation, 538. - Continue de secourir la Champagne et la Picardie,
et secourt d'autres provinces, IV, 2x5 et suiv. - Mort de Portail et de
Mile Le Gras, 347 et suiv. Conference sur Mile Le Gras et dlection
d'une supirieure, 35o. - Mort de labbi de Tournus, 356. - Maladie
d'Almeras, 364. - Derniere maladie, 375. - Derniere journke, 387. Funtrailles, 392.
1705-1708. Proces informatif et de non-culte, IV, 4rx.
1709. Premiers ddbats i Rome; introduction de la cause, IV, 416.
1709-1710. Proces in g.nere et ne pcreant probationes, IV, 431.
1711. Proces in specie, IV, 435.
1712. Premiere ouverture du tombeau, IV, 435.
1727. Proces a Rome; d&cret d'heroicite des vertus, IV, 44o.
1729. Beatification i Rome; en France; deuxibme ouverture du tombeau, IV, 461.
1730-1736. Procis de canonisation, IV, 475.
1737. Canonisation a Rome, IV, 485 ; a Saint-Lazare, 490.

1738. Opposition du Parlement et du jansenisme, IV, 494. - Canonisation a Paris et en province, 4991737-1793. XVIII' sicle. - Pillages de Saint-Lazare, IV, 5io.
1729-1830. Histoire des reliques de saint Vincent de Paul, IV, 519.
1830. Translation solennelle, IV, 527.
457. - Dans ia Notice historique de la Congrtgation de la Mission
ecrite par le P. Helyot, que nous avons citee plus haut, page 448, on a
vu qu'il se plaint des omissions faites par un de ses predecesseurs traitant
le mime sujet.
II s'agit du livre de Jean Hermant dont nous transcrivons ici le titre :
Histoire des Ordres religieux et des Congrigations riguihres et sicuieres
de PEglis-; avec Piioge et la vie en abrtgi de leurs s-ints pairiarches el
de ceux qua y ont mis la r/forme, selon Tordre des temps. Le Catalogue de
toutes les Pnaisonsel convents de France, le now des Jondateurs et p.nd.
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trices et les annres de leur londation. Par M. Hermant (Jean), Rouen,
1710. - lermant (Jean), cure de Mallot, diocese de Bayeux, naquit
i Caen en z65o et mourut en 1725. 11 est principalement connu par les
ouvrages suivants : Histoires des (oncites, 4 vol. in-12, 1710; Hisloire des
Ordres religisux, etc.; c'est l'ouvrage que nouas venons de mentionner
plus haut, 4 vol. in-z2, 171o; enfin Histoire des Hirisies,4 vol. in-i2. Ce

dernier ouvrage souffrit quelque difficulte pour P'impression parce que
'auteur, par une reticence suspecte, n'avait pas parld des opinions erronees de Jansenius et de Quesnel.
C'est au tome IV de son Histoire des Ordres religieux que Hermant a
inseir la Notice sur les Pretres de la Mission (p. x-.6) et celle sur les
Filles de la Charit (Ip. 17-45); ces Notices constituent les chapitres9a et 93
de son ouvrage. It est vrai que ce qu'il a dit de ces deux Communautýs
est moins complet que l'expose fait quelques annees plus tard par
Helyot; mais on y trouve cependant divers renseignements fort utiles,
notamment pour dresser la liste des etablissements des diverses communautes. Nous allons transcrire ce qui se rapporte a la Congregation de
la Mission; I'ouvrage oh se trouve cette liste a kt1 publid en 1710 : ona
par 1 l'etat du personnel k cette epoque.
Catalogue des provinces et des maisons de la Congrigationde la Mission,
oi4 Pon rapporte le nombre et le nom des maisons, ie pays oia elles sont
dlablies, Pannie de Pitablissement, les jonctions que Por. fait en chaque
maison, et le naembre des sujets qu'l y a en chague maison.
La Congregation de la Mission est compos4e de sept provinces qui
sont : x. la province de France; 2. la province de Champagne; 3. la
province de Poitou; 4. la province d'Aquitaine; 5. la province de
Lyon; 6. la province d'Italie; 7. la province de Pologne.
i' Maison. Le Seminaire de la Congregation de la Mission, a Paris
IHons-Enfants, appeli plus tard Saint-Firmin], fut etabli I'an 165. IIest
compose (1710) de cinq pretres et de quatre freres.
2. La Maison de SAlsn-LAZARE-LES-PARIS, en t632. Seminaire interne
et externe pour les ordinands et les missions. H6pital. On y recoit des
pensionnaires. Ii y a (1710) vingt-huit pretres, quarante-huit etudiants,
vingt-huit seminaristes, cinquante-huit freres.
3. La Maison de Tocr. en Lorraine, en x635. Seminaire externe,
H6pital. Cinq pretres et quatre freres (1710).
4. La Maison de NOTRE-DAME-DE-LA-ROSE en Guyenne, en 1637. Missions, Chapelle. En 1710, sept pr6tres et trois frires.
5. La Maison de RICHELIEU en Poitou, en t638. Missions, Paroisse.
En 17o0, dix prtres, sept freres.
6. La Maison de Lugos en Poitou, en x638. Missions, Paroisse. En
1710, cinq pretres, trois frbres.
7. La Maison de TaovYE en Champagne, en 1638. Seminaire externe,
Missions. En 1710, six pritres et trois frires.
8. La Maison d'ANNsCY en Savoie, en i639. Siminaire externe, MisSsions. En 1710, huit pretres et cinq freres.
9. La Maison de CRtcY en Brie, en 1641. Missions. Quatre pretres,
deux freres.
to. La Maison de ROMEjen Italic, en 1642. Siminaire interne et
externe, Missions. En 1710, dix-sept pretres, neuf 6tudiants, sept sCmi,
naristes et sept freres,
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xI. La Maison de MARSEILLEen Provence, en 1643. Seminaire externe,

Missions, H6pital. En 1710, cinq pretres, quatre freres.
12. La Maison de CAHORS en Quercy, en 1643. Sdminaire interne et
externe, Missions, Paroisse. En 171o, dix pretres, deux etudiants, onze
siminaristes et six fr&res..
13. La Maison de SEuas en Champagne, en x643. S6minaire externe,
Missions, Paroisse. En 171o, neuf pr&tres, quatre freres.
14. La Maison de MoNrMtUAIl. en Brie, en 1643. Missions. En 1710,

quatre pretres, deux freres.
15. La Maison de SAINTES en Saintonge, en x644. Seminaire externe,
Missions. En 1710, neuf pretres et quatre frxres.
16. La Maison du MAss, an pays de Maine, en 1645. S&minaire
externe, Missions, H6pital. En 171o, douze prktres, six freres.
17. La Maison de SAINT-MEEK en Bretagne, en 1645. S6minaire
externe, Missions, Paroisse, H6pital. En 1710, dix pretres et sept freres.

18.

Le Seminaire SAIST-CHAXLES-Lks-P.Its, en 1645. Seminaireinterne

et externe, Missions. En 1710, quatorze pretres, huit 6tudiants, quatre
siminaristes, huit freres.
19. La Maison de GE.as en Italie, en x645. Seminaire externe et
interne, Missions. En 171o, quatorze pretres, huit 6tudiants, quatre
seminaristes, huit freres.
20. AL.E;R et TUNIS en Barbaric, en 1645. Pour les captifs. En 1710,
un pretre et un frare.
21. Maison d'AGEN en Guyenne, en i65o. Siminaire externe. En 1710,
quatre pretres, trois freres.
22. La Maison de VARsovIr en Pologne, en 165i. Seminaire interne
et externe, Paroisse, H6pital. En 1710, huit pretres, huit 6tudiants,
douze sdminaristes et cinq freres.
en Languedoc, en x652. Seminaire
23. La Maison de MONTAUvaW
externe, Missions. En zr7o, cinq pratres et trois freres.
24. La Maison de TtcGUIEX en Bretagne, en 1654. Siminaire externe.
En 1710, cinq pretres et trois freres.
25.

La Maison de T;uIN en Piimont, en 1654. Seminaire externe,

Missions. En 17so, huit pretres, cinq freres. -

Toutes ces maisons furent

etablies sons M. Vincent de Paul, pendant qu'il fut g6neral de la Congregation.
26. La Maison de METZ en Lorraine, en 1661. Missions, Siminaire
pour les externes. En 1710, huit pretres, cinq freres.
27. La Maison

de FOSTAINEBL.AU en Gitinais, en i66i. Missions,

Paroisse. En 171o , huit pretres, cinq freres.
28. La Maison d'AMENs en Picardie, en 1662. Seminaire externe. En
171o, quatre pretres, trois freres.
29. La Maison de Noqos en Picardie, en 1662. Siminaire externe.
En 17o1, quatre prttres, trois frýres.
3o. La Maison de SAIxT-BiIEUC en Bretagne, en 1666. Siminaire
externe. En 1710, trois pretres et deux freres.
3r. La Maison de LYoN en Lyonnais, en 1668. Seminaire interne,
Missions, Chapelle. En 1710, treize 6tudiants, dix s6minanstes, cinq
frIres.
32. La Maison de NAPLES en Italic, en z669. Seminaire, Missions.
En 1710, six pretres, cinq frires.
33. La Maison de NASBONNE

en Languedoc, en

167t. Seminaire
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pour les externes, Missions. En 1710, huit pr6tres, quatre Ircres. - Ces
maisons sont de I'Ftablissement de M. d'Almeras, pendant qu'il a et6
Superieur general de la Congregation.
34. La Maison de SAINS-FLouR en Auvergne, en 1673. Seminaire
externe, Missions. En 17to, quatre pretres, trois frzres.
35. La Maison de VERSAILLES en P'lle de France, en 1674. Paroisse,
Chapelle. En 1710, vingt-six pretres, huit scminaristes, six frtres.
36. L'H6TEL ROYAt DES INVALIDES B Paris, faubourg Saint-Germain,
en 1675. Paroisse, H6pital. En 1710, dix-sept pretres, sept stminaristes,
trois freres. C'est le lieu oil le roi entretient les soldats estropids, on
qui out passe leur vie dans la guerre, et qui ne peuvent plus servir. On
appelle cette maison a H6tel de Mars m.
37. La Maison d'ANGEas en Anjou, en 1675. Missions. En 1710, trots
pretres, un frere.
38. La Maison de SENS en Bourgogne, en 1675. Seminaire externe.
En 171o, quatre pretres, trois frires.
39. La Maison de CUL[. en Pologne, dans la Prusse Royale, en 1677.
Seminaire externe, Missions, Paroisse. En 1710, cinq pretres, deux
freres.
40. La Maison d'AiAs en Artois, en 1677. Seminaire externe. En
1710, quatre prEtres, quatre freres.
41. La Maison de BUztiEs en Languedoc, en 1678. Seminaire externe,
Missions. En 1710, six pretres, trois frires.
42. La Maison d'ALET en Languedoc, en 1678. Siminaire externe,
Missions. En 1710, trois pretres, deux freres.
43. LA BASTIE [Bastial en 'Ilede Corse, en 1678. Siminaire, Missions. En 171o, huit.pretres, quatre frres.
44. La Maison de BEALvAIs en PFcardie, en 1679. Seminaire externe.
En 1710, quatre pretres, quatre freres.
45. La Maison de PtEOUSE en Italie, en x680. Seminaire, Missions.
En 1710, six pr6tres, deux pretres, deux freres.
46. La Maison de Touas en Touraine, en 168o. Seminaire externe.
En 17xo, trois pctres, trois freres.
47. La Maison de REGGIO en Lombardie, en 1680. Seminaire externe,
Missions. En 1710, six pretres, trois freres.
48. La Maison d'AuxERRE en Bourgogne, en 1680. Seminaire
externe. En 17to, quatre pretres, quatre frfres.
49. La Maison de CHARTrEs en Beauce, en z680. Seminaire externe,
Missions. En 1710, cinq pretres et quatre freres.
So. La Maison de POITIEas en Poitou, en 1681. Siminaire externe.
En 1710, quatre prtres, trois freres.
Si. La Maison de BOULOGNE en Picardie, en 168x. Seminaire externe,
Missions. En 1710, sept pretres, trois freres.
Sa. La Maison de CHALoNs en CLampagne, en 168x. Seminaire
externe. En 1710, quatre pretres, trois freres.
53. La Maison de PAVIE dans le Milanais, en 1682. Seminaire externe,
Missions. En 1710, six pretres, quatre freres.
54..La Ma.on de BAYEux en Normandie, en z682. Siminaire externe,
H6pital. En 1710, cinq pretres, trois frres.
55. La Maison de BORDEAux en Guyenne, en 1682. Siminaire externe,
Missions, Chapelle. En 171o, huit pretres, quatre freres.
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56. La Maison de DjosN en Bourgogne, en 1682. Missions. En 1710,
cinq pr6tres, trois freres.

57. La Maison de CRACOVIE en Pologne, en z682. Seminaire externe.
En 1710, trois pretres, deux freres.

58. La Maison de SARLAT en Perigord, en 6b82. Seminaire externe,
Missions.
59. La
pour les
etudiants,

En 1710, cinq pretres, trois frires.
Maison de ROCHEFORT en Saintonge, en z683. Seminaire
externes, Paroisse, HOpital. En 171o, quatorze pretres, deux
six freres.

60. La Maison de PAU en Bearn, en 1683. Seminaire externe. En 171o,
quatre pretres, trois freres.
61. La Maisonde MANOSQUE en Provence, en x685. Stminaire externe.
En 1710, trois pr6tres, deux freres.
62. La Maison de STRADOM-LkS-CR&COVIE en Pologne, en 1686. Seminaire externe, Missions. En-1710, cinq pretres, trois frrres.
63. La Maison de MACEKATA en Italie, en 1686. Seminaire externe,

Missions. En 17ro, cinq pritres, deux frires.
64. La Maison de VILSA en Lithuanie, en 1687. Sdminaire externe,
Missions. En 171o , quatre pretres, deux freres.
65. La Maison de PREMIISLIE en Russie, en 1687. Seminaire externe,
Chapelle, H6pital. En 1710, trois pretres, deux freres.
66. La Maison de SAINT-CLOUD en 1'Ile de France, ea 1688. Chapelle.
En 171o , quatre pretres, deux frrres.

67. La Maison de SAIsT-POLDE-LiON en Bretagne, en 1689. Semi-

naire externe. En 1710, trois pretres, deux freres.

68: La Maison de Lowica en Pologne, en 1689. Seminaire externe,
Missions. En x7io, trois pr6tres et deux freres.
69. La Maison de VANNEsen Bretagne, evechC. sufragant de Tours.
Seminaire. En x17o, quatre pr6tres.
70. La Maison de FONTENAY-LE-COMTE, capitale du Bas-Poitou. Missions. En 171o, quatre pretres.

71. La Maison d'AsGOULeME, capitale de l'Angoumois, avec 6vechC
s.ffragant de Bordeaux. Seminaire. En 1710, quatre pretres, deux frires.
72. La Maison de MOsTUZET en Guyenne. Missions et Chapelle. En
1710o, six pretres et deux freres.
73. La Maison de TOULOUSE, ville capitale du Languedoc, archiepiscopale. Missions. En 1710, quatre pretres.
74. La Maison d'AviGsoS, ville de Provence, avec archevache. Missions. En s17o, six pretres, trois frires.
75. La Maison de DAX ou Dacqs, villes des Landes de Gascogne.
Missions. En 17o1, quatre pretres. deux freres.

76. La Maison de SAINT-CYm en 1'Ile de France, en I'an 16go. Missions, Chapelle. En 1710, six pretres, trois freres.
77. La Maison de NOTRE-DAME-DE-LA4-DLIVRADE len Normandie,
diocese de Bayeux, en x692. Chapelles, Missions, Seminaire externe.
En 17•o, trois pr6tres, trois freres.
A. MILO.,

Le Gerant : C. SckEupx

irnpaimarie de J. Damoulin, i Paris

EUROPE
FRANCE

LES t VIES DE SAINT VINCENT DE PAUL ,
(Suile, voyez ci-dessus, pages 5,

9goet 352.)

La grande physionomie de saint Vincent de Paul a
&t4 fix6e par les historiens que nous avons mentionnis, Abelly, Collet et Maynard, en des ceuvres dont le
temps a.consacri la valeur. Elle fut aussi vulgaris6e
par Part et par la litterature.
Cette vulgarisation fut accomplie par des ouvriers de
trbs inegale valeur. Nous en avons dress6 autrefois ici
une iongue liste (Annales de la Mission, annie i9o3). Si
quelques-unes de ces oeuvres m6ritent a peine d'6tre
nommies, plusieurs autres sont fort estimables. Il en
est deux surtout qui lominent et qui doivent etre signalies ici: au point de vue litteraire, c'est l'listoire de
saint Vincent de Paul par Mgr Bougaud; an point de
vue litteraire et artistique, c'est le beau volume illustr6,
Saint Vincent de Paulet sa mission sociale, dont le texte
est dfi k M. Arthur Loth et dont I'illustration fut dirig6e avec un grand talent et un gott parfait par 1'6diteur M. D. Dumoulin.
Nous allons donner quelques renseignements sur
I'un et I'autre de ces deux beaux ouvrages.

IV.
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L' « HISTOIRE DE SAINT VINCENT DE PAUL )
PAR MG R BOUGAUD.

C'est en 1889, que parut I'Histoire de saint Vincent
de Paul,fondateur de la Congregation des Pritres de la
Mission et des Filles de la Chariti par Mgr Bougaud,
6veque de Laval (2 vol. in-8, Paris, Poussielgue). L'auteur 6tait mort r6cemment et c'est son ami M. 1'abb6
Lagrange, devenu ensuite 6evque de Chartres, qui
prit le soin de mettre au jour l'ouvrage laiss6 manuscrit par Mgr Bougaud.

Nous donnerons d'abord sur l'auteur quelques renseignements biographiques.
a Nd a Dijon le 26 fivrier 1824, Louis-Victor-Emile
Bougaud fat ordonn pr6tre Paris, en 1846.11 avait kt6
professeur au grand seminaire de Dijoa et autmnier de
la Visitation, quand Mgr Dupanloup se l'attacha en
qualit6 de secr6taire, puis de vicaire gEn6ral DWsigne
pour 1'6vch6 de Laval le 8 novembre 1887, priconis6
le 25 novembre, il partit pour Rome et Texint se faire
*sacrer I Orleans le 3 fevrier i88&. Le 6 mars suivaunt,
Mgr Bougaud prit possession de son siege, prxc6d6
dans le diocese par I'emotion qu'avait causee la lecture
dans touttes les 6 glises de sa remarquable premiere
'ettre pastorale sur la Vitalit' de l'•glise. Le clerg6
fut egalement enthousiasm6 des courageuses promesses
que Mgr Bougaud affirma dans la seule retraite ecclsiastique qu'it ait presidee.
. Mais. bient6t trahi par ses forces, n'ayant encore
visite qu'une faible partie de son diocese, itfut frapp.

d'apoplexie et succomba apres quelques jours de maladie, le 7 irove.mnlre t88&
-»- L'£piscopat franfais
depuis le C;a rdat. 8W
, Paris, aý7; p. 288,
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Avant d'ecrire son Histoirede saint Vincent de Paul,

Mgr Bougaud avait publi6 un livre qui, on peut le dire,
avait readu son nom cilibre. Dans la preface qu'il a
mise a l'ouvrage de son ami sur saint Vincent de Paul,
M. Lagrange en fait ainsi mention :
, La grande oeuvre que Mgr Bougaud avait toujours
port6e dans sa pensee, et dont il voulait faire 'honneur de sa vie, c'etait une apolog6tique proprement
dite. Aprbs y avoir consacri de longues ann6es, il a pu
la mener a terme. Elle est, en effet, et demeurera son
ceuvre capitale.
R Le Ckistiaxisme et les temps prisexts, tel est le

titre de cette vaste apologetique. Les preambules de la
foi, comme disent les theologiens, c'est-a-dire les
questions g6nkrales et fondamentales sur la religion,
les questions speciales de J6sus-Christ et de l'Eglise,
les dogmes chr6tiens et enfin la vie chrstienne; ces
cinq volumes out paru Van apris l'autre, assises successives d'un &difice qu'on voyait s'elever avec un
inter&t croissant, et dont on salua l'achivement par un
long cri d'admiration. La m6thode de Mgr Bougaud
est celle de nos thiologiens. Mais ce qui est nouveau
chez lui, c'6tait la maniere de traiter ces questions et
de les adapter aux besoins des Ames contemporaines.
C'etait aussi I'art de l'auteuz et I'6clat de son style,o
ii savait faire passer, comme dans sa parole parhie,
toute son ame. Et c'est pourquoi, malgri les grands
noms de nos apologistes modemes, on peut dire que,
parmi les ouvrages de cette nature, celui de Mgr Bougaud est pest-etre an premier rang. Et quand un prhtre
aujourd'hui cherche quel livre ii pourra mettre le phas
utilementa
entre les mains d'un homme du monde pour
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le ramener a la foi, c'est presque toujours le Christianisme etles temps presents qu'il conseille. ,

Apres ces considerations preliminaires, M. Lagrange
vient A I'Histoirede saint T'incent de Paulet il dit:
"
Ce travail doctrinal accompli, si grand qu'il
semble rejeter au second plan les oeuvres hagiographiques, pourtant si remarquables, de l'illustre 6crivain,
Mgr Bougaud ne crut pas devoir poser sa plume feconde. Grand travailleur de sa nature, il n'6tait pas
rest6 inutilement pendant dix-huit ans a Orleans
auprbs de l'6veque qui fut peut-ktre l'homme le plus
laborieux de son siecle. Revenant done a sa pens6e
premiere de glorifier le christianisme par ses saints, et
cherchant dans ce champ immense de la saintet6 quel
nom il pourrait pr6senter avec plus d'avantage aux
hommes de ce temps-ci pour les charmer et les gagner,

apris avoir d'abord pens6

& saint Louis, grand roi et

grand saint, et grand roi parce qu'il avait et6 grand
saint, il prfi6ra cependant un autre nom, plus moderne
et qui, en effet, va plus directement A l'ame de nos
contemporains, Vincent de Paul; Vincent de Paul qui
semble prkciament avoir 6t& au dix-septieme siecle
comme le precurseur des grandes ceuvres que l'glise
a la mission d'accomplir au dix-neuvieme siecle.
- Le dix-neuvitme siecle est A la d6mocratie. Elle
coule a pleins bords, comme disait deja Royer-Collard. Chacun aujourd'hui se glorifie de servir le peuple.
Et de plus, le mouvement d6mocratique a fait surgir
les questions sociales qui offrent ce peril particulier
qu'un grand nombre d'hommes aujourd'hui les voudraient r6soudre sans et contre l'9glise.
(t Vincent de Paul r6pond admirablement a toute
cette situation. Qui fut plus que lui grand serviteur du
peuple? Et les oeuvres immenses accomplies par lui
ont d'avance d6mont r l'insanit6 de cette chimere con-
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temporaine qui voudrait laiciser, dechristianiser la
bienfaisance elle-meme, et indiqu oiu sont les vraies
sources, la vraie inspiration et le vrai genie de .la
charite.
u Tel est le point de vue general ou s'est place
Mgr Bougaud en 6crivant cette Vie. On sent, en la
lisant, qu'il a toujours un regard vers les hommes de
son 6poque. C'etait, il en avait le pressentiment, sa
derniere oeuvre; il voulut qu'elle ffit comme son chant
du cygne. Nous pouvons dire qu'il y a mis tout son
talent et tout son cceur. On sent un art plus achev6 que
jamais, une ardeur contenue qui denote la plenitude
de la force, une habilite de mise en ceuvre qui revele
l'ecrivain experimenti, l'historien consomm6.
1 L'art met en ceuvre les mat6riaux; il les choisit et
les dispose, et il les orne de tous ses prestiges, ceux
bien entendu que comporte le sujet: le goit fait partie
essentielle de l'art. La preoccupation artistique n'abandonne jamais Mgr Bougaud, soit qu'il s'agisse de ce
qui est si important en toutes choses, la composition,
I'ordonnapce des matirres, ce que le pokte appelait le
lucidus ordo; soit qu'il s'agisse du style qu'il aimait a
travailler, a ciseler, autant qu'il savait creuser, par une
puissante meditation, le sujet; et cela non par un vain
souci de la forme, mais par un scrupule de pretre et
d'ap6tre en m&me temps que d'artiste, sachant que les
livres mal 6crits non seulement ne vivent pas, mais ne
saisissent pas les ames, et par consequent manquent
deux fois leur but.
( Toutefois le merite de son travail consiste moins
dans les rev61ations qu'il a pu faire que dans la manitre dont il raconte cette vie si connue; son art, B lui,

son ordonnance savante, lumineyse, grace a laquelle le
r6cit, malgr la multiplicit6 des d6tails et de toutes
ces oeuvres que Vincent menait de front, se d6veloppe
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avec une rapidit6 qui entraine et une clarte qui r6jouit;
cette chaleur d'ame qui, latente et continue, se fait
perp6tuellement sentir, et quelquefois jaillit en traits
6loquents; qui remuent et qui enlvent; ce style enfin
a la fois si sobre, si litteraire, si colore et si 6clatant.
L'impressionde cette lecture est profonde; les hommes
du monde, pour qui surtout le livre est fait, croyants ou
non croyants, ne le poseront pas sans cette conviction
qu'ils ont contempl en Vincent de Paul et dans des
proportions presque surhumaines, un grand homme
de bien et un grand saint.
<, Tel est cet'ouvrage qui acheve splendidement
l'ceuvre de Mgr Bougaud. II nous l'a laiss6, nous he
pouvons pas dire inachev6, puisqu'il l'a conduit jusqu'L la canonisation du saint, et revu lui-meme et corrig6 avec le dernier soin. La mort, et on ne saurait
trop le regretter, ne lui a pas permis de le publier.
Nommi 6veque trop tardivement, on nous pardonnera
d'exprimer ce regret, et alors que cette dignit6 allait
donner A ses oeuvres une autorite de plus, il laissa tout
pour se livrer corps et Ame a son diocese; et au moment
ou, ses premiers travaux d'6evque accomplis, son diocese visit6 et connu, ses plans mfiris, ses auxiliaires
choisis, il se proposait de reprendre enfin son cher
saint Vincent de Paul, Dieu voulut le rappeler a lui.
, C'est A nous qu'une vieille et fidele amiti6 a vaiu
l'honneur de faire ce qu'il n'a pas eu le temps d'accomplir lui-meme, de surveiller l'impression de cet ouvrage. Bien entendu, nous nous sommes fait use religion de le respecter et de le donner tel absolument
qu'il I'a laiss6. Toutefois, l'ceuvre terminee, I'id6e lui
6tait venu d'ajouter un chapitre qui devait etre dans sa
pensee une peinture synthbtique de la physionomie du
saint et rassembler sous le regard les traits 6pars dans
le livre lui-m&me. De ce chapitre, la moitik seule a 6th
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ridigee, ce qui se rapporte aux qualites naturelles de
Vincent de Paul, sa haute intelligence et son grand
cceur; la peinture de ses vertus surnaturelles devait
suivre. Nous nous sommes bien gard6 de nous substituer a notre ami, et d'achever ce chapitre. C'est son
ceuvre, non la n6tre,que le public attendait. Toutefois et
pour que cette lacune, si c'en est une, filt comblie, nous
avons sur le conseil d'un v6n6rable Lazariste,le P. Chevalier, qui a bien voulu nous pr&ter son concours pour
cette edition, au point de vue de Fexactitude des citations et des dates, emprunt6 purement et simplement
a Abelly quelques extraits, nullement n&cessaires,
puisque les vertus de saint Vincent de Paul eclatent
d'elles-m&mes dans le r6cit, et que le lecteur les respire, comme a son insu, A toutes les pages et en demeure d'autant plus pinetr6; non inutiles toutefois
pour l'6dification. ,
Le long extrait que nous venons de transcrire est
pris, nous I'avons dit, de 1'Introduction mise par
M. Lagrange en tkte du livre de Mgr Bougaud. Mais
apres ces justes eloges, il faut mentionner un incident
litt6raire qui se rapporte A cette Histoirede saint Vincent de Paul.
* *

Le livre de Mgr Bougaud fut l'objet d'une retentissante pol6mique. II venait apres celui de M. I'abb6
Maynard, il fallait done s'attendre A ce que celui-ci en
.donnAt son appreciation, et il fallait s'attendre aussi i
ce qui allait arriver, que cette appreciation fit sans
indulgence. Comme d'instinct on devait adresser ý l'auteur le mot de la tragedie,
Je te plains de tomber en ces mains redoutables... (RACINE).

Dans le journal PUnivers, M. Maynard fondit sur le
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livre de M. Bougaud, on pourrait dire sur sa victime
ou sur sa proie avec une telle apret6 que l'autorit6 eccl6siastique dut intervenir et arr&ter la publication des
articles dont on annonqait la continuation. La situation,
il faut en convenir, 6tait complexe : M. Bougaud et
M. Maynard n'6taient pas seulement auteurs l'un et
I'autre d'une Vie de saint Vincent de Paul, mais l'un
et 1'autre appartenaient a des icoles on pourrait dire a
des camps diff6rents : M. Bougaud etait du camp qui
s'6tait formi autour de Mgr Dupanloup et de Montalembert, M. Maynard etait du camp de Louis Veuillot et
du journal 'Univers. Les colonnes de ce journal furent
ouvertes i M. Maynard pour y inserer ses observations
sur M. Bougaud et son Histoire de saint Vincent de Paul:
il en r6sulta aussitot, comme il arrivait trop souvent
quand 1'Univers entrait en scene, une violente polemique. Ce qui a paru de cette polemique et la partie
qui n'a pas pu paraitre dans le journal ont 6tC r6unis
dans la brochure ayantce titre : MgrBougaud apologiste
et historien; (cHistoire de saint Vincent de Paul n; par
M. C. P. avec p~eface parle chanoine U. Maynard. In-8,
Poitiers, 1889. Les initiales C. P. signifiaient, parait-il,
Canonicus Pictaviensis. II faut convenir que M. I'abbe
Bougaud avait fait ceuvre de vulgarisateur et d'auteur
litt6raire plus que d'6rudit. II avait emprunt6 beaucoup
a l'abb6 Maynard et l'avait pourtant tres rarement cit6;
trop peu document6 par. lui-meme, des erreurs de dates,
de noms propres, lui etaient 6chapp6es. L'abb6 Maynard souligne tout cela impitoyablement. Il reproche
& M. Bougaud (p. 23) de n'avoir mis A contribution a peu
pros que son livre, ce qui rendait le travail facile, sauf
trois autres ecrits: l'Histoirede MademoiselleLe Gras,par
Mme de Richemond, oeuvre anonyme alors, c qui n'est
pas sans merite, ni non plus sans erreurs n, dit Maynard; la Misere au temps de la Fronde et saint Vincent
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de Paul, par Alphonse Feillet; enfin Saint Vincent de
Paul et les Gondi, par R. Chantelauze, ouvrages, icrit
Maynard, qui l'ont souvent induit en erreur. L'abb6
Maynard ajoutait, il est vrai, que d'autres plus L:c-cor%
que M. Bougaud I'avaient pille sans le dire, notamment
M. Jean Morel dans sa Vie de saint Vincent de Paul
(Tours, Mame, 1882), et un auteur italien M. Joseph
Maggio dans son livre Saint Vincent de Paul et son
temps, traduit en francais par l'abb6 L. Barthelemy
(Bibliographie catholique, septembre 1882, p. 215).
M. Maynard dut, dit-il, d6noncer ce plagiat si enorme
a la conscience des honn&tes gens.
II reste n6anmoins que l'histoire de saint Vincent de
Paul par Mgr Bougaud a &t4fort gofite. L'auteur n'est
pas un erudit, mais il est un peintre et il a trac6 le portrait de saint Vincent de Paul avec talent. Ce livre, a
cause de son agrement litteraire, a cause aussi 4e sa
dimension, assez 6tendue pour que le recit soit int-ressant, assez zestreinte pour ne pas lasser le lecteur,
nous parait 6tre celui qu'on peut le plus opportunement
mettre entre les mains des personnes du monde qui
d6sirent se faire uneid6e g6nrale et 6difiante de saint
Vincent de Paul.
A partir de la deuxieme edition, le manuscrit du chapitre
Les Vertus surnaturelles de saint Vincent de Paul ayant itd
retrouv6, on l'a mis h laplace de celui qui avait et6 empruntk
a Abelly. On a corrig6 aussi quelques-unes des inexactitudes
qui avaient 6t6 signalees.
L'Histoirede saint Vincent de Paul, par Mgr Bougaud a dt,
traduite en anglais vers 1898, par un pretre de la Mission
(M. lean Brady). (London and New York, Langmans and Co,
2 vol. in-8); en espagnol, par M. P. Nieto, C. M., en 190o7
(d6ept, calle Garcia Paredes, 41, Madrid, 2 vol. in 8); en
hollandais, par Van der Aa, le directeur du journal catholique
de Tijd - le Temps - (Amsterdam, Langenhuisen); en italien (2 vol. in-12, a Turin, chez Marietti, et a Naples chez
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Alphonse Giuliano). Enfin on nous a ecrit de Cracovie en
d(ccnbre 1911 : Nous allons donner une Edition pulonaise
de la Vie de saint Vincent, par Mgr Bougaud; nous ignorons
s~ cet excellent dessein a 3t6 realis6.
V.

-

(t SAINT VINCENT DE PAUL ET SA MISSION

SOCIALE ), PAR M. ARTHUR LOTH

M. Arthur Loth qui a employe sa vie principalement
dans les travaux de la presse religieuse, notamment au
journal l'Univers, puis au journal la Vriti franfaise,
a publiC sur saint Vincent de Paul un beau livre dont
nous transcrivons ici le titre significatif : Saint Vincent
de Paul et sa mission sociale, par Arthur Loth, ancien
616ve de l'Ecole des chartes; Introduction, par Louis
Veuillot; Appendices, par Ad. Baudon, P. B... et L.
B..., E. Cartier et Auguste Roussel. - I vol. in-4 de
526 pages avec 14 chromolithographies, 2 hiliogravures, I eau-forte et 200 gravures sur bois ins6rees dans
le texte. Paris, D. Dumoulin, 188o.

L'abb6 Maynard qui, nous l'avons not6 plus haut, ne
prodiguait pas l'6loge a ceux qui traitaient Ie meme
sujet que lui, notamment apres avoir ecrit son ouvrage
de grand m6rite, il faut le reconnaitre, sur saint Vincent de Paul, a pourtant trac6 ces lignes : Le nouveau Saint Vincent de Paul (celui de M. Arthur Loth)
est un volume splendide, faisant grand honneur aux
presses de M. Dumoulin, a son genie d'illustraleuret
aux artistes employes sous sa direction. Cette illustration, admirablement entendue,non seulement embrasse
toute la vie du Saint, toute son ceuvre, toute son action
permanente, mais encore elle forme toute une ipop6e
en peinture de la charite. Nous ajouterons de grand
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cceur que la valeur litt6raire du livre est en harmonie
avec la richesse de sa d6coration. f iBibliographiecatholique, juillet 1882, p. 49.) Ainsi parlait l'abb6 Maynard.
Et, comparant ce nouveau livre aux ouvrages plus
6tendus publi6s parAbelly, par Collet et par lui-meme,
ily voyait ajoutait-il, , un abr6g6 intelligent, aussi complet que possible, ala fois doctrinal et pieux, politique
et social, 6loquent et litt6raire -. C'est une r6duction
a exquise, disait-il, apres un gratid tableau n. Ibid.,

p. 51.) Et il concluait en souhaitant qu'on pit en faire
( une 6dition a la portee de tous. Oui, ajoutait-il, de
tous; car pour les savants eux-memes, il suffira a
donner une pleine id6e de saint Vincent et de sa mission..
11 est a pr6voir que ce beau livre ne sera pas r66dite
d'uim maniere complete avec sa dispendieuse et tres
riche illustration. Un jour viendra oi ceux qui en poss&deront un exemplaire auront entre les mains un livre
rare et d'un grand prix.
L'Introduction n'est autre que la remarquable Etude
sur saint Vincent de Paul publi6e pric6demment par
Louis Veuillot. (In-I2, Paris, Lagnier, 1854.)
II faut louer de meme les interessants supplements
ou appendices qui ont 6t6 ajout6s par MM. Auguste
Roussel, Adolphe Baudon et ses fils et par M. Cartier.
6
M. Maynard avait rapport a saint Vincent de Paul
la r6novation heureuse de la predication dans la premiere moiti6 du dix-septieme siecle et signal6 tout
particulierement son influence sur le plus grand des
orateurs, Bossuet. M. Auguste Roussel, dans un des
appendices du livre de M. A. Loth, intitul Saint Vincent de Paul dans la littirature, a reproduit et deveiopp6 cette these si int6ressante, a laquelle M. l'abbe
Calvet, d ans un livre r6cent, Saint Vincent de Pauld (Paris,
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Plon, 1913), a apport6 une nouvelle confirmation (i).
Dans un autre appendice, M. Ad. Baudon, plus comp6tent que personne en un pareil sujet, a racont6 les
origines de la Soci6te de Saint-Vincent-de-Paul, son
but et son histoire; deux 6crivains associds out esquiss6
l'histoire de la survivance des ceuvres du grand ap6tre
de la charit6. Enfin un appr6ciateur d'une particuliere
autorit6 surce qui se rapporte aux beaux-arts, M. Cartier, a rappel6 comment les arts, la peinture, la sculpture, 1'architecture avaient apport6 leur heureuse
contribution pour honorer la memoire de saint Vincent
de Paul.
Par cet admirable ensemble d'etudes accessoires,
si variees et si interessantes, groupbes autour de l'6tude
principale qu'est le magnifique r6cit de la vie et de
l'action sociale de saint Vincent de Paul, on peut juger
de la valeur de ce beau livre.

Dirons-nous que ce livre avec son titre si attirant
pour les lecteurs contemporains, tres curieux de tout
ce qui porte le nom d'6tudes sociales, les satisfera pleinement. Ce serait beaucoup et peut-etre trop promettre.
La principale raison en est dans la- date de l'ouvrage. M. Maynard se flatte d'avoir montr6, lui, le premier, le rble social de saint Vincent de Paul.Or, depuis
cinquante ans, - c'est en 1862 que M. Maynard publia
son livre, - le c6t6 proprement social, c'est-a-dire le
rble des questions economiques dans la vie des i gens
des champs ' et surtout dans la vie du monde ouvrier,
(x) Sur certains details du livre de M. Calvet nous aurions quelques
reserves i faire. Mais M. Calvet a ecrit cela sans y attacher grande importance, croyons-nous; nous n'y attacherons pas d'importance non plus.
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a pris un relief qu'il n'avait pas du vivant de l'auteur.
Cela est vrai m6me du livre de M. Loth,publiC un peu
plus tard, mais qui date pourtant de plus de vingt ans
maintenant : l'encyclique de Leon XIII sur la Conditiondes ouvriers (1891) n'avait pas paru alors et n'avait
ces mots de " mission sociale ) et de
pas donni6
a r6le social la physionomie plus sp6ciale que sont
habitu6s a rechercher les lecteurs d'aujourd'hui.
Quand on parle de la a mission sociale - de saint
Vincent de Paul, il ne faut done pas, sous ces mots,
exiger d'une manibre pr6cise ce qui r6pond didactiquement a ce que ces paroles expriment d' « id6es sociales ) ou d' « 6cole catholique sociale n de notre
temps. Ce serait vouloir r6clamer des hommes du dixseptibme siecle les th6orieset les formules du dix-neuviime et du vingtibme siecle. Tout ce que l'on peut
demander, et cela on le peut, c'est de retrouver les
principes g6ntraux du rBle social de 1'lglise dans les
ceuvres et les aspirations de ces grands hommes:
hommes de doctrine comme saint Thomas d'Aquin ou
hommes d'action comme Vincent de Paul.
Or, ces principes, rapports de la charit6 et de la justice, necessite d'institutions stables pour l'assistance
des disheritis de la fortune, saint Vincent de Paul en
avait le sens; il avait comme l'intuition de ce qui se
formule aujourd'hui.
Saint Vincent de Paul savait, je pense bien, ce que
c'est que la charit ; or, c'est lui qui icrivait a l'un de
ses missionnaires, Bareau : t N'oublions pas, Monsieur,
que la justice passe avant la charit6. Nous nous sommes
rappel6 cette parole, en lisant plus tard cette sentence
de Mme de Stael : ( 11 est plus facile de se montrer
g,6nreux que d'6tre juste (i). ),
(l) Riflexiopis suwp

Rivowudion fraflaire.

Une th6orie psychologique sur la v6ritC et sur les
bases de cette sentence ne serait pas difficile a 6tablir.
Saint Vincent de Paul savait aussi ce que c'est que
l'aum6ne, et sa main a repandu assez de secours pendant sa vie pour qu'on ne le soupconne pas de didaigner I'aum6ne; mais dans la mesure oii c'itait possible
il voulait que ces secours devinssent, par un moyen
qui leur fit plus personnel encore, le bien de ceux qui
les recevaient, c'est-A-dire par le moyen du travail.
Lors de son procis de canonisation, un timoin raconta
qu'i une 6poque de famine, Vincent I'employa lui ou son
pere, avec d'autres ouvriers dans une de ses fermes :
ii y fit creuser des tranchkes et ils s'apergurent que,
rendus au bout de leur travail, Vincent le leur faisait
refaire A nouveau : it aimail mieux leur donner an
salaire, fruit d'un travail inutile pour lui, mais moralisateur pour eux, que de leur donner simplement une
aum6ne. L'aum6ne demeurera n6cessaire dans un grand
nombre de cas, nous le savons, poor les invalides et les
malades, et I'Evangile nous a dit qu'il y aura toujours
des pauvres parmi nous, mais elle ne doit pas empecher
la pr6voyance. Quand Vincent de Paul faisait distribuer du bl aux provinces ravag6es par la guerre, ii
avait toujours soin qu'une partie fft r6serv6e pour les
semailles, et il procurait,avec non moins de sollicitude
que l'aum6ne, les instruments de travail ncessaires
aux laboureurs pour qu'ils pussent ensuite pourvoir
eux-memes A letrs propres besoins.
On a, r6cemment, A l'occasion des fetes en l'hoaneur
d'Ozanam, rappelk trbs opportun6ment une desparoles
de cet homme si intelligent et si devou-: c En outre
des pauvres, disait-il, qui dans la rue tendent la main
a votre aum6ne, il y en a d'autres, log6s au sixieme 6tage,
qui sollicitent, eux, des institutions. » C'est ce que
Vincent de Paul revait aussi d'ktablir des qu'il avaitvu
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uquelue bien i faire. A Chitillon, oi0 ii 6tait cure, ii
voit ses paroissiens affluer vers une famille malade
qu'il leur avait recommandie:( Voile, dit-il, une charite mal r6glie: il y a trop aujourd'hui et demain il n'y
aura rien. * Et ii cret une institution, celle des Dames
de la Charit6, puis une association d'hommes analogue
a la premiere. S'il y a des ignorants a instruire, des
enfants abandonn6s t recueillir, des captifs en Barbarie a secourir, il travaille aussit6t a crrer des institutions qui perp6tuexont son ocuvre de secours quand,
lui, il aura disparu : oeuvre des enfants trouv6s, h6pital
du Nom de Jbsus pour les vieillards,h6pital de la Salpetribre pour les infirmes; ses societes de Pretres de
Saint-Lazare et des Sceurs de la Charit6 qui subsistent
toujours.
Est-ce a dire qu'en parlant de I' ( action sociale o de
Vincent de Paul nous pritendons qu'il a tout prbvu?
Assur6ment non. Ni poei le bien, ni pour la verite,
'humanitA ne cesse de progresser.
Un thbologien contemporain, appartenant a la
famil- religieuse de saint Dominique, a, dans un de
ses 6crits sur I'apologie de la religion (i), intitule ainsi
un chapitre de son livre : Ce que doit etre pour nous
saint Thomas d'Aquin. Et it repond A cette question
par un mot attribui a Lacordaire : tt Saint Thomas est
un phare, il n'est pas un dieu-terme. , On a parfois
compare saint Vincent a saint Thqnas d'Aquin en
disant que, comme l'un avait crie la Somme de ka
Thbolpgie, 'autre avait cre6 la Somme des ceuvres de
la chariti. Nous demandant de la mnme maniere : %Ce
que- saint Vincent de Paul doit etre pour nous n, il
semble que de mome, ii y a lieu de rtpondre a notre
tour qa' . il est un phare et qu'il a'est pas.un dieujtk GadeJi le

Donsj xri-A, p. 2&8, ditiiun dte 19o.
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terme ; il n'a pas, pour ses disciples, pos6 les limites
des ceuvres a accomplir : il est le phare, il est la lumiere
dont ils 6claireront leurs pas pour r6ussir comme lui,
en avanqant prudemment et courageusement comme
lui dans la voie des oeuvres qui se presentent i faire,
suivant les circonstances et suivant les besoins du temps
ou ils vivent.
C'est d'apres ces principes, d'ailleurs, que lui-meme
se conduisait, et I'on a souvent constat6 qu'il fut un
( novateur ), osant, par exemple, ce devant quoi avait
recule l'aimable et si habile saint Francois de Sales.
Jusque-lU on ne regardait pas comme chose faisable
pour les femmes consacrees i Dieu de les faire vivre
ailleurs que dans les monasteres; il jeta, lui, ses Filles
de la Charit6 au milieu du monde avec t pour voile, la
sainte modestie et pour cl6ture la seule crainte de
Dieu ). C'est qu'alors une 6poque finissait, malheureusement, si on le veut, et que commencaient des temps
nouveaux oi la societi n'accourant plus comme auparavant s'abriter pros de l'£glise, il fallait que l'gglise
allt vers la soci6t6 qui se laicisait peu a peu, pour la
secourir, pour la sanctifer et pour Ia sauver.
Saint Vincent de Paul peut dans son c action sociale ) rester notre module; ce sera en marchant a la
lumiere de ses principes. Vauban pour la d6fense des
villes et Turenne pour la conduite des armies restent
des maitres, et qgi oserait se croire plus de g6nie que
n'en avaient ces grands hommes ? Personne. II faut done
rester leur disciple, et cela, en conservant leurs principes, mais en mettant au service de ces principes, selon
les temps actuels, les m6thodes nouvelles et les armements nouveaux : nul ne le contestera. Ainsi se continuera 1' ( action sociale u de saint Vincent de Paul, en
gardant, d'une part, ses principes et, d'autre part, en
utilisant les progres accomplis depuis son temps dans
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I'6tude de la doctrine et des ceuvres sociales; non en
copiant saint Vincent, - ce qui ne serait qu'ceuvre
d'archeologie parfois, et il vaut mieux qu'on nous sente
preoccup6s plut6t de faire oeuvre apostolique, - mais
en 'imitant; non en faisant toujours ce qu'il a fait,
mais en faisant ce qu'il terait.
Telles sont ies pensecs que nous a inspir6es le titre
si suggestif du beau iivre de M. Arthur Loth, Saint
Fincent et son action sociale : elles nous semblent pouvoir r6pondre au d6sir de ceux qui d6sirent voir se survivre saint Vincentde Paul et se maintenir son ( action
sociale ),.
Alfred MILON.
PARIS
L'CEUVRE DES DAMES DE LA CHARITE
ET LES ASSOCIATIONS DE JEUNES FILLES
Le rapportginiralsur l'(Euvre des Dames de la Chariti de
Saint-V-ncent-de-Paul pendant I'annie 1911 donne (p. 27) sur

une innovation qui peut avoir les plus heureur resultats, les
interessants renseignements qui suivent. On y verra que,
comme les conferences de Saint-Vincent-de-Paul ont crd€
avec grand succes les Petites Conferences oh s'enrl6ent les
jeunes gens, ainsi les Dames de la Chariti ont ouvert leurs
rangs aux jeunes filles. II est louable de s'exercer de bonne

heure k la pratique de l'apostolat et de la charitd.
I. -

La visite des pauvres

L'CEuvre t Louise de Marillac ,,ceuvre des jeunes
filles pour la visite des pauvres malades, a fait bien
modestement son apparition au Congres de mars 1911.
A Paris, une seule association de jeunes filles, celle
de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, avait eu la joie d'etre
affili6e a l'Euvre generale des Dames de la Charite i
elle comptait trente-deux membres. Deux annbes en-
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tieres se sont 'coulses avant que d'autres associations
ne soient venues se joindre a celle de Saint-Nicolas;
c'est en d6cembre dernier que l'CEuvre Louise de
Marillac a 6t6 4tablie chez les Filles de la Charit6 de
la rue Oudinot, paroisse Saint-Francois-Xavier. Des
lors, le branle 6tait donn6, et nous avons eu la jouissance d'affilier a l'euvre un certain nombre de r6unions
de jeunes filles qui, depuis bien longtemps deja,
d'une facon ou d'une autre, s'adonnaient a la visite
des pauvres et des malades. Ces associations existaient
a Paris : a Saint-Thomas-d'Aquindepuis 1860, a SaintBernard-de-la-Chapelle depuis 1874, a Saint-Severin
depuis 1876, a Saint-Germain-des-Pr6s depuis 1906.
D'autres associations se sont formtes ces derniers mois
a Saint-Jacques-Saint-Christophe, et, jusque dans la
banlieue, a Saint-Ouen. A Neuilly, enfin, un groupe
dejeunes filles s'est form6, mais il est encore bien restreint, et l'association n'y est pas encore organis6e.
Nous avons done, i l'heure pr6sente, huit reunions de
l'CEuvre Louise de Marillac, r6guliement constitu6es
avec environ trois cents jeunes filles affiliees a la
grande (Euvre des Dames de la Charit6; nous avons
1'esperance que d'autres groupes viendront, a bref
d6lai, s'ajouter a ceux qui existent d6ja.
Et, pourquoi, dans toutes les r6unions d'Enfants de
Marie et dans tous les patronages de jeunes filles
1'CEuvre Louise de Marillac n'aurait-elle pas sa place?
L'expirience en est faite : la visite des pauvres, malades ou ag6s, est avantageuse aux jeunes filles et fort
agreable aux pauvres. Il y a au cceur de la jeune fille
chr6tienne comme un besoin de se montrer bonne
a ceux qui sont dans la misere, de compatir a ceux
qui souffrent. Nos jeunes filles apportent dans leurs
visites aux pauvres malades un entrain, une delicatesse, une joie aimable qui plait aux pauvres; les
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pauvres jouissent de voir entrer chez eux, avec leurs
jeunes et aimables visiteuses, comme un rayon de
soleil qui rechauffe leur coeur et leur donne un peu de
bonheur.
II y a actuellement pour le diocese de Paris dix de
ces associations; i peu pros trois cents jeunes filles en
font partie.
A l'occasion de l'affiliation de ces associations a
l'CEuvre gne6rale des Dames de la Charit6, plusieurs
rapports vraiment remarquables ont 6t6 lus en seance.
Ils sont la meilleure preuve du bien que cette ceuvre
fait, non seulement aux pauvrez, mais encore et surtout aux jeunes filles qui en font partie.
Nous citerons le rapport de la paroisse de SaintGermain-des-Pr6s a Paris : il prescnte ý la fois I'historique et la physionomie d'une de ces associations.
Rapport de Saint-Germain-des-Pris.- Dans le courant de
1'annie 1905, plusieurs enfants de Marie, 6prises de l'amour
des pauvres et stimulees peut-etre par I'exempie des petites
Conferences de Saint-Vincent-de-Paul, dans lesquelles leurs
freres se d6vouaient, exprimerent souvent le disir de les
imiter.
Apres avoir pris I'avis de la sceur superieure on terta un
essai avant de rien 6tablir de ddfinitif. Quelques-unes allrent
done visiter les pauvres avec une sceur de la maison, et en
revinrent chaque fois plus heureuses et plus desireuses
d'6tendre leur action. Une conversion frappante obtenue par
['une des jeunes visiteuses, fut regardee comme le signal de
la volonte de Dieu. Une pauvre vieille revenait au bon Dieu
apres quarante ans d'6loignement, et avec une sincerit6 et
une ferveur qui ne se sont jamais dementies : ce fut le baptime de l'CEuvre.
Une premiere r6union eut lieu le 14 janvier 9go6. II y fut
decide que la visite des pauvres malades a domicile serait
etablie parmi 1'Association des Enfants de Marie. L'CEuvre
etait fond6e.
La Petite-(Euvre de Marie Immaculde (c'est ainsi que nous
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1'appelimes) comprend deux sortes de membres: les membres
honoraires et les membres actifs.
Pour 4tre membre honoraire, il suffit de verser une cotisation annuelle de i franc au minimum. Beaucoup donnent
davantage.
Les membres actifs sont choisis parmi les enfants de Marie
zelies et qui le demandent. Les visites dans notre ceuvre se
font deux fois par mois. Chaque delegude porte h la famille
qui lui est d6sign6e les secours mat6riels dont l'CEuvre dispose. La superieure et la sceur des pauvres indiquent les
families que l'on doit visiter; ce sont presque toujours des
vieillards, le plus souveut des femmes agies.
Les jeunes filles vont deux ensemble, et les debutantes sont
toujours accompagnies d'une visiteuse dejh experimentee, ou
de la sceur des pauvres.
Le bureau s'est compose des le ddbut d'une prisidente,
d'une secrdtaire et d'une trisoriire.
Les reunions ont lieu tous les premiers diman'ches du mois.
Apres la lecture du proces-verbal de la seance precidente, les
jeunes filles rendent compte de leurs visites chez les pauvres
et demandent les secours particuliers dont ils peuvent avoir
besoin. On fait une lecture tir6e des ceuvres de saint Vincent,
les plus propres a former les jeunes auxiliaires de la charit6,
ct la siance se termine par la quete et la priere.
En 1906, l'(Euvre a dibuti par sept membres; un mois aprss,
il y en avait vingt-quatre; aujourd'hui, on en compte cinquante-quatre, dont -quarante visitantes et quatorze honoraires. Elle n'a pas d'autres ressources que celles de la Providence, qui ne lui a jamais manque. Au debut, la soeur
superieure mit too francs comme fond de bourse; les premieres
cotisations et la quete produisirent 54 fr. 3o; c'6tait done en
tout 154 fr. 3o.
C'etait bien pen, et cependant les d6penses se sont 6levees
a 2869 fr. So, sans compter nombre de secours en nature
donnis par des personnes g6enreuses: et il reste encore en
caisse I 260 francs; tant il est vrai que, surtout lorsqu'il s'agit
des pauvres, la Providence ne fait jamais defaut.
Son principal instrument a et6 notre premiere presidente
qui, au mois d'aoat 1906, faisait don a la Petite-(Euvre, a
l'occasion de son entree en communauti, de la somme de
iooo francs prise sur une automobile que sa famille voulait
lui donner.
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Les jeunes filles de la Petite-CEuvre ne se contentent pas
d'une visite banale; celles qui le peuvent vont voir leurs
malades pendant la semaine, font leur petit menage, leurs
commissions, et les soignent avec une v-aie sollicitude.
Une des plus vaillantes se mit un jour h nettoyer la pauvre
mansarde; apres avoir tout dimenage, lav6 et frott6 le parquet, etc., elle fit tapisser par son frere le cabinet de ;a
pauvre vieille, qui se croyait en paradis. Aussi est-ce bien
souvent que la jeune fille entend des reclamations comme
celle-ci : , Ma petite demoiselle, ne m'apportez rien, si vous
le voulez, mais venez tous les matins; je passe une bonne
journee quand je vous ai vue. ,
Une autre petite vieille disait qu'elle 6tait remontee pour
une semaine, quand elle avait entendu les petits sermons de
sa gentille visiteuse.
Les d6marches les plus longues et les plus peuibles ne les
rebutent pas; l'une d'elles a obtenu du gouvernement la pension mensuelle de 3o francs pour deux vieillards.
Lorsqu'un malade est decede, deux membres de la Petite(Euvre sont deleguis pour l'accompagner a sa dernibre
demeure; une croix est donnee par '(Euvre, et la sainte messe
est offerte k l'intention du defunt.
Que de retours consolsnts, que de morts chr6tiennes ont
6te la ricompense de nos chores jeunes filles ! Citons deux
traits pris an hasard :
Une pauvre femme etait hantee par des pensees de suicide.
Un jour, elle s'empoisonne avec du laudanum. Transportee
a P'h6pital de la Charite, des soins prompts et intelligents la
rendent a la vie, mais non a la paix et a la confiance. En proie
a une noire melancolie. elle se croit la victime de tous ceux
qui I'entourent. Une de nos jeunes filles les plus devouees
est charg6e de la visiter et de la distraire. Elle fait si bien,
1'entoure de tant d'affection et de soins, qu'aujourd'hui cette
bonne femme est guerie de sa maladie noire, et fait ses
meilleurs amis de ceux qu'elle regardait comme ses pires
ennemis...

Une ouvreuse de theitre, aigrie par la souffrance et la misere, fut visitee par une de nos jeunes filles. II y avait bien
longtemps qu'elle avalt laisse de cbte la pratique reli ,ieuse.
Mais touchie par les soins affectueux et les bonn . aroles
de son aimable visiteuse, qui montait tous le 5 •i ... ns dans

7a pauvre mansaide, elle ouvrit son coeur A de meilleurs sen-
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timents et fit la mort la plus chritienne. Elle avait garde des
relations avec une des premieres actrices du Thdatre-Frangais;
aussi les habitants du faubourg Saint-Germain purent-ilsvoir
derriere le cercueil d'une pauvre femme sans famille, la
blanche cornette d'une Fille de la Charitt et le panache
blanc de la grande actrice, accompagnant c6te A c6te leur
protegee a sa derniere demeure, pendant que l'automobile de
Mme Weber suivait par derriere.
En terminant ce petit rapport, nous exprimerons l'esp&rance que notre affiliation aux Dames de la Charit6 sera, pour
notre chire Petite-(Euvre, un nouvel le6ment de prospirite
et de ferveur. La vinerable Louise de Marillac, notre nouvelle patronne, nous sourira du haut du ciel, et nous ferons
tous nos efforts pour qu'elle trouve en nous de dignes 6mules
de sa charite et de son devouement.

de

Le rapport de l'aeuvre des jeunies filles de la paroisse
Saint-Pierre-du-Gros-Caillou, a Paris, donne

quelques autres renscignemeats :
L'(Euvre Louise de Marillac a &et etablie au patronage de
Saint-Pierre-du-Gros-Caillou, le 17 dccembre 1911.
A la premiere r6union douze jeunes filles 6taient presentes;
depuis, ce nombre n'a fait que s'accroitre. Aujourd'hui, la
conference comprend vingt et un membres. Les visiteuses
profitent, pour leurs courses charitables, de leurs moments
libres, soit en allant au travail, soit en en revenant.
Les unes font leurs visites le dimanche, les autres deux
fois par semaine, quelques-unes tous les jours.
Plusieurs ont appris au dispensaire a faire des piqclres, a
poser des ventouses; et elles se rendent ainsi plus utiles
aupres de leurs malades. Un panier de ventouses est a leur
disposition, et tout l'hiver il a 4t6 en route, pour le plus
grand soulagement des pauvres malades.
Une r6union a lieu pour les membres de la conference,
tous les troisiimes dimanches du mois.
Apres une courte lecture sur la charite et sur les moyens h
prendre pour accomplir dignement et avec zBle leurs obligations, les assocides signalent tour a tour les faits particuliers
et dignes de remarque, dont elles ont 6t6 timoins.
Une secr6taire est charg6e de r6diger le compte rendu de
ces seances; a aIfin de la reunion, une quete est faite.
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Depuis six mois que la fondation de la conference a eu lieu,
on a recueilli une somme de 123 fr. o1,qui est utilisee pour
les visites que 1'on va faire.
Une fois affiliees a 1'(Euvre des Dames de la Charitd, les
jeunes visiteuses participent au tresor spirituel des nombreuses indulgences accorddes a cette association.

Ce n'est pas seulement a Paris que se multiplient les
associations de jeunes filles pour venir en aide aux
pauvres. A Lille, les Dames de la Charit6 de la paroisse Saint-Vincent-de -Paul ont une section de
l'(Euvre Louise de Marillac. Cette section compte onze
jeunes filles, qui ont d6pens6 3 ooo francs en 1911 pour
les pauvres; elles ont servi d'interm6diaires, sans
doute, a quelques personnes genreuses; on leurreserve
de pr6ference les nombreuses families, oi leur visite
fait un grand bien moral; grice aux cantines scolaires
que ces jeunes filles ont organis6es, une centaine d'enfants pauvres frequentent les 6coles catholiques et les
classes de vacances. A Lille, comme a Paris, les jeunes
filles de l'CEuvre gagnent facilement la confiance des
families.
A Verviers, en Belgique, les jeunes filles visitent les
malades avec les Filles de la Charit6 et se devouent ,
l'instruction des petits enfants qu'elles pr6parent a la
premiere communion.
A 1'asile Sainte-Leopoldine de Nictheroy (Brisil),
une dizaine d'enfants de Marie ont form6 une association analogue de charit6.
On le voit, les jeunes filles de l'CEuvre Louise de
Marillac font preuve d'un zdle aussi actif que dilicat.
Elles ne le cadent en rien aux associations de jeunes
filles qui, avant elles, s'6taient, de c6t6 et d'autre,
reunies pour venir en,aide aux pauvres et leur porter
des secours. Le rapport g6neral pour l'ann6e 1909 avait
deji cit6 avec 6loge l'association des jeunes filles de
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Posen, la pieuse association des Demoiselles de la Charite de Florence, celles de Sienne et de la Spezia.
Cet exercice personnel de la charite qui peut etre
organis6 diversement, suivant les diverses circonstances, semble &tre le compl6ment naturel des autres
associations, societis d'enfants de Marie ou cercles
d'6tudes de jeunes filles, etc.
II. -

sociales.
Les Cercles d'htudes et les &cuvres

Les Cercles d'6tudes de jeunes filles dont nous avons
parl pr&6cdemment dans les Annales (Voy. ci-dessus,
ann6e 1912, pages 27 et 3o7), sont un des moyens
efficaces de rendre plus ardente et devou6e la charit6,
et de la rendre plus intelligente aussi des besoins auxquels il faut subvenir et des maux qu'il faut guerir
on mrrme tAcher de pr6venir.
Ce sont 1l des consid6rations auxquelles nul, s'il y
prend garde, ne peut refuser d'asquiescer. Nous transcrivons ici sur les ceuvres sociales dont on s'occupe
dans les cercles d'6tudes, quelques lignes qui en montrent 1'importance:
t Certaines personnes peu familiaris6es avec la sociologic donnent toute leur estime aux oeuvres traditionnelles de bienfaisance et marquent quelque d6fiance,
sinon quelque d6dain, aux oeuvres dites sociales. Elles
ne voient dans ces dernieres ni l'inspiration, ni l'action caract6ristique de la charit6. Leur jugement
s'explique.
( L'oeuvre appel&e d'ordinaire oeuvre de charit6 est
habituellement concrete dans ses applications; elle
porte sur des malades que I'on soigne, des pauvres que
l'on visite, des orphelins que I'on recueille; malades,
pauvres, orphelins, sont des etres tangibles qui frappent les sens, 6meuvent la sensibilit6, ext6riorisent le
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devouement en faisant jaillir Faction visible et se produire le service manuel.
i L'ceuvre sociale est plut6t abstraite, elle manque
de mise en scene. Au lieu de s'attaquer directement A
des miseres palpables, effets concrets de causes d6terminies, elle s'attaque i ces causes elle-m&mes, le plus
souvent d'ordre invisible.
( Tandis que 1' ~ oeuvre charitable ,, surtout curative, vise le mal d6ja survenu dans un 6tre en chair et en
os, dans I'individu, l'oeuvre sociale, surtout preventive,
cherche a tuer dans I'ceuf le germe morbide, besogne
obscure et sans eclat qui garde des ravages du mal,
non des individus determin6s, mais les masses anonymes, ind6termin6es, la collectivit6, la soci6tE; et
parce qu'elle poursuit un bien collectif, se justifie son
nom spicifique d'ceuvre sociale.
, Le plus grand nombre vit par les sens ext6rieurs et
se d6termine par les faits mat&riels qui frappent Ia
vue. La femme si spontan6ment ange de charit6, se
regle plus que l'homme encore par les rapports sensibles du dehors; cette psychologie explique l'antipathie ou la moindre sympathie montr6e fr6quemment,
du c6t6 f6minin, pour les ceuvres sociales.
( On voit un pauvre d6guenill6, on ne voit pas des
yeux les causes de la pauvret6 ; on volt un tuberculeux,
on ne voit pas des yeux les causes de la tuberculose.
Pour d6couvrir les causes de l'indigence et les causes
de la phtisie, il faut un effort, une recherche scientifique,une certaine facult6 d'abstraction et de synthese,
car les unes et les autres sent fort complexes. La phtisie, par exemple, est sous la d6pendance du logement,
de I'alimentation, du travail professionnel. Mais tout
cela est bien embrouill6, bien obscur; remonter si loin
et si haut, I quoi bon? N'est-il pas plus simple, plus
pratique, plus humain de secourir, de soigner imm&-
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diatement le tuberculeux, de fonder pour lui un asile
oi l'on se devouera a sa gubrison ?
Se pr6sentant sous une forme ingrate, 1'oeuvre
S
sociale - passionn6e des causes et relativement froide
devant les effets qui 6meuvent si fort la sensibilit6 parait aux yeux des observateurs inattentifs presque
sans objet et semble frapper dans le vide.
( Et pourtant, si l'on y songe bien, 1'oeuvre sociale
qui va tarir dans sa source le Rot des humainesmiseres
est, a un certain point de vue, 6minemment ceuvre de
charite. La mesure de la bienfaisance, abstraction faite
de toute intention surnaturelle, est la somme du bien
r6alis6. Le m6decin qui, par ses conseils, empiche ses
clients de tomber malades, fait plus pour eux et pour
la soci&td que si, tomb6s malades, il les rendait a la
santd. Si je d6molis un quartier malsain du faubourg
et donne a de nombreuses families et a la soci6te un
logement salubre, d'oii s'6loigneront les maux caracthristiques du taudis, je rends a ces families et a la
soci6tiun service bien plus grand que si j'avais fond6
dans ce quartier malsain un h6pital pour ses malades.
c L'ceuvre sociale reste objectivement distincte de
l'oeuvre charitable proprement dite, mais elle n'en est
pas moins, pour qui sait voir, une oeuvre oi la charite
se manifeste sup6rieurement, o, la bienfaisance se
multiplie et se renforce. , - L'Action populaire.
III. -

Conclusion.

Panser les plaies des malades et les consoler, d'une
part; d'une autre part s'appliquer a rechercher les
causes de leur maladie ou de leur misbre, afin d'en
att6nuer ou d'en pr6venir dans la mesure du possible
les 'edoutables effets: tel est le r6le complet de quiconque se devoue au bienfaisant ministere que nous
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venons d'exposer. En d'autres termes, fournir d'abord
les secours imm6diats aux malades et a ceux qui sont
dans le besoin, ensuite rechercher la cause de leurs
maux pour prevenir ou diminuer ces maux, c'est le
double role de quiconque desire ktre aussi utile que
possible a ceux qui souffrent.
L'6tude des moyens aptes a pr6venir la maladie et la
misere rendra sympathique aux progres de l'hygiene,
surtout pour les milieux populaires, aux jardins
ouvriers, a l'oeuvre des habitations a bon march6; sympathique aussi aux mesures legislatives pour la protection de I'enfance, pour la limitation des heures du travail notamment pour les femmes, etc. Qu'on le remarque
d'ailleurs: on ne parviendra jamais qu'a diminuer tous
ces maux et le r6le de la charit6 qui panse les plaies
devratoujours s'exercer. Toujours il y aura des surprises: la maladie qui viendra fondre sur I'ouvrier
oblige de gagner un salaire pour vivre, la ruine qui le
surprendra dans F-croulement d'une entreprise ou etait
engag6e sa petite fortune. Toujours la charite aura sa
sphere oiu il y aura lieu d'exercer sa bienfaisante action;
l'Evangile en effet I'a dit: a II y aura toujours des
pauvres parmi vous.
A. M.
LE CENTRE MENAGER
La maison dirigee par les Filles de la Charite, a Paris, rue du Faubourg-Saint-Antoine, 254, publie une petite Revue mensuelle intitul&e
La Ruche. Nous extrayons du numero de juin zg93 la lettre suivante
d'une jeune fille sur' u &cole menagere *.
Paris, le i." juin i9g3.

MA CHERE AMIE,

Tu m'as demande quelques details sur notre apprentissage an Centre Minager, je vais te satisfaire, car
comme tu le sais, outre notre m6tier de broderie, de
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lingerie, de confection, nous apprenons toutes 1'6conomie domestique... et justement ce que j'aime ie
mieux, c'est la cuisine.
Oh! faire la cuisine! toutes les jeunes filles le d6sirent. I1 est vrai que c'est toute une science et tu vas
voir comme on nous l'enseigne bien ici. Notre chere
soeur Marie, qui possede un talent culinaire sans
pareil, met tous ses soins a nous rve6ler son savoir,
d6sireuse de faire de nous des minageres accomplies.
Elle a bien du merite, et nous avons une vive reconnaissance envers elle.
Voici une de nos matinees passies a l'I.cole Menagere. Il est huit heures et demie. Au premier son de
cloche, on peut voir les six apprenties cordon-bleu
d6sign6es arriver avec couverts et plumiers. - Que je
te fasse d'abord les honneurs de notre Centre Menager. Juste en face de la porte un Christ 6tend ses
bras. De chaque c6t6 du crucifix les statuettes de la
Vierge et de saint Joseph. Marie n'6tait-elle pas la
menagere accomplie de cet int&rieur de Nazareth dont
saint Joseph 6tait le chef?
Des maximes distancees sur les murs nous rappellent nos devoirs: La o4 Dieu est prii, refu, aimi,
fleurit le bonheur et r'gne la paix. - Que le travail
occupe toujours tes dix doigts. - Une place pour chaque
chose et chaque chose ae sa place. - L'ordre minage le
temps, soulage la mimoire, conserve les choses. - La plus
grande propreti est nicessaire pour faire de la bonne
cuisine. - Ne bavarde pas avec les voisines: le temps est
pricieux. - Atablis ton budget pour ne pas dipenserplus
que tu ne peux. - Fais des provisions en temps voulu :
une petite avance est souvent une grosse iconomie. - Un
couvert mis avec gozt rend les mets plus appitissants,etc.

Sur le mur oppos6 se dressent des tableaux oi sont
indiques les noms et la place des differents morceaux,
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de viande, qu'il s'agisse du boeuf, du veau ou du mouton. Entre les deux murs, mais alors sur la gauche, se
trouve un charmant petit buffet avec la vaisselle bien
rang6e, les confitures et quelques gateaux, travail de
nos mains. Puis a c6td une cuisinicre, modble du genre,
avec sa batterie de cuisine. Le tout est contenu dans
une vaste armoire de maniere, en dehors des heures de
service, a echapper aux yeux des profanes. Au milieu
de la salle, quatre grandes tables couvertes de toile
cir6e blanche. Enfin une armoire, adossee au mur de
droite et renfermant tous les ustensiles necessaires a la
lessive complte, avec une dizaine de chaises et une
petite armoire a linge complktent tout le mobilierde la
salle.
Maintenant que tu connais l'installation,je passe a
mon sujet. Ce matin done j'arrivais avec mes cinqcompagnes. Apres avoir fait la priere et salu6 soeur Marie,
toute notre attention se porte vers le tableau noir ou se
trouvait 6crit a la craie en gros caractires:
MENU

DU

I'

r

JUIN.

Soupe aux choux-fleurs.
Rissoles a la viande.
Choux-fleurs ri la sauce blanche.
Creme renversie.

Des rissoles!... des rissoles!... nous ne connaissions
pas cela, et 1'on se regardait les unes les autres, lorsque
soeur Marie nous appelle pour nous dire que M. le
President de l'Administration viendrait nous visiter...,
et pour nous distribuer nos r6les. Inutile de dire avec
quels soins nous avons dress le couvert, car un couvert mis avec gout rend les mets plus appetissants.
Nous avons meme ktrenn6 un gentil modele de ser;vittce, et vraiment notre table avait bel aspect. Apres
avoir 6pluch6 nos legumes, nous avons entrepris nos
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fameuses rissoles. Je t'assure que le cordon-bleu qui
6tait charg6 de faire la pAte s'en est acquitt6 avec
conscience! Que de fois le couverce fut soulev6 pour
voir la mine de notre beau chou-fleur! Quant A la creme
elle ne fut pas oubliee, aussi a mon avis elle aurait pu
paraitre sur la table des rois.
Entre temps nous avons fait une petite lessive...,
parfois nos compagnes font un peu de repassage. Ne
faut-il pas que nous soyons initi6es a notre r6le futur et
qu'en cela comme en tout nous soyons d'kabiles ouvrieres?
De plus notre savonnage termin6, nous avons de main
experte copi6 sur des cahiers speciaux le fameux menu,
avec le poids des matieres premieres, le temps de cuisson, le prix de revient, etc... Avec de telles donnees,
messieurs nos mars seront servis et ne pourront raisonnablement se plaindre!
A onze heures et demie tout fut pr&t, aussi nous
voila a tabre. Nous comptions toujours sur la visite de
M. le President; grand fut notre d6sappointement
lorsque, la porte s'ouvrant, la Bonne Mere apparut
seule. Apres nous avoir complimentees, comme fiche
de consolation, elle nous dit pourquoi la visite tant
d6siree n'aurait pas lieu. Force nous fut de nous raisonner, et, comme l'estomac ne perd jamais ses droits,
le dejeuner se passa neanmoins gaiement. En sortant
de table, vaisselle et menage.
Les soeurs qui nous forment se d6pensent sans compter pour faire de nous non seulement des chr6tiennes
convaincues, mais des femmes capables de diriger
admirablement un foyer et d'assurer le bonheur des
ktres tris chers que la divine Providence voudra bien
nous confier.
Marie-Louise ALIGON,
Prisidentedes Enfants de Marie.
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ALLEMAGNE
Le journal F"Univers, dans son numero du 18 juillet 1913, a 6crit en premiere page et dans son premier
article ces lignes: u L'an dernier, a Aix-la-Chapelle,
le Congres des catholiques emit un double vaeu: obtenir l'abrogation des mesures qui empechaient la
Compagnie de J6sus d'ouvrir des maisons en Allemagne et attirer 1'attention du pays sur l'importance
des missions catholiques. II appartenait au gouvernement imperial de donner a ses sujets catholiques pleine
satisfaction en ce qui concerne le premier de ces
d6sirs. II l'a fait de bonne grace. i
On nous demande si ce renseignewient du journal
rUnivers est exact, et cette question s'explique par le
fait que ce sont les mesures d'exclusion port6es
contre la Compagnie de Jesus qui sont appliquies a
la Congregation des Lazaristes.
Nous avons le regret de repondre que non. Nous
n'avons pas i rechercher d'oii vient 1'erreur du journal
l'Univers, mais nous ne pouvons nous refuser a la constater.
Les membres du Congres catholique allemand qui
vient de se tenir a Metz (aotit 1913) ont di renouveler
le voeu qu'avait formul6 le Congres d'Aix-la-Chapelle.
« Comme ses devanciers, le soixantieme Congres des
catholiques allemands (celui de Metz) a dans des r6solutions 6nergiques. demand6 l'ind6pendance du Pape
dansle gouvernement de l'glise et la suppression de la
loi qui met encore des entraves a I'activite religieuse des
J6suites dans I'empire. ) La Dimacratie,27 aouit 1913.
Un jour viendra oi, ne fiit-ce que par la force du
temps, ces lois d'exclusion tomberont, mais ce moment
n'est pas encore arrive.
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Gr.ce au beau livre de M. Georges Goyau sur 4 le Culturkampf , publi6 r6cemment l2 vol., Paris, Perrin) il est facile
de se faire maintenant une idee gendrale des i\enements de
ce temps-la. Nous avons a cette fin, d6tachC quelques extraits
du livre de M. Goyau. Comme ce sont la des considerations
retrospectives, nous lef renvoyons a cause de 1'abondance des
matieres a un prochain num6ro.

ALSACE-LORRAINE
Parmi les oeuvres importantes dont s'occupent les
Filles de la Charit6 de l'Alsace-Lorraine il faut compter
les orphelinats de jeunes flles. L'administration eccle.siastique porte d'autant plus d'inter&t a la direction de
ces oeuvres qve, de leur c6te, les protestants s'en occupent avec sollicitude et s'appliquent a ameliorer les
m6thodes suivant lesquelles sont conduits les 6tablissements d'6ducation qu'ils ont sous leur administration.
M. A. Sieben, Prktre de la Mission, a utilement
group6 les enseignements que l'exp6rience fournit sur
cette matixre et qui aident a r6pondre aux exigences
- lIgitimes d'ailleurs - qui se manifestent aujourd'hui. Ces regles directrices sont r6st:v es par lui dans
une courte brochure intitul6e Principesqui doivent prisider ta fI'ducation de 'enfance abandonnie (In-12 de
5o pages) (i). En tete de cette brochure, avec I'approbation de Mgr 1'Fv6que de Metz, se trouve l'Imprimatur
de M. le Sup6rieur g6n6ral de la Mission et des Filles
de la Charit6. Cette importante 6tude, en rappelant les
principes d'une 6ducation : i profondement religieuse,
(i) On peut se procurer cette brochure a I'economat des Filles de la
Charite, rue du Bac, 14o , i Paris. Prix : 5o centimes.
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2' vraiment rationnelle, et qui doit &tre, 3* indispensablement professionnelle, si 1'on vent preparer convenablement l'avenir des jeunes filles, peut rendre de
tris grands services. D'instructives et int&ressantes
citations ajout6es par l'auteur A la fin de son etude
I'&laircissent et I'appuient.

ESPAGNE
Le 7 aouit 1913, pour succ6der a M. Ellade Arnaiz
d~cdd6 a Madrid le'lo juillet pr6cedent, M. Joseph
Arrambari, de la maison de Madrid, a et6 nomm6 visiteur des Missionnaires de la province de Madrid, et
directeur des Filles de la Charite de la province d'Espagne.
Nous publierons une notice biographique sur le tres
estime M. Hellade Arnaiz.

ITALIE
ROME
SLe 14 juillet .s'est tenue la Congr6gation antdpreparatoire des Rites, qui a examin6 les miracles pr&sentes pour la b6atification de la v6n&rable Louise de
Marillac, co-fondatrice, avec saint Vincent de Paul,
des Filles de la Charite.
Avec le proces des miracles, la cause de la v6n6rable Louise de Marillac entre dans sa deuxieme periode, l'hroicit6 des vertus pratiquies par la VWn6rable
ayant 6td solennellement proclamee.
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NAPLES
Lettre de la swur Emilie MAURICE, visitalrice de la
province de Naples, ti la tres honorge Mkre Marie
MAURICE.

Le 25 mars i913, M. le Ministre de la Marine d'Italie
faisait demander d'urgence a Naples six Filles de la
Charit6, pour etre envoyees 4 Cattaro, d'oii elles
devaient, en vue d'un prochain bombardement de
Scutari d'Albanie, etre transport6es dans cette ville,
sur un bateau-ambulance, pour i'assistance desblesses.
Sur les pressantes instances des autorit6s de la Marine,
les sceurs furent promises. C'etait vraiment l'inconnu
sur toute la ligne, car le ministre, aussi bien que le
directeur de I'h6pital de la Marine 4 Naples, se refusaient a pr&ciser la situation qui serait faite aux sacurs,
et s'en excusaient sur le secret professionnel. On ne
savait si elles resteraient sur le bateau, of serendraient
a Scutari, coucheraient sous des tentes, ou trouveraient
un local aminagL. La seule chose certaine etait l'urgence de la mission, n6cessitant le depart a Brindisi,
port d'embarquement, pour le lendemain.
II etait difficile de trouver six soeurs, les h6pitaux
militaires de la province ayant exig6 un renfort considerabei de soeurs, s'ajoutant a celles d6j4 parties,.
tant a Tripoli d'Afrique qu'a Derna. Cependant plusieurs sceurs s'offrirent gen6reusement pour cette mission qui, dans un but si peu precis, laissait place a des
pr6visions bien incertaines. Des raisons d'office ou de
santt ne permirent pas d'accepter tous les sacrifices
spontanes,
Daus la m6me journee, une partiQ des soeurs design6es se rendaient a Brindisi oiu leurs compagnes
devaient les rejoindre. C'etait le 27 mars. Deux jours
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se passerent dans cette ville, le bateau qui devait recevoir les soeurs n'6tant pas encore pr&t. Enfin, le
3o mars, elles s'embarquaicnt pour Cattaro, et le 31,
jour oh nous cblibrions la fete de l'Annonciation, oh,
toutes nous avions le bonheur de renouveler nos saints
engagements, nos cheres sceurs, en mer, 6taient privies de l'assistance au saint sacrifice.
Le 2 avril, seulement, elles obtinrent la permission
de descendre a Cattaro et eurent le bonheur d'assister
a la sainte messe, en y renouvelant les saints voeux.
Nos -soeurs s'6taient pr6par6es a des dangers positifs,
entrevoyant deji un champ de bataille peut-etre, avec
ses privations et ses angoisses. Mais le bon Dieu, qui
ne veut de nous que l'adh6sion parfaite a sa volont6,
allait leur demander un acte d'obeissance moins eclatant, mais plus m6ritoire peut-etre. Pendant six semaines, sur un bateau en rade de Cattaro, nos chbres
sceurs, attendant des ordres, restbrent dans l'inaction,
beaucoup plus p6nible que la fatigue. Les nouvelles,
chaque jour, se contredisaient; les d6cisions etaient
soumises a une politique plus ou moins claire, et les
chefs eux-m&mes ne savaient pas ce que preparaient,
pour l'avenir, les 6venements si obscurs de la guerre
dans les ttats Balkaniques. II fallait lutter contre
l'ennui, auquel r6sistent difficilement parfois les Ames
trbs fortes. Les lettres arrivaient lentement, ou n'arrivaient pas du tout,'et c'6tait encore une privation qui
faisait l'isolement complet autour des sceurs. Le bateau, petit et encombr6 d'un trop nombreux personnel,
donnait lieu i bien des incommodites; il fallait subir
la pluie ou le soleil sur le pont, a moins de suffoquer
dans la cabine, si 6troite qu'on ne pouvait y introduire,
ni une chaise, ni un pliant, et que, m6me debout, on
ne pouvait y etre trois ensemble. La consolation 6tait
de pouvoirdescendre a terre, chaque matin, et d'aller
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dans un couvent voisin assister a la sainte messe. La,
les sceurs puisaient le courage d'etre bonnes et heureuses quand meme et de repandre, par leur modestie,
leur dignite et leur reserve, une edification dont les
officiers du bord et les soldats disent conserver encore
un souvenir emu.
Cela dura jusqu'au 6 mai. Ce jour-la, on vogue vers
la Boyana, pour attendre de plus pres l'ordre d'entrer a
ScuLari, bombardee par le Montenegro. Du 6 au 13 mai,
les descentes a terre deviennent impossibles, par
consequent, plus de messe. Le 12 au soir, on atnnonce
le d6part pour Scutari, oi I'on doit 6tre rendu au
matin du i3 et, effectivement, le bateau se met en
mouvement dans cette direction. Les sceurs se couchent et s'endorment, dans la consolante perspective
d'avoir enfin du travail pour le lendemain et du d6vouement a prodiguer aux pauvres blesses. Cependant,
vers onze heures du soir, brusque arrft du bateau, un
ordre contraire a 6td donn6; on vire de bord et on
revient a Cattaro. Cinq des soeurs se lEvent et apprennent ce qui se passe, mais la sixieme, paisiblement
endormie pendant la contre-manceuvre, se reveille au
matin, se lIve hativement pour apercevoir la premiere
la ville de Scutari, et, arriv6e sur le pont s'exclame, avec
le plus profond 6tonnement : ( Oh! c'est extraordinaire
comme Scutari ressemble & Cattaro! » Et ses compagnes profitent de l'incident pour oublier dans un peu
de gaiet6 la contrari6te du moment.
Le 16, on annonce officiellement le retour en Italie,
plusieurs officiers quittent le bateau.
Puis, au moment ou le bateau va se diriger vers
Brindisi, un nouvel ordre arrive, d6cidant le d6part
pour Scutari, oh I'on arrive enfin le 20 mai. Les sceurs
doivent se rendre au Dispensaire de la Bienfaisance;
mais personne n'a 6te averti de leur arrivee. Elles
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s'informent et un brave homme complaisant s'offre a
leur servir de guide assurant, qu'« il n'y a pas un long
chemin A faire 1. Leur petit bagage au bras, nos voyageuses se mettent en route, et ce u chemin pas long A
faire » dure cependant une heure et demie, dans des
cailloux et des ronces. Enfin le but est atteint.
Le directeur de la Croix-Rouge revoit les sceurs
avec enthousiasme et, remettant tout travail au lendemain, les conduit chez les bonnes religieuses Salesiennes, qui s'offrent a les hospitaliser pendant leur
s6jour et le font avec la plus aimable cordialit6.
La misere est extreme dans la ville depuis le bombardement, la population est affam6e. Les Filles de la
Charit6 font des distributions de vivres, soignent au
dispensaire, vont visiter les malades A domicile; deux
d'entre elles demeurent dans la journ6e A l'h6pital,
pour soigner des officiers turcs. Partout elles exercent l'apostolat de la charit6. Etant toutes Italiennes
elles n'arrivent pas toujoursise faire comprendre, mais
dans chaque demeure oui elles penetrent, elles laissent
ce qui se devine en toutes les langues : le tinoignage
de la charit6 de Notre-Seigneur et le reflet de sa divine
bont. Les pauvres Turcs les aiment et voudraient les
retenir au milieu d'eux.
Une grande consolation est donn6e aux sceurs : le
jour de la Fete-Dieu, elles assistent A la procession du
tres saint Sacrement. Les troupes des' cinq puissances
europ6ennes, qui repr6sentent a Scutari leurs nations
respectives, font i Notre-Seigneur une splendide
garde d'honneur. Les marins italiens d'une part, les
marins autrichiens de l'autre entourent le dais. A la
suite du dais les amiraux, les consuls et les officiers
superieurs des cinq puissances font cortege, I'archeveque les remercie avec une vive 6motion.
Le 15 juin, les distributions de secours cessant, on
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parle de prochain retour en Italie. L'amiral et le directeur, tout en promettant le retour, voudraient cependant bien retenir les Filles de la Charit6, dont ils ont
appr6cie l'aide, et ils cherchent pour cela A organiser
un dispensaire stable; ils demandent a ce que trois
d'entre elles restent encore. Mais les bonnes religieuses
Salisiennes s'offrent a aider a cette oeuvre et leur service est accept6.
L'amiral, cependant, annoncant i la sceur visitatrice
la fin de la missioh, lui exprima en termes delicats sa
reconnaissance et sa satisfaction' pour les services
rendus par les sceurs.
Le retour fut d6cide pour le 7, puis pour le 9 et
enfin ex6cute le 11 juillet.L'arriv6e i Brindisi eut lieu
le 13 juillet. Le jour de Saint-Vincent, arrivait i
Naples une lettre de Son Excellence le ministre de la
Marine, qui tenait a remercier personnellement du
service rendu par le concours des soeurs.
Soeur MAURICE.

ETATS BALKANIQUES

La paix balkanique a td6 signee a Bucarest le jeudi
7 aoit 1913.
Avant de citer les d6tails qui peuvent int6ressernos
lecteurs sur les derniers mois des hostilit6s,nous donnons ici une vue plus g6nerale de la lutte entre les
Turcs et les puissances balkaniques.
I.

-

SOUVENIRS HISTORIQUES.

Les considerations ge6nrales suivantes furent publi6es par un journal hebdomadaire au mois ded6cembre
dernier (Acho de Chine, 28 d6c. 1912).
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4A l'heure oi les n6gociations pour la paix achemient l'Europe vers la solution de la crise balkanique,
il est curieux de se reporter aux origines et de parcourir la succession des 6venements historiques.
i Des aujourd'hui, 6crivait le Temps dans un article
ricent, si l'on tracait lacarte de ce qui reste aux Turcs
de la Turquie d'Europe, on dessinerait les lignes
memes qui, en 1390, marquaient la frontiere de l'empire byzantin. Nous avons sous les yeux cette carte
vieille de plus de six scicles. Une large tache grise
s'6tend sur la Thrace, la Macýdoine et l'Albanie: c'est
I'empire turc. Deux minces bandes roses, Constantinople et Salonique, inscrivent dans cette masse les
debris de l'empire byzantin. La conquete ottomane,
qui fut Ia plus extraordinaire aventure de l'histoire
europ6enne, est ramen6e au point meme oil elle avait,
au quatorzieme siecle, refoul6 ses adversaires. Ainsi
le vingtieme si&cle assure une derniere victoire au principe qui a domind le dix-neuvieme, le principe des
nationalit6s.
u II faut remonter de deux cents ans en arriere pour
suivre ce mouvement qui, avec une force plus ou moins
rapide, mais d'une marche lente et sire, consomme la
ruine de la Turquie et repousse peu a peu les Turcs des
terres de l'Europe chr6tienne en Asie Mineure, berceau de leur race. La conquete turque avait dure deux
siecles. Commenc6e vers le milieu du quatorzieme
siecle, ppoque a laquelle ils arriverent sur les Dardanelles, les Turcs la consacraient par Ia prise de Constantinople en 1453. Ils la poursuivaient encore en i683,
alors qu'ils donnaient l'assaut h Vienne, capitale de
l'Autriche!
a C'est h dater de leur d6faite devant Vienne, de cette
bataille fameuse de Kahlen-Berg, que le flot qui les
avait apport6s cesse de monter et qu'un reflux irresis-
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tible comme le Destin les entraine hors des chemins
d'Europe. De ce jour la Turquie cesse de battre en
breche les vieilles puissances occidentales et ne doit
plus songer qu'a se d6fendre elle-meme.

u L'Autriche et la Russie, tout d'abord conduisirent
la croisade. L'6pie du prince Eugene de Savoie reconquit h la premiere la Hongrie sur les Turcs, prit Belgrade, occupa toute la partie septentrionale de la Serbie et s'avanqa sur la route de Salonique. La France,
en 1739, arr6ta cette poussee vigoureuse et fit rendre
Belgrade et la Serbie au sultan.
t Ce fut ensuite le tour de la Russie. En 1770, une
flotte russe apparaissait dans la M6diterranee, d6truisait la flotte turque i Tchesm6; la grande Catherine
conqu6rait la Crimte et 6difiait Sebastopol, Odessa.
On crut, et la Russie crut la premiere, que c'en 6tait fait
de la domination ottomane. La France, encore, au nom
des Etats chritiens des Balkans, arreta l'expansion
russe.
- Ces derniers commencent a leur tour a s'agiter et
a reclamer leur ind6pendance non pas seulement contre
les Turcs dont le joug pise lourdement sur eux, mais
aussi contre 1'Autriche et la Russie qui les convoitent.
M. Lavisse, dans son beau livre Vue ginerale sur 'histoirepolitique de 1'Europe, les compare aux mosaiques
de Justinien de 1'6glise Sainte-Sophie que les Turcs
ont recouvertes d'un enduit de chaux. Avec le temps,
la chaux s'6caille et les couleurs 6clatantes reapparaissent de-ci de-la, par plaques. Ainsi 6clatantes
r6apparaissent les couleurs des Etats balkaniques sur
la carte politique de l'Europe.
( Et alors commence la s6rie des imancipations.
En 1829,'; Navarin, la France et la Russie sauvent la
Grece et la Serbie; la frontiere greco-turque est repor-
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t6e aux confins de la Thessalie; l'autonomie de la Serbie
est proclam6e. En 1841, l'lgypte devient autonome;
puis c'est le tour de la Roumanie. La guerre de Crimbe,
oi ses alli6es, la France et l'Angleterre, sont pourtant
victorieuses, cofte a la Turquie la Moldavie et la
Valachie, qui deviennent le royaume de Roumanie.
En 1877, la Russie declare la guerre pour punir la
Porte des massacres de Bulgarie; cette derniere s'6mancipe, se d6robe aux intentions de protectorat russe, se
d6veloppe, prend en i885 !aRoumelie et recule encore
les frontieres turques. En 1897, la Grkce cherche a
s'annexer la Crete; elle est battue, mais la Porte n'en
est pas moins depossedee.
, Car c'est une ironie de cette histoire que toujours,
victorieuse ou vaincue, la Turquie perd quelque chose.
Si le sort des armes lui avait kt6 favorable dans la
guerre actuelle, elle aurait perdu quand meme la Mac&doine et l'Albanie.
4Peu a peu d6pouillke de ses suzerainet6s en Europe,
chassee meme en Afrique de la Tripolitaine, la Turquie, empire d6chu, fantbme de puissance, retourne a
son berceau. ( On ne peut se d6fendre, disait le mme
journal cit6 plus haut, d'un sentiment d'6motion au
spectacle de la d6bicle turque: toutes les morts sont
tristes, celle des peuples comme celle des individus et jamais, plus qu'en ces jours de crise, on n'eut
la sensation d'assister A une agonie nationale. > D'un
pass6 formidable et glorieux, il ne reste que des noms:
Mourad I"', Bajazet I",

Mahomet I",

Mourad II,

Soliman le Grand, et des souvenirs lointains qui font
sentir plus durement la profondeur de la d6chbance.
L'homme malade dont la succession 6norme troubla si
longtemps les chancelleries europ6ennes, s'est vu ravir
par lambeaux son patrimoine sans pouvoir le defendre
et ce n'est plus maintenant'qu'un petit vieillard, cass6
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et humili, dont on regle entre voisins la pension alimentaire. - Jean FRtDET..*
Apres ces considerations gin6rales,voici maintenant
quelques details sur les deux r6centes guerres balkaniques, la premiere qui date d'octobre. 1912 entre
Turcs et allies balkaniques, la seconde qui date de
juin 1913 et qui a mis entre eux les allies aux prises.
I. -

LA PREMItRE GUERRE BALKANIQUE

Nous avons racont6 ci-dessus (pages 42,222 et 381)
les divers incidents qui ont marqu6 la marche de la premiere guerre balkanique; ils sont survenus pendant les
derniers mois de 1912 et les premiers moisde 1913. La
lettre suivante expose quel 6 tait l'etat des choses a la
fin de cette premiere guerre, c'est-k-dire an mois de
juin 1913. Cette lettre a paru dans les Annales de la
Propagationde foi, n" de septembre g913.
Leltre de M. CAZOT,
Suphrieur des Lazaristes de la Macidoine.
Salonique, le zri juin z193.

Vous me demandez des nouvelles de notre mission.
H61as! Ala situation reste inchange ,,, pour employer
l'expression a la mode des journaux de Salonique.Ily
a'six mois que nous nous abordons chaquejour en nous
disant : t Quelles nouvelles aujourd'hui? , Ce n'est
pas que les nouvelles aient manqu6; mais rien ne se
decide. Quand Salonique fut prise, nous nous disions:
- Oh ! ce sera rigle pour Noel! , Et, en effet, la Conference de Londres nous en fit concevoir i'esp6rance.
Ce ne fut qu'une illusion. A la fin de janvier, la guerre
recommencait. Elle ne dura pas cependant et nousesp&rions que pour PAques tout serait arrange. H6las!
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Piques est passe et mnme la TrinitY, et si les preliminaires de paix ont 6t6 sign6s entre les Turcs et les
Etats balkaniques, c'est tout. Mais la question la plus
difficile, celle qui nous interesse surtout, le partage
des territoires conquis entre les Etats balkaniques est
loin d'etre reglM. Le sera-t-il sans une guerre ?

En ce moment, notre mission dont le centre est a
Salonique est partagee en trcis tronqons.
Les Bulgares occupent Koukouch, les Serbes Gevgheli, et les Grecs Salonique et Y6nidje. Si les choses
devaient rester ainsi, ce serait une source d'embarras
pour-nous. Passe encore d'avoir affaire a un-gouvernement: on aura encore assez de difficultes, mais du
moins ellesseront les mmes partout. Mais avoir affaire
a trois gouvernements pour une mission comme la
notre, il y a de quoi donner sa langue aux chats.
Ce n'est pas que jusqu'i present nous ayons eu a nous
plaindre des allies balkaniques. Je ne sais ce qu'il en
sera quand ils seront, non plus seulement occupants,
mais maitres du pays qu'ils ne font encore qu'occuper.
En attendant, nous avons avec eux les meilleurs rapports. Nous avons continu6 a intervenir aupres d'eux,
comme nous le faisions aupres des Turcs, en faveur de
nos catholiques dansleurs difficult6s avec les nouveaux
maitres, et, si nous n'avons pas pu toujours obtenir ce
que nous aurions voulu, du moins on nous a t6moign6
la plus grande bienveillance, et on nous a accueillis
avec deference.
Les Serbes avaient bien ferm6 nos 6coles qui se trouvaient dans les pays qu'ils occupent, en particulier
dans les environs de Gevgh6li. Ils avaient bien, auprbs
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des saeurs eucharistines, dont la maison-mere se trouve
A Paliortsi, fait des enquetes qui n'annoncaient rien de
bon. Mais j'ai averti aussit6t M. Jousselin, notre consul a Salonique, qui, par l'intermediaire de la 16gation
de France a Belgrade, a obtenu que nos 6coles soient
ouvertes de nouveau et qu'on laisse en paix les soeurs
eucharistines. II est vrai que la fermeture de nos
6coles etait non une mesure exceptionnelle prise i
notre 6gard, mais une mesure g6n6rale qui atteignait
toutes les ecoles en dehors des 6coles serbes. Or,
comme celles-ci ne sont guere qu'A l'6tat d'exception,
c'est a peu pres toutes les &colesqui ont &t6 ferm6es a
l'exception des n6tres. La r6ouverture de nos &coles
a produit la meilleure impression et a contribu6 a rassurer nos catholiques pour I'avenir.
*

Dans les regions de Y6nidje oii se trouvent les Grecs,
la plupart des villages bulgares se sont faits grecs,
sous la pression, dit-on, desautorites militaires. Seuls,
nos catholiques ont tenu bon, et les Grecs se sont contentes de les inscrire comme catholiques sans les
molester. Dans la seule ville de Yenidj6, un millier de
Bulgares se sont declar6s catholiques.

C'est du c6t6 de Koukouch que se trouve la partie la
plus importante de notre mission. Ce fut dans le pass6
un pays de luttes h6roiques et souvent nos catholiques
ont ete en butte aux vexations des exarchistes. On
appelle « exarchistes ,, vous le savez, les Bulgares
qui se sont detaches du patriarche grec schismatique
de Constantinople et se sont constitues en religion

-

529 -

autonome sous l'autorit6 de l'exarque bulgare qui r6side
a Constantinople. C'est la religion nationale des Bulgares. La venue des Bulgares en Mac6doine, c'est duCIc
le triomphe des exarchistes et, de ce c6te surtout nous
aurons a lutter.
Cependant, je dois rendre justice aux autorit6s bulgares : elles ont su s'eleverau-dessus des querelles religieuses et n'ont vu dans nos catholiques que des freres
de race qui avaient droit a toute leur protection, sinon
leur bienveillance, au meme titre que les exarchistes.
11 n'en est pas moins vrai que nous sommes en proie
aux plus vives inqui6tudes, au sujet de nos villages
catholiques, sinon A cause du gouverement bulgare,
du moins a cause des intrigues souterraines auxquelles
ils seront en butte.
Car, il ne faut pas l'oublier, la plupart de nos catholiques bulgares sont des catholiques de date recente,
encore mal affermis par cons6quent dans la foi catholique. De plus, la plupart sont fort ignorants et ces
questions de schisme sont le plus souvent au-dessus
de la port6e de leur intelligence. D'ailleurs, comme
ils suivent le rite slave, ainsi que le font les exarchistes,
toute la diff6rence entre eux et les schismatiques se
reduit i peu pros i reconnaitre le pape comme chef
spirituel, tandisque les autres reconnaissent 1'exarque.
Mais c'est la le point faible. Car 1'exarchat se pr6sente
a eux comme la religion nationale et, dans un pays
comme l'Orient oi la religion est ins6parable de la
nationalit6, on comprend l'attirance exerc6e sur eux
par cette religion nationale. Laiss6s i eux-memes et
soutenus par les missionnaires, ils ne seraient pas tent6s de defection. Mais'n'y aura-t-il pas une pression
constante exercee sur eux ? Ne leur dira-t-on pas qu'on
ne pent etre vraiment bulgare, si l'onn'est exarchiste?
C'est ce qui nous fait craindre pour l'avenir.

-

53o -

Mais, apris tout, nous avons fait et nous faisons
1'oeuvre de Dieu et il saura la defendre.
* ,.

D'ailleurs, le partage n'est pas r6alis6 encore.Pourrat-il se faire sans une guerre ? Les pretentions de chacun
des Etats balkaniques sont si 6tendueset paraissent si
irreductibles que, si l'Europe n'intervient, on peut
redouter a breve 6ch6ance entre les alli6s une guerre
.fratricide.
Les Bulgares, en effet, revendiquent toute la Mac&doine jusqu'au lac Okrida, a l'ouest, parce que tout-le
pays est habit6 en majorit6 par des Bulgares, et des
Bulg-res patriotes qui ont verse leur sang pour la
4 plus grande Bulgarie ,.
Les Grecs, de leur c6t6, veulent aller jusqu'k la
riviere du Kara-Sou, . l'extr6mit6 orientale de la Mac6doine, parce que tout ce pays a 6te grec du temps
d'Alexandre le Grand et que de grandes villes comme
Serres, Drama, Cavalla, sont restees grecques, etc.
Eni;n, les Serbes ont aussi leurs pretentions surla
Mac6doine, parce que leur roi Etienne Douchan a conquis la Mac6doine en 1345, et que les Serbes ont t&6
6lev6s dans cette persuasion que toute la Mac6doine
est serbe avant tout...
Dans ces conditions, comment pourra se trancher ce
nceud gordien?
Peut-ktre la vraie solution eit-elle 6te I'autonomie
de la Macedoine, dont ofi parla au debut.
La Macedoine est un tel enchevetrement de peuples,
Grecs, Bulgares, Serbes, Val.aques, Albanais, Turcs
que, quel que soit le partage, il fera des mecontents;
a peine un tiers de la population verra satisfaites des

aspirations nationales, puisque aucune nationalit6 ne
forme en Macedoine plus du tiers de la population. II
en r6sultera, par consequent, des mecomptes et probablement des troubles et des intrigues.
II faut souhaiter qu'une solution intervienne bien
vite; car, pour le moment, c'est 1'incertain, le provisoire, plus.que cela, la crainte imminente de la guerre
entre les allies. DejA le canon a gronde en plus d'un
endroit en Mac6doine depuis que les preliminaires de
la paix ont 6t6 sign6s avec les Turcs. Le 22 mai, en
particulier, les Bulgares ont livre, dit-on, un serieux
combat aux Grecs entre le mont Pang6e et la riviere
Anghista. Cependant, c'est encore I'alliance entre les
itats balkaniques et 1'amiti.... accompagn6e de coups
de fusil!
Priez, priez beaucoup pour notre mission, afin que
Dieu la garde en ces tristes circonstances.
II. -

LA SECONDE GUERRE BALKANIQUE

Comme on ne I'avait que trop prevu, au moment oh
se terminait la guerre entreprise par les allies balkaniques contre la Turquie pour venger les Bulgares,
qui venaient d'etre massacres a Kotchana par les
Turcs, et pour affranchir la Macedoine, une seconde
guerre 6clata. Le partage du butin en fut la cause et
ce fut, cette fois, entre la Bulgarie et les autres allies
(i" juillet 1913) auxquels se joignit la Roumanie
(I juillet), que de nouveaux combats allaient se livrer.
C'est la Bulgarie qui dut c6der et reculer, non seulement devant ses anciens allies coalis6s contre elle,
mais devant les Turcs qui reoccuperent Lulle-Bourgas
et Andrinople et s'avancerent jusqu'a la Maritza.
Le partage des territoires a et fixe par le trait6 de
Bucarest; tous les 6tablissewepts des Lazaristes et des
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Filles de la Charit6 dans les pays balkaniques se
trouvent ktre maintenant en territoire grec, a l'exception des etablissements de Monastir qui, eux, se trouvent desormais en territoire serbe.
Sur les ve-nements relatifs aux etablissements des
Missionnaires et des Filles de la Charit6 durant la
guerre entre les allies, nous donnerons quelques lettres
qui s'y rapportent.
ZEITENLIK
(Zeitenlik est pres de Salonique; en une demi-heure environ on fait
a pied le trajet de Salonique a Zeitenlik.)

Lettre de la scWur MARAVAL, Fille de la Chariti

a Zeitenlik.
Zeitenlik, le I" juillet 1913.

Nous voila en pleine guerre. Hier nous 6tions allees
avec les quelques enfants qui nous restent faire un
tour jusqu'a la caserne qui est aupres de nous. En y
allant nous entendions la fusillade du c6t6 de Salonique; c'6taient les Grecs qui voulaient s'emparer des
soldats bulgares qui se trouvaient dans cette ville.
Aussi a peine 6tions-nous arrivees que ma soeur Superieure nous dit : « Retournons chez nous, c'est plus
prudent. , La fusillade ne faisait qu'augmenter.
A cinq heures retentit un coup de clairon, les deux
mille marins qui sont a la caserne sont prets a partir.
Trois ou quatre bataillons partent pour la ville. Nous
sommes toutes sur la route a l'ombre des noyers, attendant des nouvelles de la ville; elles arrivent de plus
en plus alarmantes. A sept heures, nous n'avons pas
encore soup6; ma Soeur sup6rieure est avec un officier
grec qui est venu pour nous rassurer.
La fusillade continue et on entend les bombes qui
6clatent. Une automobile arrive de Salonique a moitie
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d6molie; les Bulgares lui ont jet6 une bombe qui a
blessI le chauffeur. Heureusement qu'elle n'a pas
atteint les munitions qui s'y trouvaient. Quelle explosion et que de victimes il y aurait eu!
A peine avions-nous fini nos exclamations que deux
automobiles arrivent du c6tL oppos6. Elles sont remplies de blesses qui arrivent de la guerre. De la
guerre! Elle est d6clarbe depuis hier et nous n'en

savions rien.
Nous allons souper, puisque c'est l'heure fixee par
la regle; mais cinq minutes apres nous etions d6ji sur
la route. Les marins sont toujours 1U ranges par bataillot; on a mis un canon a I'entr6e de notre propriet6;
on entend toujours des coups de fusil en ville. A huit
heures nous allons faire notre priere et ma Sceur superieure nous dit de nous remettre entre les mains du
bon Dieu et de dormir tranquilles.
Je place les statues du Sacr6-Cceur, de la sainte
Vierge et de saint Joseph sur ma fenetre; j'ai peur
d'une explosion de la poudriere et que les vitres de
mes deux fenetres ne me tombent sur la figure; mais
me confiant en mes saints protecteurs, je me suis endormie tout de suite pour ne me riveiller qu'a quatre
heures le lendemain matin.
Des le matin, on entend des coups de canon et des
coups de fusil a Salonique. Cela dure jusqu'a neuf

heures. A ce moment-Ia tout est fini; les soldats bulgares se sont rendus; mais il y a eu beaucoup de victimes de part et d'aitre, dit-on.
Aujourd'hui i deux heures un coup de clairon. Ma
sceur Vincent) notre sceur albanaise, vient nous dire :
(( On habille les chevaux. , En effet, on les attele,*et
lestement, au milieu des cris; nous les regardons de
dessus les tas de charbon. Alors, ma soeur Agnes
arrive tout essouffl6e, disant: Voici tous Ies soldats
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qui arrivent de Salonique; ils partent pour la guerre. »
Je voulais monter sur la terrasse du toit pour mieux
les voir; mais il pleuvait. Nous restons sur la terrasse
de la chapelle. Il en passe, il en passe depuis deux
heures jusqu'a sept heures du soir. J'entends les enfants crier; c'est 1'aeroplane militaire qui vole au-dessus de notre maison; il y a longtemps que nous n'en
avions pas vu.
Depuis midi, ce sont des r6fugi6s grecs qui viennent.
a Salonique du c6te de Langaza; ils fuient par peur
des Bulgares qui sont a deux heures d'ici, disent-ils.
Quel fliau que cette guerre !
Soeur MARAVAL.

Letre de M. LEVECQUE, Pritre de la Mission,
t

M. CAZOT.
Zeitenlik, le 2 juillet 1913,

trois heures de 'apres-midi.

Les journaux ont dui djhi vous apprendre 1'ouverture
des hostilites entre les alli6s. Je vais vous raconter
rapidement ce dont nous avons kt4 t6moins jusqu'a
present. Lundi, 30 juin a trois heures et demie de
l'apres-midi je partis pour les bains de Bektchinar.
Arriv6 a la ligne du chemin de fer j'apercois un mouvement extraordinaire de troupes grecques autour du
quartier bulgare (Koukouch-molesi). Impossible de me
rendre aux bains : tous les chemins sont barr6s, a
l'exception de la rue du Vardar dans laquelle je passe.
Chez Aquarone je n'obtiens que de vagues et incertains renseignements. Toutes les rues sont gard6es
militairement; je pousse une pointe jusqu'k la mer et
reviens vers le quartier franc. Esp6rant avoir quelques
nouvelles je me rends a la librairie Makona; mais elle
est ferm6e; je vais alors a la rue du Vardar et au m&me
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moment j'entends une fusillade tres nourrie vis-a-vis
du Grand-H6tel. Ne sachant oh aller je retoure a la
Mission, mais en repassant dans la rue Colombo. L'acces de la rue du Vardar est interdit. Inutile de vous
d6peindre l'aspect de la ville. II n'y a pas trop de
panique pourtant. Je retourne alors vers Zeitenlik par
la rue Franque: les soldats me laissent passer. Je jette
un coup d'ceil sur la rue du Vardar elle est absolument
vide; mais les coups pleuvent sur le Grand-H6tel et
en sortent. II me fut possible d'arriver a la maison
sans incident. Toute la nuit le bruit continua : les
bombes et le canon m6elrent leur voix g celle des
fusils. De quatre heures a cinq heures du matin nous
entendimes encore cinq coups de canon. A six heures
le silence r6gnait. A sept heures et demie je pars de

nouveau pour la ville : il y avait encore des patrouilles
partout. Je passe sans difficult6. Arriv6 en ville je
constate que la circulation a recommence, mais que
tous les magasins sont ferm6s; en passant je constate
les effets de la fusillade sur le Grand-H6tel. Dans la
rue Colombo je rencontre seur Augustine qui me
raconte les faits. La guerre a 6clat6 subitement; les
autorit6s militaires grecques ont donn6 un d6lai de une
heure augment6 d'une seconde heure a la demande de
M. Jcusselin aux Bulgares pour quitter la ville apres
avoir laisse leurs armes. Ces derniers ayant refus6 on
proc6da t leur desarmement. Ils r6sisterent 6nergiquement partout. Au gymnase, trois soldats tinrent plus
d'une heure contre la mitraille. Les luttes les plus
acharnies furent livries vis-~-vis de Sainte-Sophie (au
quartier g6neral de la 14* division) et au boulevard
Hamidi6 : on fut oblig6 de bombarder les maisons.
Je me rendis a la Mission et causai un peu avec ces
Messieurs qui rentraient de Calamari oi ils avaient df
dormir a 1'exception de M. Saliba; car 6tant alles a la

canmpagne, la iusillade ne leur avait pas permis de
rentrer. Me rendant ala mer je ius arr&th a la rue
Sabii Pascka par le d6fiie des prisonmers buigares
qu'on conduisait au port pour les embarquer a destination de la Grece. Aucune manifestation sur leur
passage. Une tourn6e dans la ville me permit de constater la resistance opposee par les troupes bulgares.
Dans l'apres-midi nous avons vu passer devant la
maison tout un corps d'armee grec avec l'6tat-major.
Ce matin, 2 juillet, vers huit heures, nous avons
entendu le canon dans la direction de Daout-hol: la
canonnade dura, intense, pendant deux heures; puis
elle s'eloigna. A present (trois heures de l'apris-midi)
on 1'entend encore, mais a peine.
Les emigres affluent a Salonique depuis deux jours:
ils viennent de quatre a cinq heures d'ici, musulmans
et grecs. Le combat de ce matin a di &trelivr6 en-dessous du village Ambarkoy. Les collines de Daout-hol
disparaissent dans la fumie qui vient de cette plaine :
les moissons doivent etre incendiees. En ce moment
beaucoup de troupes grecques se dirigent toujours
vers Langaza : elles ont di &tre appelkes par un t616graphe optique que nous voyons fonctionner sur les
hauteurs d'Akbaunar.
Ghevgh6li est pris depuis hier, i°r juillet.
Impossible d'avoir des nouvelles de Coucouche et
de Paliortsi.
Jules LEVECQUE.

COUCOUCHE
Les Annales de Pi'Evre des coles adOrient, numero d'aofit 7913, ont
publiE les uuuvelles suivantes :

Ville ddtzuite. -

Le 6 juillet, une d6p&che de Salo-
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nique nous disait : , Koukouche braile. Mission et personnel sont saufs. ,
Peu de jours apres, une lettre nous parvenait, d'oit
nous extrayons les passages suivants :
t La ville de Koukouche vient d'etre completement
d6truite par les Grecs. C'6tait le centre le plus important de la Mission catholique. Apres ' 6 crasement des
Turcs, les troupes bulgares s'y 6taient install6es le
7 novembre. Le prince Boris 6tait veau la visiter, et
toute la population, en grande majorit6 bulgare, se
croyait d6livrte a tout jamais et renaissait a l'espoir.
Helas! la guerre a 6clath entre les anciens allies, et
Koukouche vient d'&tre d6truite par le feu. La population affol6e s'est r6fugi&e dans la Mission. Aujourd'hui encore, il y en a 450, a la charge de sceur Pascaud.
, Ses sup6rieurs et le consul l'avaient engag6e a
rentrer a Salonique, car la maison des soeurs a &t
endommag6e. Mais elle a refus 6de partir, ne voulant
pas abandonner ses pauvres r6fugi6s qui sont sans
aucune ressource. ac Et puis, ajoute-t-elle, si nous
" abandonnons Koukouche, le catholicisme ne pourra
a peut-ktre plus y revenir.,) Elle est done rest6e a son
poste, avec ses soeurs, malgr6 I'immense misere qui
regne autour d'elle. Elle compte sur la charit6 de vos
associ6s pour s'y maintenir et ravitailler ses 450 refugies. n
YINIDJE-VARDAR
On lit dans la revue h's Ecoles d'Orientl

numero d'aofit r9l3:

La misere a Yinidje-Vardar. - Sceur Bondemange,
sup6rieure des Filles de la Charit6e Y6nidje-Vardar,
nous 6crit :
J'ai vivement rlgrett6 de n'avoir pu vous voir penF
dant mon court sejour a Paris; et, revenant dans ma
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pauvre mission, si 6prouvde par la guerre, je ne puis
resister au besoin de venir, de nouveau, vous exposer
notre d6tresse.
" La guerre continue a ravager nos campagnes, et
les cinq villages catholiques dont nous sommes specialement charges, sans parler de Yenidje, sont entierement ruines! Les troupes grecques, aliant d'un village
a 1'autre, et vivant entierement aux d6pens des habitants, il ne reste plus rien a ces pauvres gens; ils n'ont
plus de bestiaux, plus de provisions, d'autant moins
que, par suite de cette succession de guerresaffreuses,
peu de terres ont pu ktre ensemenc6es. Aussi, ce pauvre
peuple ne peut que mourir de faim, si on ne vient a
son secours.
( A Y6nidj' meme nos pauvres chr6tiens sont bien
malheureux, eux aussi : le commerce des nattes, qui
est leur gagne-pain en hiver, n'existe plus, ils n'ont pu
vendre une seule natte cette annie; pour d'autres, c'est
la peche au lac qui les faisait vivre, mais les pauvres
gens ne peuvent plus aller vendre leurspoissons a Salonique, car, vu l'etat de siege, on ne les laisse pas circuler, et ces malheureuses contr6es en sont r6duites a
ce qu'6tait l'Alsace du temps de saint Vincent de Paul.
ccJ'ose espirer, Monseigneur, que vous voudrez bien
nous venir encore en aide pour faire vivre cette pauvre
population. C'est en la secourant dans son immense
d6tresse que nous pourrons la conserver la vraie foi. ,

CAVALLA
Lettre de M. ADVENIER, Pr&tre de la Mission,
& M. A. FIAT, Suplrieur gineral.
Cavalla, 31 juillet 1913.

Cette seconde guerre fratricide plus terrible que !a
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premiere, a certains points de vue, entre des peuples
qui se disent chretiens, semble toucher a sa fin. Aussi
je m'empresse de venir vous rassurer sur notre compte
et vous donner quelques d6tails touchant les 6evnements dont nous avons ici 6te les temoins. Si nous avons
connu des jours d'angoisse, si plus d'une fois nous
avons entendu gronder le canon autour de nous, si une

fois meme l'apparition de la flotte hellenique l'a fait
tonner sur les hauteurs avoisinantes, jamais nous
n'avons eu a regretter par ici le moindre accident grave.
Comme les Bulgares avaient trouve la ville au mois de
novembre, telle ils Pont confie aux consuls des puissances, avec une garde de quinze soldats, lesquels, a
I'arriv6e des armies grecques n'ont pas tard6 eftre
faits prisonniers. Ce qui nous faisait dire que Cavalla,
du 8 juillet 6poque du depart d6finitif des troupes
bulgares au 9 juillet, avait 6t6 au pouvoir des puissances europiennes, car ce n'ktait que le 9 juillet A
onze heures du matin, que l'on signalait l'apparition
de la flotte hellene.
Nous n'avons pas eu ý nous plaindre personnellement du regime bulgare. Sans parler des soldats catholiques qui nous ont cause bien des consolations durant
leur sejour parmi nous, par leur fid6lit6 et leur bonne
tenue aux offices du dimanche, nous recevions parfois
la visite des officiers sup6rieurs, tant civils que militaires, desireux eux aussi, d'assister a la messe les
dimanches pour entendre precher en frangais. C'est
vous dire assez que, durant les huit mois de 1'occupation bulgare, les rapports de la Mission avec les autorites du pays ont toujours 6te des meilleurs a tous
6gards.
Mais, Grecs et Bulgare: etant sans cesse aux prises,
les choses ne pouvaient qu'empirer. Les postes etrangeres ne fonctionnaient plus; les bateaux de commerce

540 ne venaient plus approvisionner la ville depuis le mois
de mai; la censure des lettres au depart comme a
1'arriv6e 6tait rigoureuse; la circulation de pays a pays
interdite. C'ktait I'6tat de siege dans toute sarigueur.
Bien plus, les autorit6s bulgares venaient dans ces derniers temps, de miner le port de Cavalla; du coup,
c'6tait la famine a breve 6cheance.
Mais, en la fete de Notre-Dame des Prodiges,
9 juillet, a dix heures du matin, un petit coup de canon
parti d'un torpilleur grec nous annoncait la fin de tous
nos maux. Vous dire avec quel enthousiasme la population grecque de Cavalla accueillit ce petit navire, il
faut l'avoir vu pour s'en faire une idee.
Le drapeau grec flotte depuis sur chaque habitation, sur celle du riche aussi bien que sur celle du
pauvre. Pour nous, fideles aux traditions de la mission,
nous attendons dans le silence et la pribre, I'issue de
tant de changements. Comme nous l'avions fait sous
le r6gime vecu, nous avons 6tk pr6senter nos t6moignages de respectueuse ob6issance au nouveau gouvernement qui semble bien dispose pour tout le monde
en particulier. C'est ainsi qu'il vient de rendre a la
population turque les quelques mosquies enlevies par
les Bulgares. L'6glise bulgare de Saint-Lazare, en
particulier, leur a 6et de nouveau attribute. En un
mot, les Grecs semblent user d'une politique de minagement; puissent ces dispositions durer.
En attendant, nos oeuvres vont leur train ordinaire;
a vrai dire, elles n'ont pas eu beaucoup a souffrir de
ces deux guerres. L'6cole des Filles de la Charit6, aussi
bien que Ia n6tre, n'a pas cess6 de fonctionner durant
ces temps. Les 6lves y ont 6t6 tres assidus et tres
appliqu6s, Dieu merci!
Dernierement, nos sceurs apprenant que de nombreux
blesses de la guerre avaient 6ti conduits par ici, se

-

541 -

presenterent spontanement aupris des autorit6s
hellnes pour les soigner, dans la mcsure de leurs
moyens. L'offre ayant ete agr6ablement acceptbe, voilk
les soeurs occup6es depuis le 26 juillet, fete de l'octave de saint Vincent, a soigner les soldats grecs. Elles
vont deux fois par jour a l'h6pital international de la
ville, lequel est assez 6loign6 de leur residence, pour y
remplir leur office de charit6. Ceci leur sera peut-etre
de quelque utilitA pour leurs oeuvres a venir.
Comme vous venez de le voir, ce sont encore, des
Missionnaireset des Filles dela Charit6 de Macidoine,
ceux de Cavalla qui ont eu le moins a souffrir jusqu'aujourd'hui. Pleins de confiance en Dieu, nous
attendons de lui tout ce qu'il lui plaira!
Ph. ADVENIER.

CONSTANTINOPLE
On lit-dans l'Euvre desEiales d'Orient, num6ro d'aout r933:

Les rifugiis & Constantinople. -

Soeur Guerlin, visi-

tatrice des sceurs de Charit6, nous 6crit de Constantinople, A la date du 16 juillet:
, Nos pauvres Missions de Macedoine sont de nouveau cruellement 6prouv6es par cette guerre affreuse.
Partout c'est le fer, le feu, le sang et une 6pouvantable
misere. Comment cela finira-t-il?
" A Constantinople m&me, la misere grandit autour
de nous. Les 6migr6s de Salonique, d'Andrinople, de
Thrace, arrivent en bandes, par centaines a la fois.
Ce sont surtout de pauvres veuves, des jeunes filles,
des enfants et dans quel 6tat ! Tout devient de plus en
plus cher; et cependant, aux ceuvres dejk existantes
qu'il faut entretenir, s'ajoutent celles qu'il a fallu
crier pour secourir tant de malheureux. Aidez-nous,
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Monseigneur, i soulager 1'6pouvantable misere de ces
pauvres gens. n
L'importante revue le Correspondant, numero du 25 aout
1913, apprEcie ainsi ces iv•nements (page 822):

; La paix de Bucarest, qui met fin a deux terribles
guerres, ne parvient pas a calmer les inqui6tudes et
les agitations europ6ennes.
(, Cette paix a 6te d6finitivement sign6e le to aoft.
Sur deux points seulement I'accord n'a pu se faire, et
la conference les a supprim6s du traite. Ces points
restes en litige sont la question des statuts des &coles
et des 6glises en Thrace et en Macedoine, et celle des
dommages a accorder aux populations victimes de la
guerre.
,( Sur le premier point, les Bulgares demandaient
la r6ciprocit6. Mais M. Venizelos avait df r6pondre
que la loi grecque, tout en laissant la libert6 aux ecoles,
interdit en territoire grec l'ordination des prktres par
1'exarchat schismatique bulgare. Les Grecs ne pouvaient
done assurer que le libre usage des 6glises, promesse
que la d6elgation serbe ne voulait meme pas faire. Sur la question du d6dommagement, les Bulgares declarerent qu'ils ne pouvaient en accepter le principe :
c'eit 6t6 de leur part la reconnaissance implicite des
m6faits ou des atrocit6s qu'on leur imputait.
( Les points demeur6s en suspens seront done, ou
soumis a des arbitrages, ou rggl6s par des ententes
ulterieures. Mais pour le reste, les signatures sont
donn6es. La frontiire roumano-bulgare partira du
Danube, en amont de Turtukai, pour aboutir a la mer
Noire, au sud d'Ekrene. De plus, la Bulgarie d6mantelera dans un delai maximum de deux ans les fortifications de Roustchouk (sur le Danube, en amont de
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Turtukai), celles de Simla, et celles qui se trouvent
dans une zone de 20 kilometres autour de Baltchicth,
sur la mer Noire. La frontiere bulgare-serbe suivra, a
partir de Puratitza, I'ancienne frontiere turco-bulgare
et la ligne de partage des eaux entre le Vardar et la
Struma, la haute vall6e de la Strumitza restant cependant serbe: c'est-i-dire que Kotchana, Ichtip et Petchavo demeurent serbes. La frontiere greco-bulgare
partira de la frontiere bulgaro-serbe sur la crete de
Celascina-Planina et aboutira sur la mer Eg6e, a l'embouchure de la Mesta: c'est-a-dire que, non seulement
et bien entendu Saloniqje, mais Cavalla meme est
grecque. Des commissions mixtes, avec recours possible a 1'arbitrage, sont institutes pour executer dans
les quinze jours le trace des frontitres. La d6mobilisation est ordonn6e immediatement.
,<Bref, la Bulgarie sort de ces deux guerres,- dont
la seconde a eu pour cause son extraordinaire presomption et ses insoutenables pretentions A l'h6g&ala fois accrue et vaincue, grandie et humimonie, li6e. La Roumanie, sans coup ferir est apparue, au
contraire, comme l'arbitre des Balkans:c'est dans la
capitale m6me du roi Carol que le gouvernement de
MM. Majoresco et Take Jonesco a su, en onze jours,
sceller son succes. Ce gouvernement recueille la gloire
de la paix, dont MM. Pachitch, Venizelos et Voukotitch, presidents du Conseil de Serbie, de Grece et du
Mont6n6gro, peuvent aussi revendiquer leur large
part. ,
Le trait6 de Bucarest sera-t-il revise par les grandes
nations europ6ennes ? On ne le pense pas. A la date du
I6 aofit, la Revue hebdomadaire, constatant les r6sultats, 6crivait (page 426):
Apres la signature de la pair de Bucarest, la population des
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itat squi e partageront disormais les Balkans seraapproxi-

mativement :

kouanic ...
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. .
. . .
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II ressort de ces chiffres, ajoutait cette revue, que la Bulgarie, malgrd sa r6cente dtfaite, reooit en population nouvclle autant que ses deux vainqueurs.

Notre voeu pour les populations qui passent sous la
dlpendance de nouveaux gouvernements est que leur
condition sociale s'am6liore et que, nota'uiment, elles
jouissent de la libert6 religieuse.

ASIE
SYRIE
Lettre de M. SARLOUTTE, Supdrieur du college d'Antoura

a M. A. FIAT, Supirieurgnedral.
Antoura, le q juin 1913.

J'ai la douleur de vous annoncer la mort d'un de
nos bons anciens : le bon frere Leonard Delanuit, n6
a Eupen (Prusse rhenane, diocese de Cologne), le
17 fevrier 1836, entr6 dans la Congr6gation le
7 aoft 1854. II a rendu son ame a Dieu tout i 1'heure,
onze heures un quart de la nuit du 9 au io juin.
oVoila plusieurs ann6es que le bon frere Leonard se
reposait des longs et excellents travaux de sa vie. II
avait fait de s6rieuses etudes, et c'est par humilite
qu'il avait pr6f&r6 6tre frere de la Compagnie.
A Antoura, ce bon frere a rendu des services immenses. Professeur excellent de sciences, il 6tait
charg6 en meme temps de quelques services materiels
de la maison.
Son ceuvre principale et favorite fut la direction des
travaux pour l'6rection des batiments du Collhge,
refaits presque en entier par MM. Depeyre et Saliege.
Nous lui devons surtout notre belle chapelle de la

Vierge, si gracieuse et si solidement assise. En dehors
d'Antoura, il a bati le palais patriarcal maronite de
Bkerke, l'eglise de nos sceurs a Zouk, l'h6pital de nos
soeurs a Damas, la chapelle de nos soeurs i Tannourine.
Un accident l'avait priv6 d'un ceil; et depuis deux
ans, le seul qui lui restat etait perdu; sa grande souf-
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france 6tait de ne pouvoir plus s'occuper utilement, lui
qui avait &t6 toute sa vie si actif et si d6vou6. II passait alors.la majeure partie de ses journ6es a la chapelle a r6citer des rosaires, pour des intentions dont
il venait de temps a autre me faire l'6numeration, et
oh la Compagnie et vous, mon Pere, teniez la premiere
place, avec sa famille et surtout son frere et sa soeur,
l'un frere de la Congregation, la seconde, Fille de la
Charit6, a Metz. C'est le bon Dieu qui lui a tenu compagnie durant ces demieres annees, et c'est de Lui
seul qu'il se pr6occupait.
Je lui avais donn6 un de nos grands jeunes gens
comme lecteur; I'heure de la lecture spirituelle 6tait
fixte a une heure apres-midi; d&s midi, le pauvre frere
6tait a 1'attendre, son livre a la main. Ce qui nous a
surtout 6difies, c'est sa parfaite soumission a la volont6
de Dieu et sa r6signation. Des dimanche, il avait recu,
en pleine connaissance le saint viatique et 1'extremeonction; hier vers quatre heures aprbs-midi, nous
avons recit6 pros de lui les prieres des agonisants. II
est mort sans souffrances apparentes, et la cause d6terminante de sa mort, ajoutee a ses nombreuses infirmites, a 6t6 une enterite qui 6puisait le peu de forces
qui lui restaient.
C'est une relique d'Antoura qui disparait, il avait 6t6
m61l a sa vie, a ses progres, et il y a travaill6 en bon
frere de la Compagnie, devoue, soucieux des int6rets
de la maison, tres attachi a nos saintes Rggles. Nous
pensons I'enterrer, selon son d6sir, dans le caveau
creus6 pour M. Saliege, dans la grande chapelle, qui
est leur oeuvre a tous deux.
E. SARLOUTTE.
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DAMAS
Les Missions altholiques ont publiE (29 novembre 1912) la lette sui
vante, qui donne une vue generale des ceuvres des Lazaristes et des
sours de Saint-Vincentde-Paul & Damas.

Letlre de M. Henri ARTIS, missionnairelazariste.
Damas est une des plus anciennes villes d'Orient,
puisqueAbraham poursuivit jusque dans sonvoisinage
les quatre rois qui avaient devalise son neveu.
Damas a &te de tout temvs un centre de commerce
tres important. C'est l'entrepot entre Bagdad, Alep,
Mossoul et Beyrouth.
C'est une ville sainte des musulmans, car de Damas
part le pHlerinage annuel de La Mecque. Actuellement, il y a un chemin de fer entre Damas et Beyrouth,
Damas et Caiffa, Damas et La Mecque.
Pendant pros de cent ans capitale des Ommiades,
elle fut gouvern6e plus tard par Saladin qui y fut
enterr6 et dont le tombeau attire toujours de nombreux visiteurs.
Comme souvenirs religieux, Damas rappelle la
conversion de saint Paul et son bapteme par Ananie.
C'est a Damas que naquit saint Jean Damascene, dont
la tete est conserv6e dans un reliquaire au milieu de
la grande mosqu6e.

Damas compte au moins 35oooo habitants et se
divise en trois grandes parties : 1" les bazars et le
quartier chr6tien; 2° Salahieh, et 3* le Midan.
i° C'est dans le quartier chretien que r6sident le
patriarche grec catholique, le patriarche grec schismatique, 1'6veque syrien et le repr6sentant de l'6veque
maronite, la plupart des consulats, le college frangais
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des Lazaristes '35o 61eves), les maisons des Jesuites
et des Franciscains, les 6coles des Filles de la Chariti
qui instruisent pros de 700 enfants, enfin l'h6pital
frangais tenu encore par les Filles de la Charit6.
2" Salahieh est un immense faubourg plus elev6 que
le reste de la ville et oh habitent le wali et quelques
grandes families musulmanes.
3' Le Midan, o6 nous sommes depuis 1907, compte
7o ooo Ames, dont 3 ooo Grecs catholiques et 3 ooo Grecs
orthodoxes; le reste est musulman. On y trouve des
families anciennes et tres respectables.
*

Que faisons-nous dans ce vaste quartier et quelles y
sont nos oeuvres?...
Sur les instances r&itiries des habitants approuvies
par le patriarche grec catholique, nous avons la direction d'une icole de garcons qui compte en ce moment
200oo lves dont les neuf dixiemes sont catholiques. Ce
nombre serait facilement d6pass6 si nos ressources
nous permettaient d'en recevoir sans leur demander
une minime pension. Nous leur enseignons le cat&chisme, le francais, l'arabe et I'arithm6tique.
Le local que les habitants ont mis a notre disposition est bien petit pour tout ce monde; il nous faudrait une cour deux fois plus vaste afin que ces enfants
puissent jouer et se dibattre a leur aise. Nos classes
sont d6pourvues du n6cessaire; une modeste croix en
compose tout le mobilier scolaire.
D'autre part, nous ne pouvons trop compter sur
1'argent de ces braves gens qui, en g6n6ral, sont pauvres ou de condition moyenne. Ce sont des ouvriers,
masons, tailleurs de pierres, qui gagnent peniblement
leur vie. Ils ont meme contracte des dettes afin de
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pouvoir restaurer un peu l'icole qu'ils nous ont confi&e.
Pour tant d'&ives, nous ne sommes que cinq pro-

fesseurs : deux Lazaristes et trois auxiliaires dont
deux pr&tres grecs. 11 nous faudrait trois autres collaborateurs pour que les cours fussent bien ordonas ;
mais oi trouver de quoi les payer?... Ce n'est pas le

travail qui nous manque; mais notre peine est adoucie
par la jie ed voir le bien se faire peu a peu. DBji,
une difference sensible se remarqec chez nos 61 yves
Ils sont plus dociles, plus laborjeux et toujours tris
pieux.
Nous avons pu leur faire jouer un., petite piece en
frangais et une autre en arabe; tous les assistants en
furent enchantes.
*

*

A cette aeuvre si belle, nous avoas di en joindre
une autre non moins interessante.

Depuis le Io janvier, nous avons ouvert trois classes
du soir pour les jeunes gens de dix A vingt ans. Occupes tout le jour a leurs travaux, ils ne savent la plupart ni lire ni

icrire et surtout ils ignorent leur religion.

Une centaine se sont fait inscrire, et tous les soirs, de
six a huit heures, ils viennent nombreux refaire 'instruction qu'is n'ont pu acquirir danw leur jeunesse.
Tout est gratuit pour eux. C'est a aous a payer les
trois professeurs, les livres et 'eclairage. Quelques
bonnes ames nous ont donn6 un premier secours, mais
insuffisant.

Dejki tons ces jeunes gens se sont confesses et nous
avons eu une communion g6n6rale de soixante d'entre
eux. C'6tait un spectacle bien emouvant et le bon
cure de la paroisse ne pouvait retenir ses larmes.
Que de bien A faire a cette jeunesse! Ah! si nous
avious un jardin ou une salle de reunion pour garder
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ces enfants le dimanche et les empecher d'aller flaner
dans les rues oii ils voient et entendent ce qu'ils
devraient ignorer, oi ils jouent et perdent le peu
d'argent qu'ils ont p6niblement gagn6 dans la semaine!
Quelques milliers de francs suffiraient pour acheter
un terrain. Nous comptons beaucoup sur la Providence. Daigne saint Joseph, que nous avons 6tabli
patron de cette ecole du soir, inspirer a quelque bonne
ame d6vou6e a son cuite la pens6e de nous vcnir en
aide ! Les plus petits dons seront recus avec reconnaissance.
Non loin de nous, les Filles de la Charite ont aussi
ouvert une icole qui compte d6jA 3oo jeunes filles
presque toutes catholiques et une centaine de gartonnets. De plus, elles ont ouvert un dispensaire oii un
grand nombre de malades viennent se faire soigner.
Comme vous le voyez, nos oeuvres d6ji bien belles
promettent, dans un avenir prochain, d'etre plus florissantes encore. Mais c'est la pauvret6 de Bethleem.

CHINE
!VeNEMENTS

GENERAUX DE CHINE

D'importants 6evnements se sont accomplis en Chine
depuis quelque temps.
II faut mentionner la reunion de l'Assembl6e nationale qui a eu lieu le 8 avril 1913. Mais, par suite de
circonstances diverses, elle a ajourn6 l'Mlection du
president d6finitif de la R6publique; M. Yuen Chi Kai
est toujours le president provisoire.
Le 27 avril 1913 a 6t6 signe un emprunt important,
necessaire afin de pourvoir a l'administration du pays.
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Les fonds sont fournis par les cinq pays suivants :
I'Angleterre, la France, l'Allemagne, la Russie et le
Japon.On avait d'abord parl6 de (sextuple syndicat ,,
parce que les Etats-Unis en faisaient partie; ils se
sont ensuite retires de cette combinaison.
Les difficult6s survenues soit pour 1'emprunt, soit
pour la date de l'6lection du president d6finitif de la
Republique viennent des dissentiments entre les differents partis. Un journal chinois 6numire ainsi ces
partis :
a Les quatre partis chinois sont les suivants : le
Konghoutang, le Tonhitang, le Kouohmintang et le
Mingtchoutang.
, Le Konghoutang est le parti du passi; le Toinhitang est le parti du prisent; le Kouohmintang est le
parti de l'avenir. Quant au Mingtchoutang qui est
encore dans son enfance, nous ne savons pas s'il peut
continuer a exister ou non.
t Telle est la situation des quatre partis politiques
chinois. n
Enfin le plus grave des 6venements g6ntraux de la
Chine en ces derniers mois est la r6bellion ou 'insurrection d'une partie des provinces du Sud contre le
gouvernement regulier du Nord,'c'est-a-dire de PMkin.
Les lettres suivantes donneront des renseignements a
ce sujet.
L'INSURRECTION DU SUD EN CHINE
La Chine est comme partag6e pour son territoire en
deux parties par le grand fleuve le Yang-Ts6 : au nord
est P6kin oil reside le gouvernement r6gulier actuel;
au sud, Nankin avec plusieurs tres grandes villes des
provinces du Kiang-Si, du Tch6-Kiang, etc.
Le Journal fEcho de Chine donne sur 1'insurrection
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du Sud, dans son num6ro du 26 juillet 1613, les renseignements generaux que nous transcrivons ici en
partie.
" Toutes les questions d'actualit6 chinoise ont disparu
cette semaine devant la gravit6 des evinements du
Yang-Ts6.
, Le pr6texte de la lutte fut l'arriv6e au Kiang-Si de
troupes du Nord. La situation depuis quelque temps
paraissait trouble et le gouvernement de P6kin avait
cru sage de prendre quelques pr6cautions. Les autorit6s militaires provinciales d6clarerent que si les
troupes du Nord p6n6traient dans la province, il y
aurait bataille. C'6tait une querelle d'Allemand ; le
gouvernement central aurait plut6t renforc6 que retir6
ses troupes. On sait la suite.
( L'arriv6e sur les lieux de Li Lieh-tchoun, 1'extoutou du Kiang-Si destitu6 par Yuen Che Kai, acc616ra
le mouvement; c'6tait lui, d'ailleurs, qui dbs l'origine
le conduisait en sous-main, de concert avec HoangHsing.
, Les journaux kouomingtang signalerent comme
un triomphe les premiers engagements. A les en croire,
l'armie du Nord etait 6cras6e. II fallut bient6t en rabattre. Des renseignements, de source sire ceux-la,
montrent de facon indiscutable que les Sudistes ont d&
se retirer.
(t Le parti Kouomingtang a pr6sent6 le mouvement
actuel comme un mouvement populaire des provinces
du Sud contre la tyrannie de Yuen Che Kai, mais il ne
reussit guere. Les organes de ce parti ont beau dire
que huit provinces ont proclame leur ind6pendance, la
v6rit6, c'est que la masse de la population n'a aucune
part a la rebellion. Les troupes qui n'ont pas kt6 travaillIes par les chefs rebelles se soucient peu de se
mettre a leur remorque, etles bateaux de guerre, places
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dans itne situation d6licate, prfifrent en certains cas
partir pour des croisieres probl6matiques ou des destinations impr6cises, de peur d'&tre oblig6es de se
prononcer pour ou contre.
( Au fond, le sentiment general est que Yuen Che Kai
doit avoirle dessus. On sait que les troupes du Kiang-Si,
demoralis6es par la d6faite, sont en outre d6pourvues
de munitions. 11 est done a pr6voir que la rebellion va
s'6mietter.

t Dans le Kouangtong, province-mere du Kouomingtang, I'ordre n'a d'ailleurs pas 6te trouble. Nulle part
l'insurrection n'a pris cette forme g6neralisbe qui a
marqu6 la r6volution. ,
D'apres une d6peche de P6kin, un d6cret du pr6sident Yuen Che Kai retira i Sun Yat-sen son emploi
de directeur gen6ral des chemins de fer. Celui-ci a
quitte la Chine et s'est retire au Japon.
A Shanghai, le 23 juillet, les Sudistes ouvrirent le
feu contre l'arsenal, mais apres un combat violent
I'avantage resta aux troupes du gouvernement.
C'est surtout dans la province du Kiang-Si que les
insurg6s avaient r6uni leurs forces. Voici quelques
nouvelles que nos confreres nous ont envoy6es.

TCHE-KIANG
Lettre de M. MEYRAT, missionnaire lazarisle,
4 M. MtOUT, Assistant e Paris.

19x3.
Pr6paree depuis longtemps, la r6volution, ou rebellion, comme ils disent dans le Nord, 6clata a Kiu-Kiang,
dans le Kiansi, le 12 juillet courant. Depuis lors, elle
a pris une extension effrayante, bien que pas assez
g6n6rale au gr6 des Sudistes, qui esp6raient que
Kia-Shirng (Tchb-Kiang), le 3i juillet
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toutes les neuf provinces au sud du Fleuve Bleu donneraient leur adhesion effective. 11 y eut des hesitants
et des prudents, qui voulaient voir de quel c6te soufflerait le vent. Et cela a beaucoup circonscrit le mouvement, vu les avantages rapides et serieux remportes
jusqu'a ce jour par les troupes du gouvernement.
Actuellement, il n'y a de reellement engage par les
armes contre le president Yuen Che Kai, que les quatre
provinces du Kiang-Si, du Kiansou (Shanghai), du
Fokien et de Canton.
Apres deux semaines de combats, la situation est a
peu pres la suivante : au Kiansi, a Kiu-Kiang, apres de
forts engagements, les sudistes ont du se retirer, et
de la ville et des forts qui commandent l'entree du lac
Poyang. La, nos confreres de la Concession et ceux
de la ville, n'ont eu a souffrir que de l'incertitude et
des dangers g6n6raux d'une telle situation. De meme,
les Filles de la Charite des deux 6tablissements, qui,
en plus, ont eu du travail nuit et jour pour le soin des
blesses nordistes. Nos confreres missionnaires, qui
etaient montes dans le petit sanatorium de Kuling,
ont iti s6parbs de toute communication avec la ville
pendant quelques jours; probablement, les troupes
nordistes feront 6vacuer cette station par tous les
Europiens, qui s'y trouvent au nombre de sept cents,
en vue d'une nouvelle attaque des rebelles. Cette montagne est d'une grande valeur strategique pour la
d6fense de Kiu-Kiang.
A Nanking, oi se trouve concentree I'arm6e principale des rebelles, on s'attend a une bataille decisive
dans quelques jours. Les forces opposbes sont en contact, et l'on espere beaucoup que de l'issue de cette
bataille sortira la conclusion de cette malheureuse
aýfaire.
A Shanghai, troisieme champ de bataile, il se passe
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des choses fort graves et imprevues. Juste avant
l'explosion, le president avait opportunement remplace
la garnison sudiste du grand et important arsenal,
situd en dehors des Concessions et de la villechinoise,
par une garnison de mille cinq cents soldats du Nord.
Ceci exaspira le parti oppose, qui, le mardi 22 juillet,
commenca l'attaque, et la reprit les trois nuits suivantes. En face de l'arsenal etaient sept croiseurs ou
canonnicres chinoises, qui an dernier moment, se diclarerent loyales et appuyerent de leur artillerie puissante les d6fenseurs de 1'arsenal; en ces conditions,
les Nordistes avaient, et ont encore le dessus.
Ici, il me faut vous parler du danger et des ennuis
qui en ont rbsult6 pour notre procure de Shanghai et
pour nos ktablissements des Filles de la Charit6. Parmi
toutes nos maisons, les plus exposees sont la maison
centrale des Filles de la Charit6, l'h6pital SainteMarie et la procure de nos confreres; ces trois etablissements sent en effet aux limites des Concessions
europ6ennes, que les troupes 6trangires protigent.
Mais apr6s la premiere et la seconde nuit de combat,
les attaquants furent refoules des voisinages de l'arsenal jusqu'aux confins des limites des Concessions et
de la ville chinoise. A partir de ce moment, nos confreres et soeurs n'eurent plus seulement a passer des
nuits blanches a cause du bruit horrible du bombardement et de la fusillade, mais ils commencdrent a recevoir eux-memes les coups mal diriges. Et ces coups
deviennent de plus en plus nombreux et dangereux;
les croiseurs bombardent avec des shrapnels les camps
ennemis, et la distance est de 3 a 4 kilometres, alors
que les retranchements vis6s, touchent imm6diatement
aux Concessions (surtout la francaise). Aussi le danger est-il si grand et les dommages si forts, que les
consuls, pri6s par les habitants europiens et chinois,
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out pris sur eux de faire occuper militairement les
abords des autres Concessions, pour qu'elles ne subissent pas le meme sort que les faubourgs de la ville
chinoise et la Concession francaise. A l'h6pital SainteMarie, des balles ont cass6 les vittes, quelques-unes
ont meme p6n6tri dans les v6randas. M. Segond, qui
y est pour le moment, et qui va tous les matins dire
la messe .la maison centrale des Filles de la Charit6,
distante seulement d'un kilometre, a dfichanger son

itinmraire ordinaire et faire un grand detour; il avait
vu une balle perdue tomber a quelques pas de lui.
Des .balles et des obus sont venus &clater au-dessus
de 'a procure et de la maison centrale.
Ici, a Kia-shing, a 1oo kilometres de Shanghai,

nous jouissons pour le moment de la paix, bien que
la loi martiale ait 6t6 proclambe, ou peutetre a cause
de cela. Le gouverneur du Chekiang ayant d'abord
fait proclamer la neutraliti de la province, puis s'tant
rang6 du c6te nord, les Snrdistes, par crainte d'une

attaque par derriere, ont d6moli deux grands ponts de
la ligne de Kia-shing i Shanghai. II ne nous reste que
les communications par les petits vapeurs, remorquant
les barques. Encore doivent-ils faire un d6tour de
3o kilometres pour sortir de Shanghai sans passer par
la riviire ferm6e par la flotte et les canons de I'arsenal. Le voyage dure douze heures et plus, au lieu de
deux.

Nous esp6rons que toute cette bourrasque passera
promptement. II semble que nulle part nos missions
n'aient eu i souffrir de cet 6tat de guerre, autrement
que par une certaine gene dans la circulation; mais a
ce moment, les missions sont termin&es; et le mal n'est,
encore une fois, pas bien grand. Mais a plaindre est
le pauvre peuple qui souffre fort-de cette situation, et
de la part des militaires et de la part des brigands
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qui profitent des circonstances pour exercer leur mitier plus

.

l'aise.
Jules MEYRAT.

KIANG-SI
Lettre de M. ROSSIGNOL, Pritre de la Mission,
a M. MILON, Secritaire gineral.
Kiu.Kiang, 17 juillet 1913.

Ces quelques mots -crits a la hite vous mettront au
courant de notre situation au Kiang-Si, au moins
Kiu-Kiang.
SC'est la guerre qui a 6clat6 le 12, c'est-a-dire samedi
dernier. Depuis le renversement de la dynastie et
1'6tablissement de la R6publique, plusieurs provinces
du Sud avaient fait la sourde oreille et refusaient de
se soumettre a Yuen Che Kai, president provisoire de
la R6publique; notre Ly (Lie-kiong) 6tait un des principaux. Sans arborer l'etendard de la revolte, il faisait
ses affaires tout seul, c'est-k-dire faisait des emprunts,
dressait des soldats, prelevait des imp6ts particuliers,
construisait des forts et des routes, faisait venir des
armes d'Europe; vers le mois de mai, le gouvernement de PIkin, fatigue, a envoy6 des troupes pour le
mettre sur le garde a vous. Ly, toutou, a r6uni alors,
lui aussi, ses soldats comme pour r6sister en signe de
protestation; mais finalement se voyant d6laiss6 par
I'opinion publique et par une partie des autres provinces qui .'taient de son parti, il s'est soumis; il a fait
r6trograder ses troupes et il a m4me abandonne son
poste et la province. On croyait tout fini et le pays'
pacifi6, lorsque vendredi dernier, II juillet, vers la
nuit, quelques milliers de soldats sont arrives du c6t6
du Houpi, ont d6barque a c6t6 de la gare et se sont
empar6s silencieusement du chemin de fer. Les soldats
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du Kiang-Si camp6s a Tengan, au nombre de quatre
mille environ, ont pris les armes et les deux partis se
sont rencontr6s . Lienfatoung et a Shaho, c'est-a-dire
a 5 et a 15 kilometres di- Kiou-Kiang ville.
Le g6n6ral des troupes du Nord, Ly-Shun, s'est pr&sent6 chez nous vers midi; il nous a expliqu la situation et a demand6 qu'on arbore la Croix-Rouge dans
notre h6pital. Trois m6decins, celui de la Concession
et deux Anglais (Am6ricains) des navires de guerre
se mettent aussit6t a aiguiser leurs instruments; nos
bonnes soeurs de la Charit6 pr6parent lits, bandes, etc.;
les 6coles sont licenciees, lorsque tout a coup les
coups de canon grondent et on entend les fusillades.
Bient6t deux blesses, puis vingt-six nous arrivent. Le
combat n'a pas cess6 durant le 12 et le 13; peu de
blesses cependant nous sont arrives, quatre-vingts environ, mais quelle horreur! Le nombre de ceux qui sont
d6laisses sur leslieux du combat est, parait-il considerable.
Les troupes du Sud ayant recul6 sur les hauteurs du
Kuling occupent une position imprenable; ces troupes
se plaisent a bombarder dans la plaine les soldats du
Nord. Le 15 et le 16, c'est-a-dire hier et avant-hier, il
y a eu un armistice pour enterrer les morts et se ravitailler.
Les troupes du Nord qui d'abord ne se composaient
que d'une avant-garde deviennent fort nombreuses:
on parle de quarante mille hommes d6ja arrives. Trois
corps d'armee se forment pour attaquer le Kiang-Si
par Houk6ou, oh ils trouveront des forts imprenables;
par Koutang oi ils auront a contourner et a escalader
les montagnes de Kuling. Les Europ6ens, qui, i cause
des chaleurs de la saison, ont d6ja gravi les hauteurs,
seront obliges d'abandonner leurs bingalots. On dit
que deux ont d6ja kt6 tugs et que les autres sont dans
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la dktresse ne sachant comment descendre, car toutes
les voies de communication sont fermies ou dangereuses. MM. Domergue et Hauspie se trouvent, eux
aussi, la-haut, pour se reposer des fatigues; impossible
d'avoir de leurs nouvelles. Le troisieme corps a pris la
direction de Tengan et suit la ligne du chemin de fer
par Sha-ho; il trouvera une resistance tres forte, car
c'est la voie de Nanchang, capitale de la province,
et Tengan est le camp retranch6 des r6volutionnaires.
Ici, a Kiu-Kiang, nous vivons dans les transes; les
troupes de l'interieur de la ville, 2oooou 3ooo hommes,
sont pour le Sud; celles des forts, c'est-a-dire celles
de l'ext6rieur sont pour le Nord. Si une rencontre
eclate, ce sera tres grave; aussi la population effaree
cherche a fuir. Mais oi aller? toutes les voies sont ferm6es ou peu sores. Sur la Concession anglaise, nous
sommes plus en sarete. II n'y a plus d'6coles, les salles
sont dispos6es pour recevoir les blesses.
Le general du Nord demande, parait-il, que les
Europeens 6vacuent la Concession; mais le consul a
demande au general de vouloir bien faire l'inventaire
des biens des 6trangers et d'estimer la valeur de chaque
domaine; il a dit qu'alors, si le gouvernement chinois
repond -des d6gits, on consentira a evacuer; sinon
aucun Europ6en ne quittera la region. A cela, le g6neral n'a rien r6pondu, mais nous sommes gardis par des
bateaux de guerre europ&ens qui stationnent sur le
grand fleuve.
Pour nos sceurs de la Charit6 et leurs ceuvres, en
ville, elles sont plus abandonnees; je me transporte
chaque jour en ville pour les rassurer; le mouvement
n'est pas dirige contre nous. Des balles et des boulets
pourraient a la rigueur s'egarer, mais le danger est
g6n6ral; elles sent et nous sommes a la garde de Dieu.
Si les forces du Nord soot formidables, le Sud ne
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rtsistera pas longtemps, car il n'a pas assez d'argent;
le gouvernement a fait un emprunt et it pourra encore

emprunter plus facilement que le Sud, qui n'est'qu'un
pays en revolte. Si le Kiang-Si seul resiste, les rebelles
seront bient6t soumis; si les sept provinces se trouvent etre de la partie comme on dit, alors ce sera une
guerre vraie et organisee entre le Nord et le Sud, et il
nous faudra patienter longtemps et peut-4tre meme
souffrir beaucoup. Comme les voies de communication
sont interrompues ou dangereuses, nous ne savons pas
ce qui se passe ailleurs, pas m&me dans l'interieur du
Kiang-Si.
A la terreur de la guerre est venu s'ajouter avanthier au soir un coup de tonnerre formidable qui a
kclat6 vers cinq heures du soir sur notre cathedrale.
Jugez de la frayeur et de l'impression morale produite
sur les esprits; car, en Chine, on estime qu'il n'y a
que des mauvaises gens qui recoivent de pareilles visites; les degAts sont en somme pen considerables
mais pas mal de carreaux ont vole en eclat.
Notre avenir est done incertain, nous sommes sur le
qui-vive et a la garde de Dieu.
J.-B. RoSSIGNOL.
Lettre du meme.
Kiu-Kiang, le i1' aoit 1913.

Je vous ai envoy6, il y a quelques jours, une lettre
sur notre situation i Kiu-Kiang. Voici la suite des iev-

nements. Les troupes sudistes de l'interieur des murs,
se voyant tres faibles, ont rendu les armes et ont pris
fait et cause pour le parti nordiste. Ce n'etait pas sincare comnne on l'a vu depuis, mais cela a neanmoins
permis aux soldats du Nord d'entrer dans la ville sans
coup ferir et par la l'effusion du sang a 6etC vitie. Le
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premier corps d'arm6e dirig6 contre Hou-keou a pu
arriver sans une forte resistance en face des forts de
Housk6ou et, grace aux navires de guerre qui ont reduit
les forts, les Sudistes ont du reculer et c6der canons et
munitions : la place est done prise.
Le r6sidence de M. Kin :1) a peu souffert; quelques
soldats cependant ont bris6 portes et fenetres, ont fait
main basse sur les quelques dollars de M. Kin et sont
repartis; ils ont bien droit h quelque butin de guerre.
Pendant trois jours les soldats du Nord ont eu pleine
et entiere libert6 dans la ville.
Le nombre des tues des deux c6tes nous est inconnu:
les versions sont diverses. A l'h6pital, nous avons recu
une centaine de blesses environ; mais comme chaque
parti a organis6 une Croix-Rouge et panse ses bless6s,
il nous est difficile d'avoir un chiffre exact de leurs
pertes. Parmi les soldats du Nord, ily a beaucoup de
chr6tiens baptis6s qui se presentent pour se confesser
et demander des m6dailles; le g6neral en chef Toantse-kai est venu ces jours derniers visiter notre h6pital
et les blesses; la Mission catholique est en tres bons
rapports avec les divers chefs des armies du gouvernement, ce qu'on regarde comme un honneur pour nous.
Les protestants, au contraire, perdent beaucoup de
leur influence, car les principaux chefs r6volutionnaires comme Sun-Ya-tsen, Hoang-shing, etc., se
disent protestants.
Esperons que Dieu va nous accorder bient6t la paix,
nous la d6sirons de tout cceur; nos oeuvres sont en soufhrance et le personnel dans une crainte continuelle.
Dans le Kiang-P6, la moisson est excellente; nos
chr4tiens jouissent de l'abondance et sont dans la consolation; les eaux du fleuve 6tant fort basses, les inon(1) M. Kin tJoseph), lazaristc, i la maison de Kiang-Pi.
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dations ne sont plus redouter.Dans le Kiang-Nan,au
contraire, les moissons ont it6 ravag6es par les troupes;
des milliers de chevaux du Nord ont tout an6anti; la
population, effar6e, a di fuir; les cochons, les poules,
les bceufs sont devenus la proie des soldats qui ont fait
main basse sur tout ce qui leur a 6t6 utile. Aussi c'est
la d6tresse pour ces pauvres gens; l'ann6evadonc ktre
p6nible pour la population de Kiang-Nan et du KiangSi.
Ce qui rend les rivolutionnaires plus audacieux,
c'est la pr6sence, dit-on, d'un grand nombre de Japonais qui soutiennent les Sudistes au point que le gouvernement chinois lui-m6me en est emu. C'est public.
Mais Yuen Che Kai n'est pas d6cid6e c6der; vu surtout qu'il se sent fort de l'appui moral des puissances
europ6ennes.
J.-B. RossIGNoL.
Depuis lors, Nan-Tchang capitale, du Kiang-Si, et
Nankin ont &teoccupies - 19 aoit et I" septembre par les troupes du gouvernement.

AFRIQUE
ALGERIE
Le journal la Dpiche alg&rienne, du mardi 21 janvier 1913, a donni
la note suivante:

LES MARTYRS

DU MOLE

Nous avons publiC ricemment le vceu de notre collaborateur H. Klein, tendant a l'erection a 1'Amiraut6
d'un monument consacrant la mbmoire des milliers
d'esclaves chritiens morts en ce lieu et an sommet
duquel serait dress6e la pice ligendaire t la Consulaire 1,, dont le ministre de la Marine a ordonn6 la
retrocession &Alger.

Sur la proposition de notre ami, le Comiti du Vieil
Alger a plac6 i l'entree du m6le les inscriptions suivantes :
AU PERE LE VACHER,
CONSUL DE FRANCE A ALGER,
QUE LES TURCS,
EN

1683,

MIRENT A MORT
ICI
A LA BOUCHE D'UN CANON
PENDANT LE BOMBARDEMENT DE LA VILLE
PAR DUQUESNE.

HOMMAGE A PIOLLE,
CONSUL DE FRANCE A ALGER,
AU PERE MONTMASSON,
VICAIRE APOSTOLIQUE,
AU F. FRANCILLON
ET AUX QUARANTE MARINS FRANA\IS
QUI, LORS DU- BOMBARDEMENT DE 1688.
SUBIRENT ICI LE SUPPLICE DU CANON,
AUQUEL CINQ ANS AUPARAVANT,
AVAIT ETE CONDAMNI LE P. LEVACHER
ET VINGT DE SES COMPATRIOTES.
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Ces inscriptions ont 6t6 inaugurees hier.
Nous souhaitons A notre ami, M. Klein, de riussir A
faire eriger dans le cadre historique de la darse le monument par lequel se perp6tuera le souvenir des innombrables , martyrs du m6le , et au sujet duquel il se
preoccupe de constituer un comit6.

MADAGASCAR
Des trois vicariats apostoliques existant a Madagascar, le vicariat de Madagascar central vient d'etre
partag6. Un nouveau vicariat apostolique ayant pour
centre Fianarantsoa en fut d6tach6 d'abord (Lettr.
ap. du Io mai 1913); puis, une autre partie encore,
ayaut pour centre Betafo, devint une pr6fecture apostolique distincte confide aux Peres de la Salette (D6cret
de la Sacr6e Congregation de la Propagande du
15 mai g913).
Un autre d6cret de la Propagande (20 mai 1913) a
chang6 les noms des vicariats.
Contrairement a l'usage g6ndralement adopt6, les
quatre vicariats et la Prefecture apostolique emprunteront leurs noms aux villes ou se trouve la r6sidence
principale des quatre vicaires apostoliques et du
pr6fet.
Voici, d'apres cela, les d6nominations de ces cinq
provinces eccl6siastiques :
Vicariat apostolique de Diego-Suarez, vicariat apostolique de Tananarive, vicariat apostolique de Fianarantsoa, vicariat apostolique de Fort-Dauphin, prefecture apostolique de Betafo.
Un d6cret du xI mars r913, rendu par le Pr6sident
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de la R6publique franqaise sur la proposition du ministre des Colonies, M. J. Morel, rggle l'cxercice des
cultes a Madagascar. Ce reglement pourra mcttre fin
Sun certain nombre de difficiltCs. Nous le reproduisons plus loin parmi les ( Documents et renseignements ,.

AMERIQUE
PANAMA
Lettre de M. ALLOT, Pritrede la Mission,
h M. A. FIAT, Supgrieur gindral.
Empire, Canal-Z6ne, le 13 juin 1913.

Voici oh en est a Panama la mission du Canal-Zone,
Aprbs mon rapport de janvier 1909, sur cette mission,
et celui si pressant de Mgr Arboleda, comme visiteur
extraordinaire, en mars 1909, vous aviez la bont6 d'autoriser la fondation d'une r6sidence a Empire. En
mai 1909, la Providence permettait que la Commission
du Canal me fournit gratuitement une .petite maison
meublIe. Je n'attendais plus alors que les confr'res qui
pourraient m'&tre envoy 6 s et je me mettais tout A
I'ceuvre.
En janvier 1911, apres une attentede deux ans, dans

l'impossibilit6 de continuer a vivre seul, A la vue du
bienimmense a faire, je vous demandai le transfert de
la mission A nos confreres am6ricains, avec la complete approbation des deux visiteurs interess6s,
MM. Bret et Mac Hale.
Entre temps, en vue de cette future communaut6, la
Commission du Canal, toujours tres bonne pour moi,
reparait de fond en comble et me c6dait une vieille et
grande maison situ6e au pied m6me de I'eglise. Aide
de mes bons paroissiens, je payai toutes ces r6parations, j'achetai cette maison, et ainsi la paroisse a
maintenant pour ses ceuvres et reunions, et pour la
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communaut6 une maison de 25ooo francs, absolument
libre de toute dette ou imposition.
Mais, h6las! les confreres stables ne sont jamais
venus ! En aoit 1911, me vint M. Mac Carthy, mais il
n'a pu rester que huit mois. En septembre 1912,
M. Bret m'envoyait M. Machado, de Colombie; mais,
malade, il n'est rest6 que trois mois.
Et ainsi, je suis toujours seul depuis quatre ans...

En arrivant a Empire, je trouvai 1'6glise avec le
strict n6cessaire, mais delaissee au milieu des herbes
et des broussailles, sans le tres saint Sacrement, ne
s'ouvrant que le dimanche pour une seule messe, avec
une assistance de quatre-vingts a cent personnes. Je
n'avais presque jamais de communions, et au plus
quarante a cinquante au temps pascal pour cette premiere ann6e 19o9.
Aujourd'hui cinq cents ou six cents personnes chaque
dimanche, assistent aux offices, c'est-a-dire, deux
messes, catechisme', vepres et b6n6diction du tres
saint Sacrement. II y a de nombreuses communions
chaque dimanche et en semaine. Le seul jour de
Piques il y a eu deux cents communions. Le bon Dieu
est 1l tout le temps, et l'eglise est ouverte toute la
journee.
Des missions ont 6t6 donn6es chaque ann6e par nos
bons confreres des E.tats-Unis (en anglais, et je donnais la traduction en francais); elles ont fait un bien
immense. Cette ann6e surtout, le succLs a d6passe toute
nos esp6rances avec les cinq cents communions de la
Mission. Bref j'en suis venu, Dieu aidant, et la police
du Canal-Zone donnant main forte, a n'avoir plus parmi
nos catholiques creoles un seul m6nage vivant irr6gu-
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lierement, ni meme un seul concubinaire vivant publiquement comme tel. Or, ces honteuses plaies sociales
sont tris invt6rires dans ces contries.
Je serais trop long si je vous donnais une relation de
ces oeuvres paroissiales, avec nos offices en vrai plainchant; avec nos mois de Marie, du Rosaire, notre
Avent, notre Careme oi les bons fidEes remplissent
l'6glise trois fois la semaine le soir, et oiu avec grande
attention ils 'coutent les instructions toujours donn6es
en deux langues, l'anglais et le franqais, et souvent
aussi en espagnol.

Vousseriez certainement content de voir cette petite

6glise de bois toujours simple et modeste, mais si bien
paree de tentures et de fleurs, avec son exterieur orn6
de magnifiques parterres, avec ses belles processions
ext6rieures de la sainte Vierge.
II y a deux associations pour nos catholiques ambricains, il y a trois mutuelles catholiques pour nos
creoles, et I'association du Saint-Nom-de-Jesus pour
tous; ces associations m'aident puissamment dans cette
belle mission.
Bref, pour ces ceuvres et cette 6glise j'ai pu d6penser
chaque annie en moyenne 5 ooo francs, dont 12 oo francs
pour les missions. II a &et possible de construire une
maison de 2500o

francs. j'ai done eu en quatre ans de

la g6n6rosit6 de mes fidles environ 6o000 francs.
Je serais incomplet et ingrat si je ne vous disais un
mot de la grande bont6 de la Commission du Canal a
notre egard. Elle nous aide de tout son pouvoir, et le
colonel Goethals, president de la Commission, est vraiment charmant de d6licatesses et d'attentions pour moi
et pour notre ceuvre catholique.
ous le oye
Pourtant

depuis quatre ans je suis en

Pourtant, vous le voyez, depuis quatre ans je suis en
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rbalite seul pour cette belle paroisse avec ses oeuvres
multiples. Cette Mission a plus de 5o kilometres sur
40 kilometres. Et je ne vous ai pas parl6 de cette vraie
vie apostolique dans mes visites a la campagne, aux
naturels du pays... avec des 6tapes de huit, dix,
douze heures par jour et A pied, par des sentiers de
montagnes a peine fray6s dans la brousse et les forkts
vierges. S'il vous 6tait donn6 de voir comment le pretre
est accueilli par ces bons habitants qui vivent comme
perdus au milieu des bois, et comme ils sont reconnaissants de cette premiere visite du pr&tre, vous en seriez
touch6. VoilU une oeuvre d'avenir et de rig6n6ration.
Ferd. ALLOT.

BRESIL
Par d6cret de la Sacr6e Congregation Consistoriale
du 21 juin 1913, a 6t6 nomm6e 6vque de Florianopolis
(stat de Sainte-Catherine, Brisil), M. Jean Borges
Quintao, de la Congregation de la Mission, Superieur
du s6minaire de Curytiba (Brisil).

REPUBLIQUE ARGENTINE
CORDOBA
Lettre de M. GEORGE, Pr4tre de la Mission,
e M. A. FIAT, Supbricur gdnial.
Cordoba, calle Belgrano, 647; le 21 avril x913.

Me voici-. Cordoba, charg6 par l'ob6issance de la
fondation d'une maison de Missionnaires. J'ai accept6
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tres volontiers ce poste qui me permet de faire encore
un peu de bien.
Cette fondation a son histoire. II y a quelques ann6es, Mgr Cesar, curd de la cathedrale de Cordoba,
eut l'idde de faire donner une mission dans son 6glise,
et, sur l'indication de plusieurs de ses amis il s'adressa
a M. Bettembourg pour obtenir le concours des n6tres.
Une fois les difficult6s 6loignies, M. le Visiteur accepta. Les cinq missionnaires du groupe de BuenosAires commencerent une mission en rggle, selon les
usages de la Compagnie. Elle dura quinze jours. Ce
fut un vrai succes qui d6passa toutes les previsions; on
en parle encore.
C'est alo.rs que Mgr C6sar concut le projet de fonder
une residence de Missionnaires pour les gens des
champs. L'autorit6 dioc6saine, en la personne de
Mgr Z6non Bustos, digne fils de saint Francois d'Assise, manifesta son contentement de recevoir en son
diocese une nouvelle famille de missionnaires dont les
traditions et le but sont, surtout, de travailler dans les
paroisses rurales.
Cordoba est une ville de plus de cent vingt mille ames
qui remonte au temps de la colonie espagnole; elle a
toujours 6t6 c6elbre par son universit6 et ses nombreux
couvents. Le clerg6 zl66 et instruit n'a pas besoin de
notre humble contingent, les docteurs ne manquent
pas etles religieux font, pour la plupart, bonne figure.
Notre presence ne porte ombrage A personne; on sait
que nous ne r6clamons ni 6glise, ni chapelle publique,ily en a bien assez Cordoba. On commence deja
a nous connaitre comme les missionnaires de la &'mpagne et je vous assure que le travail ne nous manquera
pas. I1 serait d6ja urgent d'augmenter notre nombre
afin de pouvoir 6tendre notre sphere d'action et de
n'avoir plus A aller seuls en mission.
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La maison a 6t6 inaugur6e le jour du Patronage de
saint Joseph. Mgr Bustos voulut bien presider la cer6monie. A huit heures et demie, Sa Grandeur c6lbra la
sainte messe dans la chapelle de Saint-Francois-Solano,
situ6e en face de notre residence. Apres la messe,
notre protecteur et fondateur, Mgr CUsar, monta en
chaire et, d'une voix 6mue, manifesta combien il 6tait
heureux de voir la r6alisation de cequ'il d6sirait depuis
si longtemps. II remercia Mgr 1'6veque d'avoir bien
voulu ouvrir la porte de son vaste diocese aux fils du
grand saint Vincent de Paul, a la Congregation de la
Mission, destin6e providentiellement a l'evangelisation
des pauvres gens des champs. En terminant, il eut une
parole de reconnaissance pour l'humble chretienne qui
lui laissa, en mourant, la libre distribution de ses biens
pour en faire le meilleur usage en faveur des ceuvres
catholiques et dont nous ben6ficions largement.
Apres le Te Deum entonn6 par Mgr Bustos, on se
rendit, un peu en desordre, a cause de la pluie, a la
maison des Missionnaires. En un moment elle fut
envahie par une foule compacte d6sireuse d'assister a
l'inauguration. Monseigneur entra dans l'oratoire, lut
les prieres du Rituel et, avec une certaine difficulte put
traverser les corridors, les cours et les principaux offices, repandant partout l'eau sainte et ses b6nidictions.
Enfin, nous sommes chez nous, au milieu d'un peuple
qui a conserv6 en partie les coutumes chretiennes et
qu'il faut d6fendre contre l'ennemi de tout bien.
La premiere mission des n6tres a 6te donn6e par
MM. Calmet, Botta et Meyer a la paroisse de SaintVincent-de-Paul. Que ce soit pour nous de bon augure.
Veuillez agr6er, etc.
Emile GEORGE.
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NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES
22. Gollcher (Jean), clerc, dec6d6 le I"' juin 1913,
a Dax (France); 26 ans d'age, 8 ans de vocation.
23. Delanuit (Leonard), coadjuteur, d6cdd6 le 9 juin
1913, a Antoura (Syrie); 77, 59.
24. Haire (Sylvestre), pretre, d6c6ed le 9 juin 1913,
A Germantown (Etats-Unis); 71, 46.
25. Szulc (Jean), pr&tre, d6c6ed le 25 juin 1913, a
Cracovie (Autriche); 31, 8.
26. Van Meerendonck (Francois), pretre, deced6 en

.
Chine; 39, 9.
27. Mauro (Augustin), coadjuteur, d6c6d6 le 28 juin
1913, a Naples (Italie); 81, 55.

28. Liberge (Jean-Marie), coadjuteur, d6ced6 le
7 juillet 1913, a la maison-mbre a Paris; 68, 31.
29. Arnaiz (Hellade), pretre, d6ced6 le io juillet
1913,

.

Madrid (Espagne); 70, 54.

30. Vicente (Jean-Joseph), pretre, d6c6d6 le 21 juillet 1913, a Guadalajara ,Espagne);27, 1o.
31. Tchenn (Vincent), pr&tre, d&ced6 le 3 aofit 19i3,
en Chine; 49, 23.
32. Lemaitre (Jules), pr&tre, d6c6d6 le 5 aoet 19i3,

a Cologne (Prusse); 67, 46.
33. Reynolds (Thomas), pretre, dce&d

le 5 aoi

1913, A Cork (Irlande); 76, 55.

34. D'lsengard (Joseph), pr&tre, dic6d6 le 10 aont
1913, a la maison de Montecitorio a Rome (Italie);
68, 40.
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NOS CHERES S(EURS
.Iai-aodt 1913.
Flore Palma. decedde h 1'Orphelinat deCastelmorrone (Italie);
66 ans d'age, 41 de vocation.
Maria Klemencic, H6pital d'Enfants, Vienne (Autriche); 32, 7.
Catherine Potoenik, Maison Centrale, Graz; 28, 7.
Marie Laville, Mis6ricorde, Evreux; 72, 52.

Marie Denier, Hospice de Watten (Autriche); 33, io.
Notburga Holzeisen, Maison Centrale, Salzburg (Autriche);
56, 34.
Anne Lorinez, Institut, Budapest; 27, 7.
Marie Leduc, Maison de Charite, Hiricy (France); 70, 48.
Marie Ruel, Maison Saint-Michel, a Boulogne-sur-Mer; 88,68.
Julie Vignola, Maison Centrale, Turin; 63, 34.
Eugenie Mina, College, Manille (Iles Philippines); 37, I .
Josephine Kasprowiez, Maison Centrale, Culm; 45, 22.
Desiree Eon, Maison de Charite, Hericy (France); 62, 37.
Marie Barthelemy, Maison de La Villette, Paris; 71, 51.
Maria Murguisuz, Asile des Aliin6s, Valencia (Espagne);
60, 36.
Marguerite Portefais, Maison Saint-Vincent; L'Hay(France);
88, 59.
Thirse Olszsynska, Maison Centrale, Varsovie; 61, 39.
Ursule Korosec, H6pital, Budapest; 29, 9.
Josephe Raffelsberger, Maison Centrale, Salzburg: 77, 5o.
Augustine Bourgois, Hospice la Grave, Toulouse; 80, 52.
Marie Macaire, H6pital Saint-Jean-de-Dieu, Malaga; 44. 14.
Marie Kervyn, Maison, Chentingfu (Chine); 35, 13.
Ang6lique Tucon-Gestre, H6pital, Bayonne (France); 57, 32.
Marie Fi6vet, Maison de Charite, Pontonx (France); 67, 47.
Sophie Girenton, H6pital General, Valenciennes (France);
77, 51.
Francoise Chazal, Maison de Charite, Chateau-l'iveque
(France); 82, 58.
Elisabeth Mercier, Asile du Sud, Buenos-Ayres; 74, 55.
Marie Roussel, Maison de Charite, Chateau-l'Eveque (France);
58, 36.
Boleslas Czerkaska, H6pital Saint-Lazare, Cracovie; 34, 1o.
Isabel Pnente, Maison Saint-Nicolas, Valdemoro (Espagne);
3i, .
Marie Delmas, Maison de Charite, Montolieu (France); 74, 5i.
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Anais Boulanger, Icole Saint-Phil., Panama, 37, 16.
Barbe Grubl, Maison Centrale, Graz;47, 25.
Rose Durazzo, Ecole, Constantinople; 24, 3.
Marie Fourcade, Hospice, Guayaquil (•quateur); 5o, 27.
Marie Gutierrez, H6pital, Palmira (Colombie); 50, i5.
Marie laklic, H6pital, Rudolfswert (Autriche); 38, 20.
Pauline Murr6, H6pital, Condom (France); 54, 35.
Estelle Simon, Hospice, Nesles (France); 72, 44.
Marie Mazire, H6pital Civil, Alger; 34, 6.
Marie Amadien, Maison de Chariti, Croissy (France); 82, 60.
Marie Sauze, Maison Saint-Joseph, Saint-Maur, L Paris; 75, 55.
Liontine Draulette, Maison Centrale, Rio-de-Janeiro; 79, 60.
F6licit6 Burel, Maison de Charite, Vitre (France); 40, i8.
Ellen Lyons, H6pital de la Providence, Washington (EtatsUnis); 56, 3i.

Maria Torres, H6pital Saint-Joseph, Santiago (Espagne);
70, 45.
Anne Basener, Maison Sainte-Marie, Laibach; 65, 41.
Marie Correc, Maison de Charit6, Zouk (Syrie); 41, 13.
Marie Collignon, H6r*Fal, Saint-Germain-en-Laye; 79, 57.
Marie Leclert, Maison de Charitd, Gruchet-le-Valasse (France);
71, 43.
Marie Domaradzka, Maison Centrale, Varsovie; 71, 39.
Eulalie Blanche, H6tel-Dieu, Rennes (France); 57, 19Barbe Guglberger, Ecole, Rattenberg (Autriche); 72, 48.
Anne Laiminger, Hopice, Schwarzach (Autriche); 66, 38.
Marie Edthofer, Hospice, Schwarzach (Autriche); 54, 33.
Josiphine Weber, Maison Centrale, Cracovie; 32, 8.
Marie Baylle, Hospice, Ussel (France); 68, 48.
Armante Denis, Maison de Charite, Clichy (France); 73, Si.
Flore Bertheau, Maison de Charite, Ciichy (France); 66, 42.
Catherine Quinlan, H6pital, Cumberland (Etats-Unis); 25, 2.
Delphine Arnavielhe, Orphelinat, Antigua (Amutique Centrale); 67, 46.
Marie Aubaret, Maison de Charite, Arcueil (France); 82, 55.
Marie Adisson, Maison Saint-Vincent, Lyon; 58, 39.
Marie Gibert, HApital, Saint-Cloud (France);68, 5i.
Pierrette Bessenay, HIpital G6enral, Douai (France); 77, 52.
Josefa Klug, Maison Centrale, Graz; 40, 20o.
Maria Fanucci, Maison Centrale, Sienne; 62, 39.
RoseFritz, H6pital Sainte-Marguerite, Budapest; 37, 16.
Jesus Zaspe, Asile Saint-Fernando, Seville; 58, 17.

-

576 -

Maria Crimonesi, H6pital, Andria (Italie); 59, e4.
Bernarde Auxion, Maison Saint-Vincent, L'Hai (France); 79, 57.
Claire Lefevre, H6pital, Sevres (France); 38, i3.
Madeleine Stante, H6pital autrichien, Constantinople; 33, ii.
Marceline Cazaux, Maison de Chariti, Montolieu (France';
45, 18.
Marie Faucher, Maison Jesus Enfant, Ning-P6 (Chine);41, 17.
Marie Aldea, Maison du Sacr&-Cceur, Saint-Paul (lie de la
Reunion); 46, 26.
Anna Kane, H6pital Norfolk (Etats-Unis); 32, 8.
Marguerite Garland, Hospice des Enfants Trouvis, Washington
(Etats-Unis); 72, 44.
Laure Sion, Hospice, Jerusalem; 61, 39.
Frangoise Bullier, Maison Saint-Lambert, Herstal(Belgique);
71, 49-

Charlotte Bertalanffi, tcole, Papa (Hongrie);3i, 3.
MariaCosta, Santa Casa, Rio-de-Janeiro (Brisil); 51, 31.
Catherine M. Neff, Orphelinat Sainte-Rose, Milwankee
(Etats-Unis); So, 17.

Anna Kruszelnicka, Maison Centrale, Cracovie; 27, 8.
Helene Roux, Maison de Chariti, Clichy (France); 83, 59.
Augustina Mouzon, Maison Saint-Nicolas, Valdemoro (Espagne); 39, 22.

Perfecta Garcia, Convalescence, Madrid; 27, 4.
Saturnina Moreno, Asile des Ali6nes, Bermes (Espagne);
34, i6.
Eleonora Scioscia, Maison Centrale, Naples; 43, I1.
Thirese Armann, Hospice des Incurables, Madrid; 33, 9.
Guadalupe Iglesia, H6pital, Gualeguaychu (Republique Argentine); 77, 42.

ClementinaVarona, Maison Saint-Nicolas, Valdemoro; 18, I.
Celeste Moneuse, Hospice des Pauvres, Naples; 76, 5o.
Julie Solecka, Maison Centrale, Cracovie; 77, 55.
Eugenie Maloche, Mis6ricorde, Riom (France); 65, 37.
Th6rese Demeurn,
H6pital, Vichy (France); 47, 19.
Justine Champetier, Maison de Charite, Clichy (France);
83, 61.
Ilisabeth Minetti, Maison Centrale, Turin; 27, 6.
Rosa Piazzola, Ecole, Cerignola (Italie); 48, 17.
Adele Charles, H6pital G6enral, Abbevilie (France); 79, 58.
Marie Couvet, Maison Centrale, Ans (Belgique); 35, 12.
Marie Brouillet, H6tel-Dieu, Narbonne (France); 35, 17.
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Isabelle Laza, Maison Centrale, Santiago (Chili); 86, 66.
Marie Louie, Asile d'AlindCs, Baltimore (itats-Unis); 41, 20.
Marie Primas, Maison des Incurables, Vienne (Autriche);
55, 18.
Caroline Tricot, Maison Cozette, Amiens (France!; 52, i8.
F61icit6 Grabeuil, Maison de Chariti, Begles (France); So, 60.
Liontine Vandersickel, Maison Saint-Vincent, Bruges (Belgique); 31, 4.
Rose Bonhomme, Maison de Charit6, Montolieu (France);
70, 48Eug6nie Swiatecka, Maison Centrale, Varsovie; 34, 1o.
Octavie Orengo, Maison de Charit6, Saint-Paul (lle de la
Reunion); 53, 3o.
Marie O'Reilly, H6pital; El Paso (Etats-Unis); 34, 12.
Agnes Chupin, Maison de Charite, Douai (France); 45, 23.
Marie Poret, Maison de Charite, Saint-Barnab ; 38; 17.
Marianna Coppola, Institut Mater Dei, Naples; 46, 21.
Marie Gay, H6pital du 2 demai, Lima(Perou); 82, 62.
Lucie Kervyn, Orphelinat, Seraing (Belgique): 47, 24.
Anne Lamon, H6pital Pedro II, Pernambuco (Br6sil); 70,50.
Mathilde Ciuraneta, Asile des Vieillards, Madrid; 67, 47.
Maria Janregni, H6pital, Saint-S9bastien (Espagne); 74, 51.
Leona Olaizola, H6pital, Saint-Sebastien (Espagne); 23, 2.
Concepcion Forcas, H6pital, Albaceta (Espagne); 66, 48.
Mathilde de laCruz, Asile Mercedes, Madrid; 45, 23.
Consuelo Matoses, H6pital, Tolede; 33, 6.
Maria Aguirrebengoa, Asile des Pauvres, Santurce (PortoRico); 26, 7.
Leonide Richi, Maison Saint-Genes, Clermont(France); 67, 45.
Jeanne Charpille, Asile Saint-Luc, Pau (France); 84, 56.
Franwoise Millet, Saint-Joseph-Saint-Maur, Paris; 58, 37.
Anne Chadirat, Hospice Civil, Orthez (France); 78, 52.
Marie de Chazelle, Hbpital, Rochefort-sur-Mer (France);
78, 53.
Pascuala Peris, Hopital Gendral, Madrid; 66, 46.
Marie Bradley, Asile des Alinds, Baltimore; 83, 6o.
Marie Morel, H6pital, Avignon (France);35, 14.
Marie Seng, H6pital, Shang hai; 67, 36.
Josefa Machinena, H6pital Princesse, Madrid; 63, 35.
Marguerite Bullio, Maison Centrale, Turin; 3i, 7..
6
Elisabeth Guichard, Maison Marie-Immacul e, Nice; 69, 46.
Vicenta Gonzales, H6pital du z de Mai, Lima (Pirou); 94, 67.
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tmilie Abraham, Misdricorde, Gostyn (Pologne); 74, 49.
Buenaventura Sagarna, Maison Saint-Nicolas, Valdemoro
(Espagne; 44, 26.
Maria Larzabal, Maison Saint-Nicolas, Valdemoro (Espagne);

35, ii.
Catherine Fuller, Hopital, Greensboro (Etats-Unis); 26, 6.
Magdalena Mayolas, Hdpital, Anteguera (Espagne); 40, 12.
Valentine Landrevie, Maison de Charite, Montolieu (France);
71, 5.2
Marie Guilhempey, Hospice des Enfants-Trouvds; Rio-deJaneiro; 72, 51.
Marie Dolanc, Maison Centrale, Graz: 40, j6.
Crescensia Kern. H6pital, Kufstein (Autriche); 34, 9.

DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS
106. - Sur les religieux astreints au service militaire.
S. C. des religieux, i" janvier 1911.
Inter reliquas difficultates, quibus premitur Ecclesia Christi nostris
temporibus, ea quoque recensenda lex est, qua ad militiam adiguntur
etiam juvenes, qui in r-ligiosis Familiis Deo famulantur.
Nemo sane non videt,quantum detrimenti ex hac infausta lege provenire possit, quum juvenibus, tum ipsis Sodalitatibus. Dum enim militiae
vacant religiosi tyrones, facile vitiis maculari possunt, quibus infecti, vel,
neglectis, quae emiserant, votis, ad saecularia remigrabunt, vel quod longe
pejus est, religiosam repetent domum, cum periculo alios contaminandi.
Ad haec igitur praecavenda mala, Sacra Congregatio, Negotiis Religiosorum Sodalium praeposita, in Plenario Coetu Eminentissimorum
Patrum Cardinalium, die 26 mensis Augusti igro ad Vaticanum coadunato, sequentia decrevit:
I. In Ordinibus Regularibus, in quibus vota solemnia emittuntur,juvenes, quos exemptos esse certo non constet a servitio militari activo,
scilicet ab co servitio, quod ipsi primitus ad militiam vocati ad unum vel
plures annos praestare debent, admitti nequeunt ad sacros Ordines vel
ad solemnem professionem, quousque non peregerint servitium militare
et, hoc expleto, saltem per annum, juxta infra dicenda, in votis simplicibus permanserint, servato quoad Laicos decreto , Sacrosancta Dei Ecclesia ,, hac eadem die edito.
II. In Institutis votorum simplicium juvenes, de quibus in articulo
praecedenti, ad vota dumtaxat temporaria admitt poterunt usque ad
tempus mihtaris servitii :nec illis, dum militiae operam dant, professionem renovare liceat. A militari servitio dimissi cum fuerint, professionem
iterum, saltem ad annum, emittent, antequam professionis perpetuae vinculo se obstringant.
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Ill. Caveant autem juvenes militiae servientes, ne sanctae vocationis
donum amittaut ac c.t semiper modestia et cautela conversentur, quae
decet Religiosos ~iros. Quamobren a lo<is el conventiculis suspectis
abbhrrcant, a theatris, choreis aliisjque spctbaculis publicis abstineant;
malorum commlercium, lubricas couversationes, res a religione absonas,

virus dloctrinas suspectas protitente., lectioiirs moribus aut fidei a S. Sedis dictatis contrariis ceteraque peccandi pericula evitent; ecclesias, sacramenta, quantum eis liceat, frequentare non onmittant; circulos seu coe-

tus catholicos ad animi recreatiuneri et instructicnetn adeant.
IV. Ubicumque eorum statio ponatur, si ibi domus suae Religionis
aut Instituti habeatur, earn frequentent et sub Superioris immediata vigilantia sint. - Si vero domus praedicta non adsit, vel earn commode
frequentrze nequeant, sacerdotem ab Episcopo designatum adeant, ejus
cunsiliis et consuetudine utantur, ut .luando eamdem stationem deseeree
oporteat, testimonium in scriptis de observantia eortm omnium, quae in
articulo praecedenti praescripta sunt, ab eodem accipere valeant. - Quodsi sacerdos ab Episcopo designatus non habeatur, ipsi sibi eligant prudentem sacerdotem, statim indlicanduin Superoribus suis, qui ab ordinario
sibi nottiias comparabunt.
de moxibus, doctrina et prudentia ejusdei
Praeterea epistolarum commercium instituant ac, quantum fieri potest,
sedulo persequantur cum suo respectivo Superiore aliove religioso sen

sodali sui lustituti ad id designato, quem certiorem faciant de suae vitae
ratione et conditione, de sinsgulis mutationibus suae stationis etpraesertim illi notificent pomen et domicilium illius sacerdotis, cujus consuctudine et directione utuntur, ut supra praescriptum est.
V. Superioxes generales aut Provinciales etiam locales, juata uniuscujuscumque Instituti morem, per se vel delegatum sodalem (qui
sacerdotali ordine sit insignitus in clericalibus Institutis) de vita, moribus
et conversatione alumnorum, perdurante militari servitio, inquirere omnino teneantur, opera praecipue sacerdotis vel sacerdotum, de quibus
supra, per secretas epistolas, si opus sit, at certiores fiant, an ii rectam
fidei et morum viam servaverint, cautelassuprapraescriptasobservaverint,
et divinae vocationi se fideles praebuerint, graviter onerata eorum conscientia.
VI. Cum a militari servitio activo definitive dimissi fueri-t, recto tramite ad suas quisque religiosas domus remeare teneantur,ibique, si certo
constet de eorum bona conversatione, ut in axticulo prarcedenti dictum
est, praemissis aliquot diebus sanctae recollectionis, qui Institutis votorum simplicium addicti sunt, ad renovaudam professionem temporariam
admittantur; in Ordinibus vero Regularibus, inter juniores clericos seu
professos, aut saltem in domo, ubi perfecta vigeat regularis observantia,
sub speciali vigilantia et directione religiosi. pietate et prudentia conmendabilis, qui in Institutis clericalibus sacerdos esse debet, coilocentur.
In eo statu integrum tempus (quod minus anno case non potent julta
dicta in articulis I et II) ad tramitem Apostolicarum Praescriptionum
et propriae Religiosae Familiae Constitutionum praemittendum votis
solenmibus vel perpetuis, complere debent, ita tamen, utcomputetar quidem tempus in votis simplicibus vel temporaneis transactum a prima ~otorum emissione usque ad discessum a domo religiosa, servitii mililaris
causa; non vero quod militiae datum fuit.

VII. Eo tempore, studiis et regulari observantiae dent opeam ;Superiores autem imnmediati ac sodales juniorum directioni paepositi cos
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diligentissime considerent, corum mores, vitae fervorem, placita, doctrinas, perseverandi studium perscrutentur, ut de iis ante ultiman professionem majoribus Superioribus rationem sub fide juramenti reddere
valeant.
VIII. Si qui, perdurante militari servitio vel eo finito, antequam ad
professionem solemnem aut perpetuam admittantur, dubia perseveraatiae
signa dederint, vel praescriptis cautelis militiae tempore non obtemperaverint, aut a morum vel fidei puritate deflexerint, a Superiore generali
de consensu suorum Consiliariorum seu Definitorum dimittantur,
eorumque vota ipso demissionis actu soluta habeantur. - Quodsi ipsi
juvenes a votorun. vinculo se relaxari desiderent aut sponte petant, facultas fit Superioribus praedictis, tanquam Apostolicae Sedis delegatis,
vota solvendi, si agatur de Institutis clericalibus: si vero res sit de Institutis laicorum, vota soluta censeantur per litteras Superiorum, quibus licentia eis fit ad saeculum redeundi.
IX. Hisce praescriptis teneantur etiam cc..csiasticac Societates, quae,
licet non utantur votis, neque solemnibus neque simplicibus, habent
tamen simplices promissiones, quibus earum alumni ipsis Societatibus
adstringuntur.
X. Si quid novi in hoc Decreto non praevisum, vel si quid dubii in
ipsius intelligentia occurrerit, ad hanc S. Congregationem in singulis
casibus recurratur.
Quae omnia Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa X, referente
Subsecretario, rata habere et confirmare dignatus est, die 27 ejusdem
mensis Augusti 191o. Contrariis non obstantibus quibuscumque.
Datum Romae, ex Secretaria Sacrae Congregationis de Religiosis,
die iJanuarii 1911.
L. S.
Fr. J.-C. Card. VIVES, Praefectus.
DONATUS, Archiep. Ephesinus, Secretarius.

C
107. - Diclarationssur le dcret , Inter reliquas concernant le service militairepour les Religieux. - Congr.
des Religieux, I" f6vr. 1912.

Edito Decreto Inter reliquas, die prima januarii superioris anni, respiciente servitium militare a viris religiosis praestandum, nonnulla exorta
sunt dubia, quorum solutio expetita fuit a-Sacra Congregatione de Religiosis, nempe:
I. Utrum vota perpetua emissa ante promulgationem Decreti a Inter
reliquas x, cessent ipso facto, quando servitium militare activum assumitur ?
II. Utrum vota temporanea item cessent ipso facto, quando idem servitium assumitur?
III. Utrum valida sitprofessio solemnis in Ordinibus, etperpetua in
Institutis votorum simplicium, emissa in bona fide ab eo qui falso existimavit se a servitio militari exemptum esse ?
IV. Utrum valida sit professio solemnis in Ordinibus, et perpetua in
Institutis votorum simplicium, emissa antequam completus fuerit annus
a die expleti servitii militaris activi ?
V. Utrum integer annus defluere debeat, antequam ad professionem
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solemnem vel perpetuam admittatur ille qui per ties tantum menses ser.
vitio militari activo addictus fuit ?
Vi. Utrum ad professionem solemnem, vel perpetuam, admitti possint ii Religiosi qui, servitio militariactivo subjecti, firmum itunen habent
sese exteris Missiooibus addicctdi, in cisqueperet manifestant animu
luanendi usque ad tempis a lege civili statutum ad perpetuam cxemptionem a servitii, militari adipiscenda.m, ut verbi gratia, in Italia est
trigesimus secundus aetatis annus ?
Eminentissimi autem ac Reverendissimi l'atresCardinales Sacrae hujus Congregationis de Reiigiosis, in Plenario Ccetu ad Vaticanum habito
die 24 Nov.

g191, omnibus mature perpensis, respondendum censuerunt:

Ad. I. Negative.
Ad. II. Negative per se, seu vota non cessare ipso facto, initio servitii militaris; posse tamen Religiusos petere votorum dispensationem a
prima die militaris servitii, juxta Art. VIII Decreti ,Inter reliquas a, si
perseverare non intendant; si perseverare intendant, innullo casu novam
votorum professionem emittere posse, nisi expleto servitio militari,
etiamsi tempus professionis durante servitio militari expiraverit.
Ad. III. Negative.
Ad. IV. Negative.
Ad. V. Negative, sed necessarium esse et sufficere in casu trimestre,
vel spatium temporis, brevis anno, correspondens tempori in servitio
militari transacto.
Ad VI. Negative per se. Concedit tamen Sacra Congregatio ut ultimo studiorum curriculi anno liceat juvenes ad sacras missiones intra
annum profecturos, ad solemnem seu respective ad perpetuam professionem admittere et ad sacros Ordiaes promovere, emisso prius ex parte
candidati juramento de servitio missionibus praestandousque ad tempus
praefinitum a lege civili ad exemptionem obtinendam, et onerata Superiorum conscientia de ejusdem executione.
His autem omnibus et singulis responsiouibus relatis Sanctissimo Domino Nostro I PioPapae Decimo, in Audientia die 6 Decembris xgr1 ab
infrascripto Sacrae Congregationis Secretario habita, Sanctitas Sua easden approhare et confirmare dignata est. Contrariis quibus'umque non
obstantibus.
Datum Romae ex Secretaria Sacrae Congregationis de Religiosis, die
1 Febraarii 1912.
Fr. 1. C. Card. ViVES, Praefectus.
L. S.
DOtNATu, Archiep. Ephesinus, Secretarius.

Io8. - Dicret sur la profession religieuse a permeltre
enpirilde mort. -S. Congr6g. des Religieux, 1o septembre 1912.
Spirituaicosolationi Novitiarum sancti Dominici volens consulae,
et ne caelesti religiosae professionis merito apsae careant, quo pzoTfesae
irniales ex benegnitate sanctae Sedis gaudent, S.Pius V,Constitutione
At
, Suammi Saeerdoaci . data die 23 augusti 570, cancessit et indulsit
quoties altua ex iisdem Novitiis nondum proieasa, de alicujus medici
judicio, ab hoc saenulo transituraconspicoretur, ipsa, dummodo in aetatc
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legitima esset constituta, valeret in mortis articulo regularem professio.
nem ante finem noviciatus emittere; atque adeo Novitiae sic deceden.
tes consequi possentindulgentias et alias gratias, quas moniales vere pro.
fessae consequebantur. Nec non iisdem monialibus novitiis tunc ita pro.
fessis decedentibus plenariam peccatorum suorum indulgentiam et remis.
sionem in forma Jubilaei largiri dignatus est.
Hujusmodi favor, vi communicationis privilegiorum, fuit extensusad
omnes moniales et religiosos viros qui cum Dominicana familiain privilegiis communicant. Simile deinde privilegium alia religiosa Instituta a
Romano Pontifice peculiariter obtinuerunt, vel in eorum Constitutionibus a S. Sede approbatis dispositio inducta est qua liceret ante expletum noviciatum professionem recipere Novitiorum qui in mortis periculo versarentur. Quin immo nee desunt Superiores religiosi, qui putantes se quuslibet bonorum spiritualium sui Instituti participes efficere
posse Novitios periculose decumbentes, hos ad professionem etiam perpetuam admittunt.
Quapropter sanctissimus Dominus noster Pius PP. X, in audientia,
concessa infrascripto Cardinali Praefecto die 3 septembris 1912, ut in re
tam gravi omnes dubitationes submoveantur, ac cupiens pro animarum
bono hoc privilegium extendere, haec statuere dignatusest:
In quocumque Ordine, vel quavis Congregatione ant Societate religiosa, vel monasterio sive virorum sive mulierum; vel etiamin Institutis in
quibus, quamvis vota non emittantur, in communi tamen vita agitur,
more Religiosorum, liceat exinde Novitios, seu Probandos, qui medici
judicio graviter aegrotent, adeo ut inmortis articulo constituti existimentur, ad professionem vel consecrationem aut promissionem juxta proprias Regulasseu Constitutiones admittere, quamvis tempus noviciatus
vel probationis nondum expleverint.
Attamen, ut novitii seu probandi ad supradictam professionem aut
consecrationem aut promissionem admitti queant, oportet:
x. Ut noviciatum seu probationem canonice ,inceperint.
a. Superior qui Novitium seu Probandum ad professionem vel consecrationem aut promissionem admittit, sit ille qui monasterium vel noviciatus aut probandatus domum actu regat.
3. Formula professionis vel consecrationis aut promissionis sit eadem
quae in Institutio extracasum aegritudinis in usu est ;.et vota, si nuncupentur, sine temporis determinatione aut perpetuitate pronuntientur.
4. Qui hujusmodi professionem, consecrationem vel promissionem
emiserit, particeps erit omnium omnino indulgentiarum, suffragiorum
et gratiarum, quae Reiigiosi vere professi in eodem Instituto decedentes
consequuntur; eidem autem plenaria peccatorum suorum indulgentiaet
remissio in forma Jubilaci misericorditer in Domino conceditur.
5. Haec professio vel consecratio aut promissio, praeter gratias in praecedenti articulo enuntiatas, nullum omnino alium producit effectum.
Proinde:
A. Si Novitiusseu Probandus post hujusmodi professionem vel consecrationem aut promissionem intestatus ddcedat, Institutum nulla bona
vel jura ad ipsum pertinentia sibivindicare poterit;
B. Si convalescat antequam tempus novitiatus seu probandatus exspiret, in eadem omnino conditione versetur ac si nullam professionem
emisisset; ideoque: a) libere, si velit, ad saeculum redire poterit; et b)
Superiores ilium dimittere valent; c) totum noviciatus seu probandatus

4"o,A.
'Y-^^t

f I
a^MjL^^^^

3
S

UeL..(lJ^g~i^

-L./^II^

-

583 -

tempus in singulis Institutis definitum, licet si ultra annum, explere
debet; d) hoc tempore expleto, si perseveret, nova professio seu consecratio vel promissio eritemittenda.
Contrariisquibuscumque non obstantibus.
Datum Romae, ex Secretaria S. Congregationis de Religiosis, die
0oseptembris 1912.

I. C. Card. VIVEs, Praefectus.
L. S.
DoNATv-s, Archiep. Ephesinus, Secretarius.

1og. - L'Aumonerie militaire en France.-Un d6cret
ministeriela &t publi au Journalofficiel du 16mai 1913,
concernant la nomination des aum6niers militaires et
leur r6quisition en temps de guerre.
On lit dans la Semaine religieuse de Paris,23 aotit 1913:

a Aux termes d'une recente circulaire ministerielle, les ecclesiastiques
qui ddsireraient occuper le poste d'aum6nier militaire en temps de mobilisation devront adresser eux-mames une demande ecrite I l'autorite militaire. en fournissant la preuve - qu'ils sont munis des pouvoirs regu" liers de leur clerge, sans lesquels ils seraient inaptes a exercer leur
" culte N.

a Plusieurs pretres du diocese ont dejk demande k S. Em. le cardinal archeveque Pautorisation necessaire pour solliciter ces fonctions.
- Ceux quiseraient disposts a les remplir sont pries, avant toute autre
demarche, de faire connaitre leur desir a. 'administration dioc-saine qui
leur donnera, s'il y a lieu, les instructions necessaires.
. Nous croyons utile de rappeler que, pour exercer ces fonctions, il
faut, - soit etre degage de toute obligation militaire,--soit ktre classe
dans les services auxiliaires de Ilarmee, - ou dans la reserve de 1'arm6e
terriuriale, - ou dans I'arm&e territoriale, - ou dans la reserve de Parmee active- La limite de 1'Fge est fixee a soixante ans. *
La Revue du diocese d'Annecy du 25 juillet x9g3 (Voy. Revue du clergg
franlais, 15 aoit 19x3) contenait les renseignements suivants sur le mrme
sujet:
- Monseigneur communique a MM. les eccl&siastiques du diocese la
lettre suivante, qui vient de lui etre adressee:
a Lyon, le 19 juillet 1913.

a Le medecin-inspecteur general Nimier, directeur du service de
Santt du gouvernement militaire de Lyon et du 14- corps d'armee, a
M. l'Nevque.
e Annecy.
i MONSIEUR L'EViQUE,

A la date du 7 juillet courant, le ministre me fait connaitre qu'il a
arrit. lesdispositions ci-apres,en vue d'assurer le service de I'aumonerie
militaire dans les armees en campagne.
- Les ministres des difLfrents cuites domicilies sur le territoire du
* 14' corps d'armee, qui desireraient &treaffectes aux formations sanitaires
* mobilis6es, en qualit6 d'aumnuiers militaires,auront I vous adresser une
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- demande 6crite, que vous me transmettrez aprs vous (tre assure que
a les interesses sont munis des pouvoirs reguliers de leur clerge, sans lesa quels ils seraient inaptes a exercer le culte.
" Scront designes par ordre de preference :
Sl° Ceux classes dans le service auxiliaire de i'armie uu dcgagis de
atoute obligation nilitaire, mais suffisamment valides pour exercer
" leurs funttions k la mobilisation;
a 2* Ceux classes dans la reserve de I'armde territoriale;
a 3- Ceux class6sdans larmnce territoriale;
u 4- Exceptionnellement, et h ddfaut de candidats appartenant aux
a categories ci-dessus,ceux classes daus la reserve de l'armee active.
- Ces aum6niers pourront Etre maintenus dans leurs fonctions even" tuelles jusqu'a soixante ans, sous la reserve qu'ils seront physiquement
Saptes - faire caispagne.
uIls pourront itre affectes a des formations sanitaires se mobilisant
- dans une region autre que celle oil ils sont domicilis.
Leur designation leur sera notifi6e des le temps de paix, mais elle
L
Sne leur conferera aucun titre officiel ni aucun privilege.
. Les aum6niers militaires sont assimil6s aux capitaines pour les presa tations en deniers et en nalure, les pensions et les ddcorations. Les
a allocations auxquelles ils ont droit leur sont attribuees du jour oi ils
Ssent mis en possession d'une commission on lettre de service jusqu'au
a jour inclusivement oil ils reoivent notification de leur licenciement.
- Je vous serais tres oblig6 de vouloir bien, si vous le jugez i propos,
communiquer ces dispositions a tons les ministres dependant de votre
autorit6, en les invitant i m'adresser, le cas e~heant, leur demande dans
le plus bref delai. Cette demande devra faire mention de leur situation
militaire (classe dc mobilisation; corps d'affectation; grade, etc...); ces
renseignements seront pris sur le livret individuel d'homme de troupe;
leurs noms et prenoms seront indiqubs trbs exactement. Enfin, si vous
n'y voyez pas d'inconv6nients, elle pourra &tresoumise k votre visa avant
de m'Wtre adressee.
a Veuillez agreer, Monsieur t'Eveque, 1'expression de ma haute et respectueuse consideration.
a Pour le directeur du service de Sant6 en mission, le medecin principal de i" classe:
a BROUSSE. "

Dicret portant reglement sur lexercice public
des cules a Madagascar, I mars 1913 (Journalofficiel

I o1. --

du 14 mars I913).
RAPPORT
AU

PRlSIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANqAISE

Palis,
3.
mars i913.
Paris, Ie irr mars
Monsieur le Prrsident,
I1 est apparu i mes honorables predecesseurs et a moi-meme qu'il y
avait interet, apres I'experience faite en France de la s6paration des
Eglises et de I'Etat, & adopter dans notre grande colonie de 1'Occan
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indien un regime des cultes inspire des principales dispositions et de
'esprit general de notre ldgislation netropolitaie.
La necessite d'une reglenentationu cultuelle & Madagascar s'cst depuis
longtemps fait sentir. Or, cette reglementation n'avait dtd jusqu'ici qu'k
peine abordee. Si un arrete du gouverneur g
en date du 8 juin 19ol,
cnral,
a rcgl6 en effet la question de la propriete des eglises et des temples,
aucun texte encore n'a fixe les conditions de l'ouverture, de l'affectation
et de la possession des edifices du culte. 11 en est r6sulti toute une
serie de protestations et de polemiques. L'administration, tant locale
que m•tropolitaine, s'est trouvde d6sarmee pour resoudre les difficultes
qui lui 6taient soumises, d'autant plus que I'autorit6 judiciaire s'etait
declaxee incompetente et qu'aucunie disposition legislative n'etait venue
confier aux juridictions contentieuses le riglement de pareils litiges.
II a done semble necessaire de confirmer le principe de la liberte des
cultes et, en mtme temps, d'en assurer l'exercice. A sette fin, desregles
tris simples et tres lib6rales de police ont et6 prevues, une sorte d'etat
civil a et6 constitud pour les edifices cultuels, et les relations entre les
divers cultes, les pouvoirs publics et la population oat ete dctermines.
Cette etude a ite poursuivie contradictoirement, a la fois dans les
services de 'administration locale et dans ceux de mon administration
centrale, apris consultation de toutes les personnalites compktentes. Le
conseil d'Etat a bien voulu lui donner la garantie de sa science juridique
et de sa haute impartialite. J'ai tout lieu de croire que, dans ces condila sanction eminente du chef de 1'Etat
tions, I'acte qui est presentde
est de nature . assurer i Madagascar le regime de paix intericure et de
libert6 de conscience qui repond le mieux aux intentions du gouvernement de la Republique.
Si telle est votre appreciation, je vous serais oblige de vouloir bien
rev~tir, monsieur le President, le present decret de votre signature et je
vous renouvelle I'hommage de mes sentiments profondiment respectueux.
Le Atinistre des Colonies,
J. MOREL.
Le President de la Republique francaise,
Sur le rapport du ministre des Colonies,
Vu la loi du 9 decembre i905, concernant la separation des Lglises
et de l'Etat,'et notamment Particle 43, paragraphe 2, ainsi conpu :
,, Des reglements d'administration publique ddtermineront les condiI'Algdrie et aux
tions dans lesquelles la presente loi sera applicable
colonies ;
Vu la loi du 2 janvier 1907, concernant 1'exercice public des cultes;
Vu la loi du 28 mars 1907, relative aux reunions publiques, et notamment 'article 3 ainsi concu :
a Des riglements d'administration publiquc dctermineront les conditions dans lesquelles la pr6sente loi et celle du 2 janvier 1907 seront
applicables k l'Alg(rie et aux colonies ;
Vu la loi du 13 avril 1908, modifiant les articles 6, 7, 9, to, i3 et 14
de la loi du 9 d6cembre 1905;
Vu I'article 18 du senatus-consulte du 3 mai IS5 4 ;
Vu la loi du 6 aout 1896, d6clarant colonie francaise File de Madagascar et dependances;
Vu le decret du 9 juin r896, rcorganisant le service de la justice h
Madagascar;
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Vu les d4crets du ix decembre 1895 et du 3ojuillet 18)7, organisant
le gouvernement general de Madagascar;

Le conseil d'Etat entendu,
Decrete :
TITRE I. ARTICLE PREMIER. -

Principes.

La Republique assure la liberte de co.science.

Elle garantit le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions
edict6es ci-apres, dans I'interet de l'ordre public.
ART. 2. - La RKpublique ne reconnait, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte.
En consequence, aucune depense relative a 1'exercice des cultes ne
peut 6tre inscrite aux budgets de Madagascar et de ses dependances, ni
aux budgets des communes de la colonie. Pourront toutefois etre inscrites
auxdits budgets. des depenses relatives i des services d'aum6nerie et
destinies a assurer le libre exercice des cultes dans les etablissements
publics tels que lycees, colleges, ecoles, hospices, asiles et prisons.
TITRE II. -

Edifices du culte.

AnT. S. - Les edifices du culte qui ont etk construits sur un terrain
domanial, ou pour la construction desquels il a etWfait appel soit a des
souscriptions en majeure partie locales, soit i la main-d'oeuvre gratuite
des indigines, sont proprietk de la colonie.
Les autres edifices du culte peuvent etre immatriculis dans les conditions prevues par le decret du 4 fevrier 1911 sur la propriete fonci&re
k Madagascar.
ART. 4. - L'ouverture d'un edifice au culte public est autorisee par
arr&te du gouverneur general, sur la demande adress6e I ceiui-ci par la
collectiviti des fideles.
Le gouverneur gdenral ne peut ajourner ou refuser l'autorisation que
dans les cas prevus aux articles 5 et 6.
AnT. 5. - Pour des motifs tires de la surete publique, le gouverneur
general peut ajourner a un an au plus l'ouverture au culte public du
nouvel edifice. Ces motifs doivent eire Cnoncds dans l'arretd du gouverneur g6enral. Si les circonstances 1'exigent, la mesure peut etre renouvelee, d'ann6e en annie, par de nouveaux arr6tes motives du gouverneur general, pris en conseil d'administration.
ART. b. -

En dehors des territoires eriggs en communes et des

agglomdrations de 4oo0 habitants au moins, le gouverneur general peut
refuser P'autorisation d'ouvrir un edifice au culte public si, dans un
rayon de 8 kilometres, le nombre des edifices domaniaux consacres au
culte est dejk de 5, ou si, dans un rayon de 5 kilometres, le nombre
des fiddles interesses k l'ouverture de l'edifice au culte est inferieur a 8o.
AIT. 7. - La collectivit6 des fideles peut considerer Fautorisation
comme accordee si, dans les cinq mois i dater de sa demande, elle ne
regoit aucune r6ponse du gouverneur genkral.
ART. 8. - Les edifices domaniaux ouverts au culte public restent
affectes aux collectivitcs qui en ont demand6 1'ouverture au culte tant
que crales-ci se conforment aux rigles generales d'organisation du culte
dont elles se proposent d'assurer l',xercice.
Les coutestations sur la jouissance d'un edifice domanial ouvert au
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culte public sont reglses par leconseil du contenticux, sauf recours au
coaseil d'Etat.
ART. 9. - Les collectivit6s de fiddles auxquelles sont affectes les
edifices domaniaux ouverts au culte public, sont tenues des reparations
de toute nature, ainsi que des frais d'assurance et autics charges aierentes & ces edifices.
La colonie peut neanmoins engager les depenses necessaires pour
I'entretien et la conservation de ces edifices.
ART. so. - Un edifice ouvert au culte public peut etre fermipour
un an au plus, par arretd du gouverneur general, pour des motifs tires
de la sfirete publique; ces motifs doivent atre enonces dans l'arrat. La
mesure peut etre renouvelee d'annee en annie, si les circonstances
1'exigent, par de nouveaux arr.tes motives pris en conseil d'administration.
ART. zI. - Un edifice domanial ouvert au culte public peut etre
d6saffecte par arrcte du gouverneur general.
x* Si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d'etre celebr6
pendant plus de six mois consecutifs;
2* Si la conservation de l'ddifice est compromise par insuffisance
d'entretien et si la collectiviti des fideles, r6gulierement mise en demeure
d'effectuer les reparations urgentes, n'a pas, dans les trois mois k dates
de cette mise en demeure, pris les mesures necessaires;
30 Si 1'difice est detourne de sa destination.
ART. 12. - Dans les six mois qui suivront la publication du present
decret, le gouverneur general fera dresser un etat des edifices ouverts
au culte public.
Les edifices ouverts au culte public & la date du r" janvier 1912, en
vertu d'autorisations imanant soit du gouverneur general, soit des chefs
de province ou'commandants de cercle, seront inscrits sur cet itat.
Les edifices existant I la meme date et ouverts au culte public sans
autorisation, pourront 8tre egalement inscrits sur l'tat, en vertu d'une
d6cision du gouverneur general, prise apres enquete.
Chaque annee, l'etat sera complete par l'inscription des edifices xrgulierement ouverts au culte public au cours de L'annee precedente.
Les articles 8, q, io et zi du present decret sont applicables de plein
droit aux edifices inscrits sur cet etat.
TITRE III. -

Exercice du culic.

ART. 13. - Les collectivites de fideles subviennent a lentretien de
1'edifice consacr6 au culte, aux frais et l'exercice public de ce culte.
Elles peuvent recevoir des cotisations, le produit des quotes et collectes, ainsi que des retributions pour les cCrzmonies et services religieux, la location des bancs et sieges, la fourniture des objets destines
au service des funerailles dans les edifices religieux et h la decoration
des edifices. Elles ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, recevoir
des subventions de 1'Etat, de la colonie ou des communes.
ATr. 14. - Les collectivitis de fideles peuvent, sans autorisation speciale, dsigner 'des representants et constituer des assembles dans le
seul but de r6gler les questions concernant I'exercice du culte. Declaraau
tion de ces assemblees doit atre faite au chef de la province ou
commandant du cercle. Une seule declaration suffit pour celles de ces
assemblees qui sont periodiques.
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ART. 15. - Les collectivites jouissant d'un edifice cultuel designent
un delegue charge de leurs rapports avec I'administration en se conformant aux regles d'organisation du culte dont illes se proposent d'assurer
'exercice.
TITRE IV. - Police des culles.
ART. 16. - Les reunions tenues en vue de la c'lebration d'un culte
sont publiques.
L'arrete en vertu duquel un 6difice est ouvert au culte public autorise
pour l'avenir toutes les reunions tenues dans cet edifice, en vue de la
cdlebration du culte jusqu'k la dCsaffectaticn.
AnT. 17. - Des r unions publiques avant pour objet l'exercice d'un
culte peuvent etre tenues dans des immeubles particuliers si dix fideles
au moins le demandent et si, dans un rayon de 5 kilometres, it n'existe
pas d'edifices ouverts k ce culte.
A cet effct, une autorisation doit etre demandee au chef de la province ou au commandant du cercle.
La demande ir.dique la nature du culte et le local oih seront tenues
les reunions.
ART. 18. - Pour des motifs tir6s de Ia siret6 publique, le chef de
province ou le commandant du cercle peut ajourner, pour un an au plus,
I'autorisation de tenir des rdunions publiques dans un immeuble particulier en vue de l'exercice d'un culte. Ces d6cisions doivent 6tre motivies et approuv6es par le gouverneur general. Si les circonstances
l'exigeut, la mesure peut etre renouvelde d'annee en ann6e dans les
m mes formes.
Pour les memes motifs, et dans les memes formes egalement, l'autorisation accordee peut 6tre retiree.
ART. 19. - Les rdunions accidentelles tenues & l'occasion du passage
d'un ministre du culte dans les regions oh ii n'existe pas de fidiles de
la confession a laquelle il appartient, doivent etre prialablement autorisees par le chef de la province ou le commandant du cercle.
ART. 20. - Les autorisations privues par les articles precedents sont
considcrees comme accordees si, dans le d&lai d'un mois a dater de la
reception de la demande adressee par les intrresses, le chef de la province ou le commandant du cercle n'a pas rcpondu.
ART. 21. - Les ceremonies cultuelles auxquelles il est procede dans
Finterieur de la famille, notamment a l'occasion des naissances, mariages
et deces, peuvent avoir lieu sans autorisation.
ART. 22. - Les reunions publiques, ayant pour objet l'exercice d'un
culte, restent, dans I'interet de 'ordre public, placCes sous la surveillance des autorites administratives.
ART. 23. - Ii est interdit de tenir des reunions publiques dans les
lieux servant habituellement k I'exercice d'uiu culte.
ART. 24. - Les manifestations extrieures du culte et les sonneries
de cloches sont riglkes par arr&te du gouverneur general.
ART. 25. - I est interdit, a l'avenir, d'dlever ou d'apposer aucun
signe on embleme religieux sur les monuments publics ou en quelque
.emplacement public que ce suit, k l'exception des edifices servant au
culte, des terrains de sepulture clans les cimetieres, des monuments
funeraires, ainsi que des musees ou expositions.

ART. 26. -
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Les contraventions aux articles 17, 19, 23 et 25 sont

punies des peines de simple police.
Sont passibles de ces peins, dans le cas des articles 17, 19 et 23, ceux
qui ont organis6 la reunion ou manifestation. et dans le cas des articles 17
et 19, ceux qui y out partic.p( en qualitY de ministre du culte et ceux
qui ont fourni le local.
aux enfants
AT. 27. - L'enseignement religieix ne peutael donnt
igis de six a treize ans, inscrits dans les ccoles publiques, qu'en dehors
des heures de classe.
Les ministres des cultes qui enfreindront cette dispcsition seront
passibles des peines de simple police, confurmement aux articles 479,
4 So et suivants du Code penal.
ART. 28. - Sont punis d'une amende de i6 & 200 francs et d'un
emprisonnement de six jours a deux mois, ou de l'une de ces deux
peines seulement, ceux qui, par voies de fait, violences ou menaces
contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou
d'exposer a un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune. l'auront
d6termin aiexercer, ou a s'abstenir d'exercer, un culte, a contribuer,
ou a s'abstenir de contribuer, aux frais d'un culte.
AnT. 29. - Seront punis des memes peines ceux qui auront empeche,
retarde ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou
ddsordres, causes dans le local servant a ces exercices.
ART. 3o. - Les dispositions des deux articles precedents ne sappliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait dont la nature ou
les circonstances ne donneront pas lieu i de plus fortes peines, d'apros
les dispositions du Code. pnal.
ART. 31. - Tout ministre d un culte qui, dans les lieux oil s'exerce ce
culte, aura, publiquement, par des discours prononccs, des lectures
faites, des ecrits distribues ou des affiches apposces, outrage on diffam6
un citoyen charge d'un service public, sera puni d'une amende de Soo
a 3ooo francs et d'un emprisonnement d'un mois k un an ou de C'une de
ces deux peines seulement. La verit6 du fait diffamatoire, mais seulement s'il est relatif aux fonctions, pourra etre etablie devant le tribunal
correctionnel, dans les formes prtvues par Particle 52 de la loi du
29 juillet 188r. Les prescriptions edictees par l'article 65 de la mame
loi s'appliquent aux dclits du prisent article et de l'article qui suit.
ART. 32. - Si un discours prononc6 ou un kcrit affichM ou distribu6
publiquement dans les lieux ol s'exerce -le culte contient un outrage 'a
l'cgard de la France, une provocation a resister a I'execution des lois ou
actes Igaux tie I'autoritc publique, ou s'il tend a soulever ou armer
une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en
sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois a un
an, sans prejudice des peines tie complicite dans le cas ot laIprovocation
aurait ýtv suivie d'une sedition, revolte ou guerre civile.
ART. 33. - Dans les cas pr6vus par les articles 3x et 32, l'difice oh
aura 6td commis le d'lit pourra, par arrEt6 motive du gouverneur gendral,
etre fermie au culte pour une duree qui n'exccdera pas un an.
TITRE V. -

AiT. 34. -

Dispositionsgdnirales.

L'article43 du Code penal et la loi du 26 mtars t89y sont

applicables a tous les cas ohi le present dicret edicte des penalites.
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AnT. 35. - II sera statue ult6rieurement sur le regime applicable I
Mayotte et aux Comores.
AnT. 36. - Sont et demeurent abrog6es toutes les dispostions contraires au present decret.
ART. 37. - Le ministre des colonies est charge de I'execution du
present decret, qui sera public au Journal officiel de la Republique
frangaise et inskre au Bulletin des lois et au Bulletin ojfciel du ministire
des Colonies.
Fait i Paris, le ir mars 19x3.
R. POISCARi.

Par le President de la R6publique :
Le Ministre des Colonies,
J. MORnL.

VARIETES
NOTICES HISTORIQUES
SUR LA CONGREGATION

DE LA MISSION

ET
SUR LA COMPAGNIE DES FILLES DE LA CHARITE

Extraites de 1'Histoire des Ordres religieux et mili-

taires par le R. P. H6lyot.
La Notice sur les Pr6tres de la Mission est dans la sixieme
partie de 1'ouvrage d'helyot et occupe le chapitre x ; le chapitre XIV de la meme partie est consacrd aux Filles de la Charitd. Ces ktudeS ont paru en 1721; nous les transcrivons ici

d'apres 1'Vdition de 1792. Nous avons donn. dans le precedent
numdro des Annales, page 449, la Notice sur la Congregation
de la Mission ou des Lazaristes; nous donnons aujourd'hui
la Notice sur la Compagnie des Filles de la Charitd.

II
DES FILLES DE LA CHARITE, SERVANTES DES PAUVRES
MALADES; VIE DE MLLE LE GRAS, LEUR FONDATRICF

II y a des religieuses et des filles s6culibres dont
l'institut est de s'employer au soin des malades;
d'autres ont 6t6 6tablies pour I'instruction des filles,
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Pretre de la AfarzSj
15
D'apres l'istoire des Ordres religicux d'Hclyot (xvilI si&cle).

et d'autres ne travaillent qu'" leur propre perfection;
mais les Filles de la Charit6, servanies des pauvres
malades, r6unissent ces divers emplois. C'est encore au
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zele de Vincent de Paul, fondateur de laCongr6gation
des Pretres de la Mission, que l'on est redevable de
cette sainte institution.
Ce serviteur de Dieu, pr&chant a ChAtillon-lesDombes en Bresse, en 1617, recommanda avec des paroles si anim6es du feu de la charit6 une pauvre famille
des environs, dont la plupart des enfants et des serviteurs 6taient tomb6s malades et manquaient des secours
les plus n6cessaires, qu'apres la pr6dication un grand
nombre de personnes sortirent pour aller visiter ces
malades et leur porter du pain, du vin, de la viande et
d'autres secours. Une si heureuse disposition dans les
habitants de cette ville lui donnant lieu de tout esp6rer
de leur charit6, il confera, avec quelques femmes des
plus z6lies et des plus aisles de la paroisse, sur les
moyens de mettre quelque ordre dans I'assistance que
l'on rendrait a ces pauvres malades et a ceux qui se
trouveraient a l'avenir dans une pareille n6cessite; il
dressa a cet effet un projet de quelques reglements i
observer, apres qu'ils auraient 6te approuv6s par les
sup 6 rieurs, et il choisit entre ellesquelques officiircs,
qui devaient s'assembler tous les mois devant lui pour
rendre compte de ce qui s'6tait passe.
Les bons effets que produisit 1'6tablissement de cette
premiere confrerie ou assembl6e de charite, encourag&rent ce pieux missionnaire a faire son possible pour
procurer les mcmes avantages corporels et spirituels
aux pauvres malades de tous les lieux oi il allait ou
envoyait faire la mission. Quoique le premier dessein
de ces confr6ries ne fGt que pour la campagne, il s'en
6tablit une a Paris, dans la paroisse de Saint-Sauveur,
en 1629, et elles se repandirent dans tant de villes, que
quoique leur instituteur leur eut donni des reglements
propres pour leur conduite, qu'il allit de temps en
temps les visiter o. qu'il envoyIt des pretres de sa
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Joeur de t[,

L-fzartc-.
1i7

D'apres 1Histoire des Ordres religieux ('Helyot (xvnlI

siecle).

congregation, elles auraient neanmoins manque des
secours dont elles avaient besoin, si Dieu, qui n'abandonne jamais les siens, n'efit inspir6e Mile Le Gras de
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se d6dier particulierement a ces ceuvres de charite
sous la direction de Vincent de Paul.
Cette demoiselle naquit a Paris le 12 aout 1591, et
eut pour pere Louis de Marillac, sieur de Ferrinres,
et pour mere Marguerite le Camus. Elle recut le nom
de Louise sur les fonds de bapteme, et perdit sa mere
dans son bas age. Son phre prit un soin particulier de
son 6ducation. I1 la mit en pension dans le monastere
des religieuses de Poissy, oiu il avait quelques parentes,
afin que par leurs soins elle y refit les premieres teintures de la piet6 et de la vertu. Quelque temps apres,
il la mit entre les mains d'une maitresse habile et vertueuse, pour lui apprendre a travailler a des ouvrages
convenables a sa condition; et n'oubliant rien de tout
ce qui pouvait lui faire acquerir un merite distingu6,
il lui fit apprendre la peinture, et lui donna des maitres
de philosophie, afin qu'elle pfit s'elever au-dessus
des connaissances ordinaires aux personnes de son
sexe.
Les lumieres qu'elle acquit par l'6tude et par la lecture, qui faisait une de ses plus grandes occupations,
lui donnerent un si grand m6pris pour les vanites du
monde, et un si grand goft pour la vie religieuse,
qu'elle serait entree chez les Capucines, si le P. Honor6
de Champigny, capucin qui vivait en odeur de saintet6, ne l'en eft d6tourn6e. II lui representa que la
faiblesse de son temperament ne lui permettrait pas
de soutenir les austerites d'une vie aussi dure et aussi
p6nitente, qu'elle serait toujours en 6tat d'embrasser,
lorsque la divine providence lui aurait fait connaitre
que c'etait sa sainte volonte. Mais Dieu en disposa
autrement; car peu de temps apres elle perdit son pere,
et se trouvant oblig6e de prendre un parti, elle s'engagea dans le mariage en 1613. Elle 6pousa a 1'age de
vingt-deux ans M. Le Gras, secr6taire de la reine Marie
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de MWdicis; sa famille s'6tait signalee par I'amour des

pauvres en fondant un h6pital dans la ville du Puy.
Des les premieres ann6es de son mariage, elle s'appliqua visiter les pauvres malades de la paroisse oi elle
demeurait. Elle leur donnait elle-meme les bouillons et
les remedes, faisait leurs lits, les instruisait, les consolait, les exhortait a recevoir les sacrements, et les ensevelissait apres leur mort. Elle ne se contenta pas d'assister les malades dans leurs maisons, elle allait les
visiter dans les h6pitaux, et elle y attira plusieurs dames
par ses conseils et par ses exemples, faisant pour lors
l'essai d'un grand ouvrage qu'elle devait entreprendre
pour le soulagement des pauvres en g6neral.
Dieu b6nit son mariage par la naissance d'un fils
qu'elle eleva avec un soin particulier et qu'elle fit
pourvoir dans la suite d'une charge de conseiller en la
cour des monnaies. Elle perdit son mari vers la fin
de 1625, et elle commenqa d&s lors a n'avoir d'autre
6poux que J6sus-Christ, conformbment au voeu qu'elle
en avait fait le 4 mai 1623, lorsque voyant son mari
dangereusement malade, elle forma le dessein, si Dieu
en disposait, de garder la viduit6, selon le conseil de
saint Paul, comme effectivement elle l'ex6cuta apres
que la mort le lui eut enleve, ne songeant plus d&s lors
qu'a redoubler ses devotions et ses prieres, et a se
sanctifer de plus en plus par la frequentation des
sacrements, par les euvres de charit6, par les lectures,
les meditations, les jefnes et les aust&rites.
L'6veque de Belley, Jean-Pierre Camus, sous ladirection duquel elle s'6tait mise, la voyant dans le dessein
de s'appliquer uniquement aux oeuvres de pi&et, et ne
pouvant toujours 6tre present pour la conduire a l'etat
de perfection oh elle souhaitait arriver, ne crut pas la
pouvoir confier a un meilleur directeur qu'a Vincent
de Paul qui commencait pour lors sa Congr6gation
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dans le coll6ge des Bons-Enfants ; ce changement
obligea Mile Le Gras A venir demeurer, en 1626, dans
la paroisse de Saint-Nicolas du Chardonnet, prts de
ce college. Ce voisinage lui donnant occasion d'etre
informCe des actions de cet homme apostolique, incessamment occup6 dans tous les exercices de la charitd,
elle se sentit plus animee que jamais de consacrer sa
vie au service des pauvres. Elle communiqua son dessein a ce sage directeur, qui ne jugeant pas i propos
de seconder ses d6sirs, et voulant connaitre si c'etait
l'esprit de Dieu qui agissait en elle, en diff6ra 1'accomplissement jusqu'en 1629, qu'il I'envoya visiter les confreries de la charite qu'il avait 6tablies dans plusieurs
villages pour le secours des pauvres malades. Elle
rebut les ordres de Vincent de Paul avec beaucoup
de joie et de soumission, et elle lui rendit une obeissance si parfaite, que depuis elle n'entreprit rien que
par ses avis et par son ordre, le regardant comme le
ministre et l'interprete des volont6s de Dieu.
Le premier voyage qu'elle fit pour ce sujet fut &
Montmirail, dans le diocese de Soissons. Avant de faire
ces voyages, elle prenait une instruction par 6crit de
la main de ce saint fondateur sur ce qu'elle avait i
faire. Le jour de son d6part elle communiait pour rece-

voir de Jesus-Christ une communication plus abondante de sa charit6, et un gage plus assur6 de sa protection et de sa conduite. Elle

6tait ordinairement

accompagn6e, dans ses voyages, de quelques dames de
piet ; elle les faisait dans des voitures p6nibles, souffrant beaucoup d'incommodit6s, vivant et couchant fort
pauvrement, afin que se conformant a la miskre des
pauvres, elle put les encourager a souffrir patiemment
leurs peines.
Elle procura de pareils ktablissements a Paris. Le
premier fut a sa paroisse de Saint-Nicolas-du-Char-
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donnet, en 163o. L'ann6e suivante il y en eut dans celles
de Saint-Benoit et de Saint-Sulpice; les autres suivirent leur exemple, et par ses soins ces etablissements
se r6pandirent aussi

.

la campagne.

Ces confreries n'ayant te6 6tablies jusqu'alors que
dans des villages ou de petites villes, les femmes qui
s'y engageaient, assistaient elles-memes les malades,
faisaient leurs lits, et leur preparaient les nourritures
et les remedes n6cessaircs; mais aprks que I'Ftablissement en fut fait a Paris, il s'y introduisit quelques
changements dans le service des malades. Car il y entra
un grand nombre de dames de la premiere qualit6, qui
ne pouvaient par elles-memes rendre aux malades les
services n6cessaires, il fut r6solu qu'il fallait 6tablir
des servantes des pauvres qui fussent employees . ce
ministere sous la conduite des dames. Cela fut execut6
par les soins de Vincent de Paul; ayant propose ce
dessein A des filles de la campagne, il s'en trouva
plusieurs qui s'offrirent de se consacrer toute leur vie
a cet emploi. Ces filles quoique d6pendantes des dames
de la paroisse, n'avaient aucune liaison ni aucune correspondance entre elles; aussi ne pouvaient-elles 6tre
bien instruites pour le service des pauvres, ni pour
leurs exercices de pi6t6, de sorte que lorsqu'il en fallait changer quelques-unes ou en donner pour de nouveaux 6tablissements, on n'en trouvait pas ais6ment
qui fussent toutes dress6es. Cet inconvenient engagea
Vincent de Paul A unir ces filles en communaut 6 , sous
la conduite d'une superieure, afin qu'elles fussent
dress6es aux exercices de charit6 et qu'il y en eit
toujours pour en fournir au besoin, et ne trouvant personne qui fut plus digne de cet emploi que Mile Le
Gras, dans laquelle il avait reconnu depuis tant d'ann6es une prudence consommee et une piet6 exemplaire, il lui mit entre les mains quelques filles pour les
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loger dans sa maison et pour les faire vivre en communaut6. Elle demeurait toujours pres de Saint-Nicolas du Chardonnet, oia elle commenca cette petite
communaut6 le 21 de novembre 1633.
Mademoiselle eut tant d'amour pour cette vocation,
que l'ann6e suivante, le jour de l'Annonciation de la
sainte Vierge, elle s'y engagea par un voeu, renouvelant en m6me temps celui de viduit6 qu'elle avait fait
des l'an 1623. Cette sainte femme, se voyant engag6e
plus 6troitement avec J6sus-Christ, qu'elle venait de
prendre par ces voeux pour son partage et son h6ritage,
rappela toute sa ferveur et ne chercha plus qu'a s'unir
a lui par toutes sortes de bonnes ceuvres, mais particulierement par la sainte communion qu'elle lui offrait
tres souvent, tant pour le remercier de la grice qu'il
lui avait faite de l'appeler A cet 6tat, que pour attirer
sa benediction sur ce que son amour pour sa divine
majest6 iui faisait entreprendre pour le soulagement
des pauvres. De si saintes dispositions soutenues par
une parfaite confiance en la Providence, ne pouvaient
manquer de lui meriter un heureux succes. Aussi Dieu
qui se plait A faire sentir les effets de sa bont6 A ceux
qui ont le coeur droit et qui se laissent c.onduire par
les dispositions de sa volont6, fit bient6t paraitre combien elles lui 6taient agr6ables, en lui procurant les fonds
necessaires pour soutenir les d6penses convenables,
tant a sa communaute qu'aux oeuvres de misericorde a
1'6gard des pauvres malades, et cela par 1'6rection d'une
compagnie de dames de Paris, dont la qualit, et les
richesses 6taient plus que suffisantes pour pourvoir aux
pauvres de la ville et meme A ceux des provinces 6loign6es, auxquelles elles firent sentir dans la suite les
effets de leur charite.
Le premier dessein que cette assemblee de dames se
proposa, 6tait de donner quelque soulagement aux
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malades de l'H6tel-Dieu. Mile Le Gras et quelques
autres, ayant reconnu dans les visites de ces pauvres
qu'il leur manquait beaucoup de douceurs que I'h6pital
ne leur pouvait fournir, en communiquerent avec Vincent de Paul, qui leur conseilla de faire des assembl6es
pour chercher les moyens de pourvoir a ces besoins.
La premirre se fit en 1634 chez Mine la presidente
Goussaut, oi se trouvirent Mines de Ville-Savin et de
Bailleul, avec Mile Polaillon, fondatrice des filles de
la Providence. La seconde fut plus grande que la premitre. Mme la chancelibre l'honora de sa presence avec
Mme Fouquet. Elles y resolurent que 'on donnerait
tous les jours aux malades de cet h6pital des confitures, de.la gelee, et autres douceurs par maniere de collation; les dames devaient les leur pr6senter chacune a
son tour, accompagnant de quelques consolations spirituelles cette action de charit6. En mime temps pour
rendre l'assembl6e plus rtgl6e, on y 6tablit trois officieres, une sup6rieure, une assistante et une tr6soriere.
Mais Vincent de Paul ayant remarqu6 par experience
qu'il 6tait difficile que les m8mes personnes pussent
s'occuper aux oeuvres de misericorde spirituelle et corporelle, jugea qu'il fallait choisir, tous les trois mois,
quatorze dames entre celles qui seraient les plus capables o'exhorter et d'instruire; elles devaient visiter les
pauvres deux a deux, chacune leur jour par semaine, et
leur parler des choses necessaires a leur (salut d'une
manitre touchante et familiire. Tous ces exercices de
pit6 se faisaient avec d'autant plus de ferveur, ae
toutes ces dames 6taient animies par l'exemple de
Mile Le Gras,tqui s'y appliquait avec tant d'ardeur que
Vincent de Paul fut oblig6 de mod&rer son zele.
Pour bien executer cette ceuvre de charite, il fallait
avoir des servantes qui prissent soin d'acheter et de
preparer toutes les choses necessaires, et qui aidassent
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les dames dans leurs visites et dans la distribution des
collations. Mile Le Gras, qui commencait d'en ilever
pour les d6vouer a toutes les occasions oi il s'agirait
de l'interet des pauvres, en accorda quelques-unes a la
priere des dames, qui les logerent pres de 1'H6tel-Dieu.
Des la premiere ann6e de l'institution de cette assemblee, elle fit tant de fruit dans l'h6pital par les visites
et les instructions de ces dames, qu'outre un grand
nombre de catholiques qu'elles disposrrenta une bonne
mort ou a un changement de vie dans ceux auxquels
Dieu renvoyait la sante, elles eurent la consolation de
convertir plus de sept cents h6ertiques et quelques infideles qui embrasserent notre sainte foi, dont ils
reconnurent la v6riti dans les productions d'une charit6
si ardente et si 6tendue. Paris n'etant pas assez grand
pour la contenir, elles se chargerent dans la suite non
seulement de toutes les provinces du royaume, mais
encore de 1'entretion de quelques missions dans les
pays des infideles qui se sont ressentis de leurs bienfaits.
Pendant que cette assembl6e g6n6rale des dames de
tous les diff6rents quartiers de Paris s'appliquait a ces
ceuvres de pi&t6 dans 1'H6tel-Dieu, il se formait dans le
paroisses de la m6me ville des confreries particulieres
de charit6, pour assister les pauvres et les artisans
malades dans leurs maisons. Vincent de Paul, voyant
leurs heureux progres, y mit la derniere perfection,
second6 du zele de Mile Le Gras. Elles 6taient composees
des dames des paroisses, gouvernees sous la conduite
des pasteurs, par trois officieres choisies entre elles;
savoir une sup6rieure qui recoit les malades, une tresoriere qui avait les aum6nes en dep6t, et une gardemeuble qui avait soin du linge et des autres meubles
necessaires. Mais la plus grande partie des dames
n'6tant pas en 6tat de servir elles-memes les malades,
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on leur donna aussi des filles de la communaut6 de
Mile Le Gras, engag6es par leur profession a ce service charitable. Le nombre des filles qui y entrait augmentant tous les jours, elle acheta une maison au village de la Chapelle, pres de Paris; elle trouva ce lieu
tres commode et tres conforme a ses inclinations, tant
pour avoir I'avantage de s'approcher de Vincent de

Paul, qui avait obtenu, en 1632, la maison de SaintLazare pour les pr&tres de sa congregation, que pour
y elever sa communauti naissante dans un esprit de
servantes des pauvres, et la former dans la vie pauvre,
humble, simple et laborieuse de la campagne, sur
laquelle elle r4glait leur nourriture, leurs habits et leurs
emplois. Cette sainte fondatrice y alla loger au mois
de mai i636, et y 6tablit un catichisme qu'elle faisait
elle-meme aux femmes et aux filles les dimanches et
les fetes, avec des 6coles oh ses filles enseignaient les
enfants de leur sexe : ce qu'elles continuent encore
dans les lieux o6 elles sont 6tablies. Mais comme les
emplois de charite se multipliaient tous les jours et
augmentaient la necessit6 d'un commerce plus frequent
avec toutes les personnes qui y prenaient part, Mile Le
Gras r6solut, par l'avis de Vincent de Paul, de quitter
La Chapelle et de venir loger avec sa communaute au
faubourg Saint-Denis vis-a-vis Saint-Lazare ois elle
loua en 1641 une maison qu'elle acheta quelque temps
aprbs.
Ce fut dans cette maison qu'elle commenca d'exercer
I'hospitalit6, y recevant un grand nombre de filles des
frontieres de Picardie, qui ayant et6 oblig6es d'abandonner leurs maisons par la crainte des ennemis qui
6taient entr6s dans cette province, et qui avaient assieg6
Corbie, 6taient venus se r6fugier a Paris. Non contente
de leur fournir par charit6 le logement et la nourriture,
«elle voulut y ajouter I'aum6ne spirituelle par une mis-
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sion qu'elle leur procura. Cette maison fut aussi ouverte pour les personnes de son sexe qui y voulurent
faire des retraites spirituelles, A l'exemple de celles
que Vincent de Paul avait etablies pour les hommes
dans sa maison de Saint-Lazare. Ce serviteur de Dieu
ayant donn6 commencement A l'h6pital des EnfantsTrourts, en donna le soin A Mile Le Gras et a ses filles; la ville d'Angers ayant eu recours a elle en 1639,
pour obtenir aussi de ses filles pour le service des
malades de son h6pital, elle alla elle-mime faire cet
6tablissement au mois de novembre, malgr6 ses infirmit6s et la rigueur de la saison.
Ce fut pendant ce voyage qu'elle apprit que la reine
Anne d'Autriche avait aussi demand6 de ses filles
pour le service des malades de Fontainebleau. Cette
princesse leur confia encore le soin d'un h6pital pour
les soldats malades et bless6s, qu'elle entretenait pendant le siege de Dunkerque. Quoique Mademoiselle
vit sa compagnie charg6e de tant d'occupations dans,
Paris, a la campagne et dans les provinces, elle ne
perdit pas pour cela courage; au contraire, redoublant
son zele et ses soins, elle embrassa encore des emplois
dans les royaumes 6trangers, en donnant de ses filles
. la reine de Pologne, Louise-Marie de Gonzagues,
qui les 6tablit en 1652, a Varsovie. Cette ville 6tant
alors afflig6e de la contagion, fut un rude apprentissage et une dangereuse 6preuve pour ses charitables
filles, qui, a leur arrivee, se virent charg6es du soin
des pestif6r6s. Cette princesse ayant fond6 un antre
h6pital dans la meme ville pour y recevoir les pauvres
filles orphelines et d6laiss6es de leurs parents,en commit
aussi le soin et la conduite a ces servantes de J6susChrist. Elles furent pareillement charg6es a Paris du
gouvernement et de 1'6conomie, aussi bien que du
service des pauvres de l'h6pital du Nom-de-J6sus, que
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l'on fonda en 1643, pour quarante pauvres de l'un et
de l'autre sexe; ce qui a 6t6 1'origine de l'H6pital
g6n6ral. II ne restait plus a Mlle Le Gras, pour remplir
I'Ntendue de son zlc, que de se charger des pauvres
alien6s d'esprit, et renferm6s dans 1'h6pital des PetitesMaisons. Elle accepta cet emploi en 1645, sur la
prire qui lui en fut faite par 1'Assembl6e du Grand
Bureau des pauvres, si c6lebre dans Paris, par la qualitA et le m6rite des personnes qui la composent;
comme cet h6pital renferme, outre les insens6s, un
grand nombre de vieillards, qui y sont entretenus par
ordre de ce Bureau, elle s'engagea encore de les faire
assister dans leur maladie.
I1 ne suffisait pas a cette zelIe fondatrice d'avoir
form6 une compagnie de filles pour les employer au
service des pauvres, et de les avoir unies par les liens
de !a charit6. Son amour pour ces m6mes pauvres lui
ayant sugg6re d'assurer et affermir pour toujours cette
ceuvre de piet6, elle en 6crivit en 1651, a Vincent de
Paul, qui approuva son dessein, et lui envoya un m6moire pour pr6senter a 1'archeveque de Paris, JeanFrancois de Gondy. Ce m6moire, qui contenait la
conduite que la Providence avait tenue pour Pltablissement de ces filles, leur manikre de vie jusqu'alors,
et les statuts et reglements qu'il leur avait dresses,
ayant 6t6 pr6sente a ce pr6lat, elle obtint de lui 'approbation et I'6rection de sa compagnie; il lui en fit
donner des lettres par le cardinal de Retz, son coadjuteur. Ces lettres ayant &6tperdues lorsqu'elles furent
present6es au Parlement pour y 8tre enregistr6es, le
cardinal de Retz, pour lors archeveque, en donna de
nouvelles au mois de janvier 1655, par lesquelles il
approuva cette soci6t6, avec les statuts et reglements,
et l'Nrigea par son autorit6 en congr6gation, sous le
titre de Servantes des Pauvres et sous la direction du
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Superieur general de la Mission et de ses successeurs,
avec cette condition neanmoins qu'elles demeureraient
a perp6tuit6 sous la dependance des archeveques de
Paris.
Apres que ces lettres eurent 6t6 obtenues, Vincent
de Paul fit une assembl6e de toutes les filles dans la
maison de la communaut6, le 8 aoit de la meme annie,
pour faire 1'acte de leur 6tablissement, et leur communiquer les statuts et les reglements qu'il leur avait
dresses (i). Apres avoir pris les noms de celles qui
avaient &t6 reques, et qui desiraient perseverer dans
1'Institut, il nomma les officieres, dont la premiere fut
Mile Le Gras, qu'il pria de continuer sa charge de
superieure pendant sa vie. I1 nomma ensuite une assistante, une econome et une d6pensiere, et conclut par
une exhortation qu'il leur fit a toutes, de rendre
grices a Dieu de leur vocation, et d'etre exactes et
fiddles a l'observance de leur regle. Cette congregation fut ensuite autoris6e par lettres patentes du roi,
en 1657, et confirmee, en 166o, par le cardinal de
Vend6me, legat en France du pape Clement IX.
Tel a 6t6 1'6tablissement des Filles de la Charit6,
et la maniere dont Dieu s'est servi pour conduire A sa
perfection cet ouvrage si utile a lI'lglise.
II ne restait plus a la fondatrice que d'en aller recevoir la r6compense dans le ciel. Dieu la lui accorda le
quinaieme jour de mars x66o. Elle mourut le lundi de
la semaine de la Passion a l'&ge de soixante-huit ans.
Son corps fut expos6 pendant un jour et demi pour
satisfaire au d6sir de plusieurs dames qui voulurent
avoir la consolation de la voir encore apris sa mort et
(x). L'original de cet acte d'itablissement est aux Archives nationales
(L., zo55, 4 p. in-folio). II a et& reproduit partiellement en photogravure dans les Petiles Annales de Saint-Vincent-de-Paul, numero de
d6cembre 90o3. - Note des Annales de la Mission.
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lui rendre les derniers t6moignages de leur v6enration
et de leuramour. Le mercredi suivant, elle fut enterree
a Saint-Laurent, dans la chapelle d, la Visitation de
la sainte Vierge, oi elle faisait ordinairement ses
devotions, quoiqu'elle efit destine sa sipulture dans

LA
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LOUISE DE MARILLAC

(Mlle LE GRAS)

un cimetiere pres de Saint-Lazare. Comme elle avait
demands qu'on mit proche de son tombeau une croix
avec cette devise Spes mea, on en attacha une vis-a-vis,
au mur de la chapelle.
Depuis la mort de cette fondatrice, les Filles de Ia
Charit6 ont fait un grand nombre d'6tablissements et
en font tous les jours de nouveaux : il y en a pr6sentement plus de deux cents quatre-vingt-dix, tant en
France qu'en Pologne et dans les Pays-Bas, et on
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compte plus de mille cinq cents filles dans tous ces
6tablissements qui sont soumis a la principale maison
situ6e AParis au faubourg Saint-Denis, vis-A-vis SaintLazare. [Ceci fut 6crit vers 1716.]
Ces Filles n'ont ordinairement aucun fonds d'h6ritage, ni de maison en propri6et. Le logement oi elles
demeurent, a l'exception du s6minaire de Paris, appartient aux pauvres, ou aux confr6ries de la Charit6 qui
en louent, lorsqu'elles n'en ont point en propre. Elles
sont nourries dans les h6pitaux ou elles demeurent,
comme les pauvres on les malades, et on leur donne i
chacune pour leur entretien une somme fort modique:
ailleurs elles vivent et s'entretiennent aussi d'une
somme assez modique en vertu du contrat d'6tablissement stable et irr6vocable. Celles qui veulent entrer
dans cet institut sont reques sans dot au s6minaire,
c'est-k-dire a leur maison du faubourg Saint-Denis.
On se contente d'une petite somme pour leur premier
habit et leur ameublement, et tout ce qu'elles ont
apport6 leur est rendu en especes ou en valeur, si elles
sortent. On s'informe, avant de les recevoir, s'il n'y a
aucun reproche dans leur vie et dans leurs moeurs
depuis leur bas Age, ou dans leur famille. Aprbs avoir
demeur6 dans leur habit ordinaire au s6minaire pendant six mois, on leur donne celui de l'Institut, et on
les forme aux exercices de pi6t6, a 1'observance de
leur regle et aux emplois de l'Institut. Quand elles
sont suffisamment instruites et dress6es en tout ce qui
regarde leurs obligations, on les disperse dans les
villes et les villages, selon les besoins. Apres leur
entr6e au s6minaire, elles font cinq ans d'epreuve,
apres lesquels elles sont admises a faire des voeux
simples seulement pour un an; elles les renouvellent
toute leur vie, le 25 mars, aprbs en avoir obtenu la permission de leurs sup6rieurs. Elles sont sous la direc-
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tion du Suptrieur gen6ral de la Congregation de la
Mission qui les conduit lui-meme, ou par un directeur,
pretre de la m6me Congr6gation, r6sidant i Saint-Lazare, et par les visiteursdes provinces. II leurnomme des
confesseurs externes approuv6s par les ordinaires des
lieux, et il les retire, quand il juge A propos, des
maisons oil elles ont 6t6 envoy6es. De temps en temps,
on les fait venir [a la maison-mere] (1) pour s'y renouveler dans l'esprit et la saintetU de leur Institut, par
les exercices spirituels d'une retraite de huit jours.
Outre le grand nombre de paroisses a Paris, oh il y a
toujours deux ou trois sceurs pour avoir soin des pauvres, elles sont encore 6tablies a l'h6tel royal des Invalides, aux Incurables, aux Petites-Maisons, et aux
deux maisons des Enfants-Trouv6s de cette ville. Elles
ont aussi soin de nourrir et assister les galeriens et
les prisonniers de quelques prisons, et de pr6parer et
de donner la collation aux pauvres malades de l'H6telDieu de la m&me ville. La sup6rieure [de la Compagnie] (2) est elue tous les trois ans, et peut ktre continuce pour trois autres annres. Leur habillement est
d'une ktoffe grise, mais d'une maniere simple et modeste; elles ont pour coiffure une cornette blanche (3).
Ici se termine la Notice ecrite par le P. H6lyot et
publide en 172i. Nous devons ajouter que depuis cette
6poque le nombre des Filles de la Charit6 s'est grandement accru. Elles sont repandues aujourd'hui dans
toutes les nations chr6tiennes et jusque dans les misan
u Siminaire D. L'auteur veut dire " la
(0) II y a dans le texte
la maison-mere.
l,
maison oi est le seminaire
(2) Le texte du P. Hiliot porte : a La Supdrieure du Sdminaire. , II
entend la sup6rieure de la maison oh est le Sdminaire, la superieure de
la maison-mire, c'est-k-dire aISuperieure de la Compagnie.
(3) Louis Abelly, iveque de Rhodez, Vie de M. Vinceni de Paul.
Gobillon, Vie de Mlle Legras. Hermant, Histoire des Ordres religieux,
t. IV, et les Memoires donnas par les Filles du Seminaire de cet Institut en 1711. -

Note de

'auteur.
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sions etrangeres en Afrique, en Perse et en Chine ou
elles exercent I'apostolat par 1'enseignement des pauvres et des enfants et par leurs oeuvres de charite.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
458. - De urbanitatestatui clericali consentanea. Un
vol. in-8 de 125 pages. P6kin, imprimerie des Laza-

ristes, 1913.
Le prospectus dit que cet ouvrage est d'un missionnaire lazariste. II
ajoute: Cet opuscule n'est qu'un risumi aussi succint que possible du
traite de L. Branchereau : Politesseet convenances ecclisiastiqueset du petit
traite de politesse de Jacques de La Fosse, C. M.
* L'auteur en a elague tout ce qui ne lui semblait pas r6pondre aux
besoins du milieu auquel ii le destinait, savoir le jeune clerg6 indigene.
Pour les missionnaires de l'interieur, certains details paraitront sans doute
moins utiles encore; mais comme les relations avec les Europeens tendent
desormais k se dcvelopper de jour en jour, plus d'un, A 1'occasion, sera
content d'avoir ce petit opuscule sons la main. a
Ce petit livre est, en effet, excellent. C'est, en se servant pour la mise
au pointcontemporaine du livre de M. Branchereau, 'utilisationdu livre
fort conau du lazariste Jacques de La Fosse intitule: Praeceptionesad
vitam inter homines ex decor eogue christiano znstiluendam. De La
Fosse vivait an dix-septieme siecle. Quiconque a feuillete son petit livre
reedit6 bien des fois, et encore en i863, chez Leclere Paris, a certainement remarqu6 sa belle latinite autant que la sagesse de ses pr4ceptes.
C'est une vraie surprise et un charme de voir comment i chaque instant
les d6tails les plus vulgaires de la bonne tenue et de la bonne 6ducation
sont formules en une langue exquise, dit-on donner it cette expression
a exquise r un peu le sens de a recherche v. De La Fosse avait 6crit
des poesies latines et en mettant la main i un vulgaire Manuel de politesse,il afait un petit chef-d'euvre d'elegance litteraire (vers 1666).
L'auteur actuel a suivi son maitre, dont, gi et lt, on reconnait la maniere et le trait. Les regles sur la maniere de s'habiller, de se tenip i
table, en visite, etc., sont excellentes.
Dans le nouveau manuel De urbanitae,les fautes d'impression, en dehors
meme de celles signalees dans 'errata, sont un pen nombreuses et dans
une nouvelle edition il sera utile d'y veiller d'un pen plus prbs. L'accentuation sur certains genitifs et ablatifs et sur les adverbes, employee en
plusieurs pays au dix-septi-me et au dix-huitieme siecles, n'est plus guere
en usage; si l'on s'en sert,il faut au moins garder les regles communement revues: des la premiere page, l'auteur a ecrit, par exemple, cum
operis divisione ct cum aliqua reverenlza avec une accentuation difficile i
legitimer. D'ailleurs les caractlres d'imprimerie sont bons et le livre est
d'un agreable aspect.
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459. - Se-che-ki-i Tchou-kii (Concorde des quatre
£vangiles) avec commentaires par demandes et par
reponses, par J.-M. PLANCHET, C. M. P6kin, imprimerie
des Lazaristes. 3 vol. in-8, 1912.
Ce livre est une r4edition du Se-chi-ki-i (Concorde des quatre Evan-

giles), mais a laquelle on a ajoute un commentaire tant6t pieux et moral, tant6t apologetique, sur chaque chapitre, afin de rendre la lecture de
1'Evangile plus utile, plus attrayante,et 'irelligence du texte plus aisee.
Car le cadre du recit 6vangilique est si different de celui oi vivent
les chritiens de Chine, qu'il leur est souvent impossible de comprendre
le seas exact des enseignements de Notre-Seigneur, ou de s'en faire
l'application.
Dansce commentaire,de nombreux exemples tires de la vie des saints,
ou des citations de leurs ecrits viennent eclairer I'enseignement 6vangelique.
Dans le but de faciliter 1'usage des matieres contenues dans cet ouvrage,
on y a ajoute irois tables : la premiere (la meme que celle du Se-CheKi-d) pour aider a retrouver un texte de Pun des vangelistes;ladeuxieme,
des Evangiles des dimanches de 'annie; la troisieme est en fran;ais et
par ordre alphabetique, afin de rendre plus aisee la recherche de tel nom
et de tel sujet donnes.

460. - Ckeng Ouei-tseng-kiue sing che (Vie de saint
Vincent de Paul) par J. M. A., Pr6tre de la Congr6gation de la Mission, traduite par P. Che, prktre du vicariat de P6kin. Un vol. in-8. Imprimerie des Lazaristes.
Pikin.
L'ouvrage est orn6 de dix-sept gravures sur papier couche; treize de
ces gravures reproduisent les tableaux fort estimes composant la aGalerie
de saint Vincent ,. La gravure du frontispice, au moins sur l'exemplaire
que nous avons sous les yeux laisse un peu a disirer. Les autres sont
fort bien venues et font honneur au savoir-faire professionnel du personnel de iimprimerie du Petang. La Vie de saint Vincent de Paul est
completee par les Vertus de saint Vincent de Paul, ouvrage publi6
antTrieurement en chinois et dont nous avons rendu compte (ci-dessus,
p.1 64.
461. C'est une 6tude fort instructive que celle qui a ete publiee recemment sur les Ecols de charite d Paris,sous Pancien regime et dans la premiere partiedu dix-neuvieme sikcle, par M. Fossoyeux, docteur es lettres,
sous-archiviste de l'Assistance publique. (Extrait des Mimoires de la Sociedt de PHistoirede Paris, 1912.) In-8, de 44 pages.
Le livre est parfaitement documente et 1'expose des faits nous parait
ecrit avec impartialit6. L'auteur y mentionne justement saint Vincent de
Paul et constate son influence.
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Que les enfants des pauvres, dit-il (p. 27), aient requ 'instruction
avant la creation des eooles de charitY, cela n'est pas douteux, ni mis en
discussion. On les recevait i titre gratuit dans les petites ecoles payantes.
Cette admission etait recommandde par les statuts synodaux de tous les
dioceses. Mais ce qui nous occupe, c'est un fait nouveau, c'est la creation d'ccoles sp6ciales gratuites pour les enfants de la classe indigente.
Elle s'est faite grTce k des fondations picuses, sous l'influence d'un mouvement social dont il nous appartient de rechercher l'origine. II s'agit
d'une ceuvre de charite privee, que l'on peut rattacher i diverses
influences dominantes. Nous en distinguerons trois principales: celle de
Vincent de Paul et du groupe de dames de charite qui P'entourent; celle
de la compagnie du Saint-Sacrement, a laquelle on peut associer Olier
et Bourdoise, fondateurs des seminaires; celle enfin des Jansenistes.
a A Paris, continue 1'auteur, le mouvement prit, des le debut, une
extension remarquable, grice k la fondation des charites paroissiales,
qui mirent dans leur programme 1oeuvre des ecoles au meme titre que le
bouillon des malades, la layette des enfants et la visite des h6pitaux.
a L'histoire de ces charitcs est suffisamment connue aujourd'hui pour
nous dispenser d'en etudier lee origines et le fonctionnement. Nous n'envisagerons lei r action que sur les ecoles. 11 n'est pas douteux qu'elles
aient requ leur impulsion, comme beaucoup d'autres .uvres, du grand
mourement de charite suscit6 dans la capitale par Vincent de Paul et
ses disciples. II a tract lui-meme des reglements modules qui furent
copies ou imit6s dans la plupart des paroisses.
a Mais Vincent de Paul, si nous en croyons son biographe Abelly,
dans ses
n'etait pas homme a manquer de a discretion et de prudence d
projets. Lorsque Mile Le Gras, la fondatrice des Filles de la Charitd,
voulut ouvrir une classe gratuite pour les filles pauvres du quartier
Saint-Lazare, ol elle venait d'etablir sa communaute,ce fut rue SaintIenis, dans la maison achetee par Vincent de Paul a Jean Desmarets et
Claude Sadot, en face Saint-Lazare, d'abord louee i Mile Le Gras, qui
l'acheta pour 17 5o livres le r" avril i653 et qui resta la maison-miere
jusqu'k la Revolution (Arch. nat. S. 6160). Elle se garda bien de le faire
sans le consentement du grand chantre, Le Masle des Roches, qui
accorda son autorisation, le 29 mai 1641. II s'agissait plut6t d'un catuchisme et de pieux exercices que d'une veritable 6cole. Cependant, des
cette epoque, Vincent de Paul fixait i ses a filles a leur mission: a Vous
devez vous instruire, disait-il, dans une conference du 16 avril i64r, pfur
devenir capables d'enseigner les jeunes fetiles files; c'est i puoi vous devez
vous rendrebien soigneuses, puisque c'est un des deux desseins que vous devze
avoir en vous donnanl a Dieu. a
Se rendre capable d'instruire les enfants qu'on leur confiait, telle est
done une des recommandations faites par saint Vincent de Paul a sa
CommunautE.Et 'auteur constate un fait curieux: c'est que, lors de leur
riorganisation aprisla Revolution, c'est pour les Filles de la Charite que
fut constituee la premiere a ccole d'intirmieres a.
a Dans la paroisse de Saint-Sulpice, dit-il (p. 275), se trouva la maison
de la Mire-Dieu, rue du Vieux-Colombier, qui recevait environ quarante
orphelines jusqu'a leur apprentissage. Les lettrespatentes d'autotisation
avaient 6etobtenues en mai 1678 par le cure Raguier du PoussE, successeur d'Olier. C'est dans cet ctablissement, supprimi en 1791, que le
ministre de I'Interieur Chaptal autorisa, par decretdu lsr niv6se an IX,

la citoyeane Delau, ci-devant suprieure des Filles de la Charit#, &
S/ormer d
les
/'kve por It service des hospices ,, creant ainsi,- mais sans
succes alors, - la premiere ecole d'infirmieres dont il soit question au
dix-neuvime siecle. , (Voyez Arch. nat., L. 770, et P. Fromageot, la
Maisoa des orpielinesde la rue du Vierux-Colombier, dans le Bulletin de la
Socidt historifue du VI arrondissemenl, t. II, 1899, p. 53-61.)
Le temps arrivait oh l'Etat allait travailler a se substituer i 1'Eglise
pour diriger 'enseignement primaire. L'auteur indique le motif pour
lequel l'Etat fut pousse dans cette voie; pour cela it transcrit (p. 74) des
paroles traceesen 81i9, c est-a-dire sous la Restauration; elles sontvraies
a toutes les epoques et exptiquent la conduite de tous les gouvernements.
462. - Du beau livre de M. Arthur Loth, Saint Vincent de Paul ct
son action sociale, nous avons dit que c'Ctait un tres prxcieux recueil an
point de vue artistique. Omettant ies quelques gravures qui ne se rapportent pas i saint Vincent de Paul, nous allons donner la liste des
estampes : chromolithographies, heliogravures, gravures sur bois qui
se rapportent k la vie et aux ceuvres du saint. Nous les classerons autant
que possible dans I'ordre chronologique des personnages ou des faits
qui soat retraces;et, quoique cela 6tende un peu le texte, nous transcrirons aussi les legendes explicatives qui dans ce beau livre accompagnent et expliquent les illustrations. - A. M.
1. -

PROLOGU

i. Jesus-Christ promulgue la loi de la charitd. - La Cene et finie;
c'est alors que Jesus adresse, comme un testament, ces paroles i ses disciples: a Je vous fais un commandement nouveau, qui es: de vous aimer
les uns les autres comme je vous ai aimes. x - D'apres Overbeck (xix'
siecle). Gravure sur bois. Page 7.
2. Le Christconsolateur. Peintured'Ary Scheffer(xix*siecle).-Chromolithographie. Page 433.
3. Jesus-Christ, modile de la charite envers les enfants. - Laissez les
petits enfants venir & moi, disait Jesus, car le oyaume de Dieuestpour
ceux qui leur ressemblent. n-D'apres le tableau de Hesse (xtx* siecle).
Gravure sur bois. Page z83.
4. Charit6 envers les pauvres. - Saint Laurent distribue aux pauvres
les tr6esrs qu'il a requs du pape. - Fresque de Fra Angelico, dans la
chapelle Pauline, au Vatican (xv" siecle). - Chromolithographie. Page 27.
5. Charit6 envers les captifs.- Saint Pierre Nolasque rachete des captifs dans les prisons d'Alger. - D'apres le tableau de Granet, au chateau de Fontainebleau (xrx' si&cle). Page 41.
du6. Charite dans les calamitespubliques.- SaintCharlesBorromre
rant la peste de 1576, a Milan, visite les malades dans leurs maisons ou
dans les lazarets. - D'apris une gravure d'Abraham Bosse (xviu* siecle).
Page 46.

II. -
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SAINT VINCENT DE PAUL XT SES CEUVRES

xvr et xviu siecles
7. Portrait du pape Clement VIII, d'apres une medaille du seizierme
siecle. - En t'aanee 5y95, Clement VIII adressa un bref eloquent aux
eveques de France pour les adjurer au nom de Dieu de travailler 1 la
riforme du clerge. L'iglise ravagie par l'heresie, souffrait partout, dans
les peuples comme dans les pretres; c'est alors que Dieu suscita saint
Vincent de Paul. Page 57.
8. Vue de la ville de Dax an. dix-septieme siecle, d'apres une estampe
de la Bibliotheque nationale. Page 383.
9. Maison oi est ne saint Vincent (1576), transportee an dix-neuvieme
siecle a quelque distance de son emplacement primitif. - Gravure sur
bois par Pannemaker. Page 59.
to. -glise de Pouy, oh saint Vincent fut baptisi. - Gravure sur bois
de Pannemaker. Page 6x.
xx. Le chine de saint Vincent. - C'est i l'ombre dece chine que,tout
petit enfant, Vincent s'abritait pour garder son troupeau. - Gravure sur
bois. Page 66.
12. Moulin de Pony. - En revenant de ce moulin, Vincent donnait
aux pauvres quelques poignies de la farinelqu'il rapportait i la maison,
imitant ainsi la charite de ses parents. - £tat actuel. - Gravure sur
bois. Page 63.
x3. Saint Vincent gardant son troupeau, rencontre un pauvre auquel
il donne une somme de trente sons qui compos:. wout son avoir. D'aprbs un tableau du dix-huitieme siecle, aujourd'hui i la tribune de
la chapelle des Filles de la Charite, rue du Bac, a Paris. Page 65.
14. Notre-Dame de Buglose. - Celebre statue du pelerinage pres de
Pouy, devant laquelle Vincent de Paul, durant son enfance, aimait Bprier.
- D'apres un dessin & la plume. Page 127.
15. Vue intdrieure de la chapelle de Chateau-l'v&lque, pres Perigueux, oi saint Vincent fut ordonni pr6tre. - Gravure sur bois de Pannemaker. Page 69.
Notre-Dame de Grice i Buzet, an diocese d'AlbL - Saint Vincent y
celebra, dit-on, sa premiere messe. - Gravure sur bois. Page 71.
16. Saint Vincent pris en mer par les pirates et devenu esclaveiTuni-,
chante le Salve Regina devant la femme de son maitre et la convertit.
-- Dessin execute sur un oeuf d'autruche; mus6e de la Mission. - Gravure sur bois. Page 73.
17. Portraitde Henri IV, roide France, d'aprks une medaillede z606.
- A son retour de Rome, Vincent de Paul est charg6 d'une mission
pour ce prince. Page 77.
18. Vue interieure de l'infirmerie de l'h6pital de laCharitE. - Chaque
jour Vincent allait . l'h6pital et partageait avec les Freresde Saint-Jeande-Dieu le soin des malades. C'est li qu'il rencontra pour la premiere
fois M. de Berulle. - D'aprks une gravure d'Abraham Bosse (xvirr
siecle). Page 79.
xg. Portrait du cardinal de Birulle, l'ami et durant pluaieurs annies
le directeur de saint Vincent de Paul. - D'apres la sculpture de Jacques Sarazin, au college de Juilly (xv•• siecle). Page 87.
2o. M. de Condren, deuxieme supericur de I'Oratoire, ami de suen
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Vincent. - Fac-simild d'une gravure tirde de 'Histoire de sa vie (xvnii
siecle). Page 267.
21. kglise deClichy-la-Garenne, pres Paris, rebaiie par saint Vincent.
-On y volt encore la chaire du haut de laquelle il instruisait le peuple,
et le vieux crucifix de bois dont ii se servait dans les predications. Gravure sur bois de Pannemaker. Page 89.
22. Ruines du chateau de Folleville (xv' siicle). - Saint Vincent
elant precepteur dans la famille de Gondi, y accompagna M. et Mme
de Gondi, auxquels ce chiteau .appartenait. De la, Vincent se repan.
dait dans !es campagnes, instruisant tespauvres et les assistant. ttat
actuel. - Gravure sur bois. Page 91.
a3. Eglise de Folleville (monument historique). - iD'apres Ie Voyage
dans Pancienne France de M. Ie baron T.ylor. - Gravure sur bois.
Page 95.
24. La chaire de l'eglise de Folleville. - C'est dans cette chaire que
saint Vincent prononta, le 25 janvier 1617, le premier sermon de Ia mission. - ktat actuel. Page 443.
25. Portrait de M. Emmanuel de Gondi, general des galres de
France. - Apres avoir largement contribue i la fondation de la Mission,
M. de Gondi 6tant devenu veuf, quitta le monde pour revetir l'habitde
l'Oratoire, sous lequel itmourut deux ans apres saint Vincent. - D'apri-s une gravure de Ch. Duflos (xvi* siicle). - Gravure sur bois de
Pannemaker. Page 93.
26. Portrait de Mme de Gondi. - Associee depuis plusieurs annees
aux neuvrescharitables de saint Vincent, Mme de Gondi fonda, de conccrtovec son mari, l'ueuvre de la Mission. - D'apres une gravure de
Ch. Duflos (xvi* siecle). - Gravure sur boisde Pannemaker. Page x3i.
27. Vue de 1'eglise de ChAtillon-les-Dombes (Aia) (xvr siecle). Saint Vincent y ftpt curd, et c'est li qu'il dtablit la premiere des Confr-6
ries de la Charit6. - Etat actuel, d'apres une photographic. - Gravure
sur bois de Pannemaker. Page lo3.
28. Fac-similede la conclusion durKglement de la Confrerie de Charitd de Chitillon-les-Dombes n (Ain,. - Ce reglement est ecrit tout entier de la main de saint Vincent. Page zzo.
29. Vue de P1'glise et du village de Gannes (Oise). - La conversion
que saint Vincent fit, dans cette paroisse, d'un paysan moribond, inspira i Mme de Gondi le projet de fonder la Congrdgation de la Mission.
- L'dglise est un monument duseirzime siecle. - Gravure sur bois de
Pannemaker. Page 973o. Vue de la tour Saint-Bernard, pres la porte Saint-Bernard, Paris.
- Dans cette tour, aujourd'hui d6truite, saint Vincent avait etabli, avec
L'auorisation du roi Louis XIII, 1'oeuvre des forgats. - D'apres une
gravure de Merian (xvir siecle). - Gravure sur bois. Page 201.
3z. L'h6pital des forgats i Marseille. - Partie d'un plan de 'cette
ville conserve & la Bibliotheque nationale (xvi*l siecle). - Gravure sur
bois. Page ix3.
32. Saint Vincent i Marseille prend lesfers d'un galerien.- Tableau
de M. Bonnat, dans Nl'glise de Saint-Nicolas-des-Champs, i Paris
ixrx* siicle). - Gravure sur bois de Pannemaker. Page i2z.
33. Saint Vincent de Paul, aum6nier general des galkres, ramenedes
galer-ens a la foi. - Tableau de M. Lecomte du Mouy, dans I'gliiaede
It Sainte-Trinite, i Paris (xix' siecle). - Heliogravure. Page 12-.
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34. Fac-similc du contrat passe le 4 septembre 1626 entre [saint Vin.
cent et ses trois premiers compagnonm par-devant deux notaires du Chatelei pour l'etablissement d'une Compagnie de pr&tres voues a instruire
et i catechiser le pauvre peuple des champs. - Archives de la Mission,
i Paris. Page i33.
35. Portrait d'Andre Duval, docteur en Sorbonne, doyen de la Faculte de theologie. - Andre Duval Cdtermina saint Vincent i accepter,
pour sa congregation naissante, le prieur6 de Saint-Lazare, que, par
modestie, ii refusait. - D'apr&s une gravure du temps. Page 149.
36. Vue fde l'ancienne eglise de Saint-Lazare. - Dans cette eglise
avaient lieu, sous Ila direction de saint Vincent de Paul, de frequents
exercices pr6paratoires aux ordinations. - ID'apres une estampe de la
Bibliotheque nationale. Page 249.
37. Saint Vincent de jPaul pr6side aux conferences ecclesiastiques
qu'il avait institudes pour la r6formation du clerg4. - a Quand, avides,
nous 6coutions sa parole, disait Bossuet, pas un qui n'y sentit I'accomplissement du mot de l'Ap6tre : Si quelqu'un parle que sa parole soit
comme de Dieu. x - D'aprs le tableau de F. de Troy (xvir siecle).
Gravure sur bois de Pannemaker. Page 253.
38. Louis XIII, roi de France (160o-z643). - II favorisa 1'etablissement et Iextension de la Compagnie fondee par saint Vincent, confia k
ses pretres le soin de donner des missions dans I'armee et fonda une
rente annuelle de 12ooo livres pour I'hospice des Enfants Trouves. D'apres une gravure de Morin (xvir siecle). Page 147.
39. Louis XIII donne la paix aux religionnaires devant Montpellier.
- Aussit6t, la ville jen son pouvoir, Louis XIII voulut qu'une minion.
y fut prechee par les pretres de saint Vincent. Ces memes pretres furent
bient6t appeles sur tous les points du royaume. - D'apres une gravure
de C.-N. Cochin (xvi' siecle). Page 221.
40. Saint Vincentde Paul assiste Louis XIII mourant. -A droite,
derriere le fauteuil de la reine, se tient le duc d'Orleans, lieutenant geniral du royaume; de 'autre c6te, le prince de Conde et le duc de Beau.
fort. - D'apres un tableau de M. Ch. Soubre, de Liege (xix* siecle).Gravure sur bois de Pannemaker. Page 281.
41. La reine Anne d'Autriche. - Elle favorisa, comme Louis XIII,
la Congregation de la Mission et appelaVincent de Paul dans les Conseiis dela regence. - D'apres une gravure de Claude Mellan (xvirsi&
cle). Page 143.
42. Saint Vincent de IPaul supplie Richelieu de conclure la paix. Composition et dessin de M. Emile Lafon (xix* siecle). - Chromolitographie. Page 279.
43. Portrait de Mme la duchesse d'Aiguillon, ni&ce du cardinal deRickelieu. - Fondatrice de la Mission de Rome, de l'h6pital des forpats,
k Marseille, membre de l'association des Dames de charite, elle fut
pour saint Vincent de Paul an auxiliaire zeil et infatigable dans toutes
ses ceuvres. - D'apres un tableau conserv• a la Mission de Rome
(Mont6citorio). - Gravure de Pannemaker. Page 167.
44. Tombeau du cardinal de Richelieu, dans 1'6glise de la Sorbonne,
, Paris. - Le grand ministre est soutenu par la Religion, pendant que
la Science, & ses pieds, pleure sa perte. - Richelieu fat Pun des plus
zelis protecteurs de la Mission. - Groupe de marbre sculptd par Gi.
rardeau (xvir si!cle). Page 145.
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43. Saint Vincent de Paul, membre dou Conseil de conscience pour
les affaires ecciesiastiques. - Le Conseil est presidi par la reine Anne
d'Autriche : ies asistants, outre saint Vincent, Ie jeune roi Louis XIV
et Mazarin, soro le chancelier Seguier et Charton, grand pcnitencier de
Paris.- Tableau deF. de Troy (rviuli siecle), actuellement i la tribune
de la chapelle des Files de la Charit6, rue du Bac, a Paris. - Chromolilhographie. Page a85.
46. Louis II de Bourbon, nomme le grand Conde. - Saint Vincent
disant qu'il dtait le fils d'un pauvre villageo.s, Conde qui appreciait le
saint, lui repondit : a C'est par le merite et la veitu que lhomme s'ennoblit. - Sculpture de David d'Angers dans ia cour d'honneur du palais de Versailles (xzx' sicle). Page 317.
47. Fac-similM d'une lettre du cardinal Mazarin h saint Vincent (646).
- Zele de saint Vincent pour la gloire de Dieu, et pour rompre la
brigue des jansenistes P. - Archives de la Mission i Paris. Page 269.
48. Vue do chateau de Saint-Germain-en-Laye. - Durant la Fronde
saint Vincent vint au chateau de Saint-Germain supplier Anne d'Autriche de renToyer Mazarin, et le cardinal lui-meme de se retirer dans
Plintrtt de la paix.- Dapres une gravure d'Israel Sylvestre (xvn' siecle). Page 293.
49. Portrait de Pierre Camus, ev-que de Belley, premier directeur
de Mile Le Gras, qu'il engagea i se mettre sous la condufte de saint
Vincent de Paul. - D'apres une gravu:e du temps. Page 155.
5o. Mile Le Gras communiant avec ses deux oncles, Michel de Marillac, garde des sceaux et Louis de Marillac, marechal de France. Gravure tiree de I'lnitalion de Jisus-Christ, traduite par Michel de Marillac (edition de 1631). Page i57.
5i. Saint Vincent presente h la reine Anne d'Autriche les premieres
Filles de la Charite a. - Tableau de frHre Andre (xvirt siecle), aujourd'hui dans i'eglise de Sainte-Marguerite, a Paris. Chromolithographie. 1'age 163. - I ne nous parait pas croyable que le frere Andre qui
connaissait Phistoire et le costume des Filles de la Charitnait eu 'intention (si ce tableau est de lui) de les representer dan's le costume qui
leuresticiattribuc:ce doivent plut6t etrelesFilles de Sainte-Genevieve.
Voir le portrait de leur fundatrice, Mane de Miramion (ci-apzes, no 75), et
leur costume dans 1Pouvrage d'Helyot. - Note des Annales.
5a. Vue interieure de Ih6pital Saint-Jean, a Angers, premier etablissement des Filles de la Charite en province : elles y furent installes
en decembre 1636 par Mile Le Gras. - S-nt-Jean d'Angers, transforme
ricemment en musee, etait I'un des trois h6pitaux batis par Henri II,
roi d'Angleterre, en expiation du meurtre de saint Thomas de Cantorbery. - D'apres un dessin du dix-neuvieme siecle. Page 161.
53. La bourse de Mile Le Gras, conservee au musce de la Mission
a Paris. - Cette bourse est, dit-on, celle dont se servait Mile Le Gras
pour- queter dans les assemblies des Dames. - Gravure sur bois.
Page al5.
54. Saint Francois de Sales presente saint Vincent de Paul aux religieuses de la Visitation de Paris et I'etablit leur supericur. - D'aprs
le tableau de J. Restout (xvlI* sitcle) aujourd'hui dans L'tglise de Sainte
Marguerite, a Paris. - Chromolithographie. Page 119.
55. La Vision des globes. - Saint Vincent de Paul celebrantla messe
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le jour de la mort de Mme de Chantal, voit un globe lumineux s'llever vers le ciel, s'unir & un autre globe, qui figure L'.me de saint Franqois de Sales, puis tonusdeux s'dlever encore et se perdre dans un troisieme globe, image de l'essence divine. - D'apres une gravure du
dix-huitieme siecle. - Gravuresur bois de Pannemaker. Page 321.
56. Diposition de saint Vincent de Paul pour la canonisation de Mme
de Chantal. Recit de la vision des globes. - Fac-simile de la lettre de
saint Vincent, conservee au monastire de la Visitation k Annecy. Page 323.
57. Reforme de l'abbaye de Saint-Denis, par le cardinal de la Rochefoucauld. - II installe Dom Gregoire Tarisse et les BWnedictins rtforSaint Vincent
mes, malgre les protestations des anciens religieux. seconda de tout son pouvoir l'euvre reformatrice du.cardinal qui 1appelait son * bras dioit a.- Gravure de Simonneau (xvim' si-cle).
58. La Predication de saint Vincent de Paul. - Saint Vincentannonce
la parole de Dieu a un auditoire compose de grands seigneurs et de
pauvres. - D'apres le tableau de F. de Troy (xvri* siecle).- Gravure
sur bois de Pannemaker. Page 44759. Vue de l'ancienne eglise de Saint-Sulpice, a Paris. - Cette 4glise
qui occupait P'emplacement de 1'eglise actuelle du meme nom, formait
commele centre du faubourg Saint-Germain, oi I'on ne voyait alors que
depravation et brigandage. Une mission prichee k Saint-Germain-desPres par les prdtres de la Conference de SainbtLazare, sons la direction
de saint Vincent de 'Paul,transfurma completement ce faubourg. - D'apres une gravure de Merian (xvir siecle). Page 2i5.
60. Vue de I'abbaye de Pebrac, dont M. Olier fut titulaire.- Olier, fondateur de la Congregation de Saint-Sulpice, ami de saint Vincent de
Paul. Page 257.
6x. Saint Vincent etablit lreuvre des Enfants trouves. - Vitrail de
M. Claudius Lavergne pour la chapelle de P'h6pital de Tourcoing
(xxx* siicle). Chromolithographie. Page x89.
62. Saint Vincent et le mendiant. Vincent recueille les enfants abandonnes. - D'apres une gravure publiee par la Sociiti de Dusseldorf,
dessin de Kreutzberger. Page z85.
63. Fac simile d'une lettre de Mile Le Gras a saint Vincent de Paul,
relative aux enfants trouves. Page 186.
e
64. Billet de loterie pour les enfants trouves (xvI siecle).-- Fac-simild
d'un billet conserve a la Bibliotheque royale de Bruxelles. Page 189.
65. Le collier des enfants trouves de Paris (xixx siecle). -Ce collier
est passe au cou des enfants a leur entree a P'hospice. La petite m6daille
qui l'accompagne porte d'un c6te P'effigie de saint Vincent de Paul et
de l'autre un numero d'ordre. Page 21o.
66. La mistre dans les provinces. Une scene des miseres de la guerre.
Incendie de 1'1glise et des maisons; chariots remplis de butin; razzia des
troupeaux et des habitants. - Gravure de Callot (xvr siecle). Page 275.
67. Saint Vincent distribue des vivres aux habitants de la Lorraiue et
de la Champagne affliges par la guerre et la famine. - D'apris le
tableau de M. Lecomte.du Mouy, dans 1'eglise de la Trinit6, i Paris
(xxx* siecle). Dessin de H. Toussaint. Page 277.
68. Portrait de M. le baron de Renty, I'un des auxiliaires les plus
devoues de saint Vincent, notamment dans les secours distribues a la
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noblesse lorraine refugiee i Paris. - D'apris une gravure du temps;
gravure sur bois de Pannemaker. Page 423.
69. La fuite en Agypte, miniature commandee par saint Vincent,
pendant la guerre de Lorraine, i Frederic Brentel, peintre strasbourgeois, pour etre oferte i un membre de la famille Commet. - Chro.
molitbographie. Page 75.
70. Maison de Mme Bretonvilliers, i la pointe de Pile Notre-Dame,
a Paris (aujourd'hui ie Saint-Louis). - Mme Bretonvilliers, membie de
la Confrerie de charite fondee par saint Vincent, avait 6tabli dans cette
maison un magasin central de secours pour les provinces ravagees par
la guerre. - D'apr.s une gravure d'Israel Sylvestre (xvir sa&cle).
Page 297.

71. Vue partielle de la ville de Corbie en Picardie, assidgie par 'armee
francaise (z636. - La peste ayant kclate dans 'armee, les missionnaires
envoyes par saint Vincentse d6voubrent au soin des pestiffres; plusieurs
d'entre eux furent atteints par le fldau. -Gravure de Perelle (xvir sic&e).
Page 225.

72. Saint Vincent de Paul instritit les vieillards pauvres qu'il a recueillis
i Phospice du Nom de Jesus, fond ih Paris par ses soins. - D'apris le
vitrail de M. Cl. Lavergne pour i'eglise de I'hpital de rourcoing
(Nord). Dessin de Kreutzberger. Page x99.
73. Vue de la Salpetriere, asile pour les vieillards pauvres. - Saint
Vincent fut 1'Pme de cette grande fondation. C'es & la Salpetrire que
Bossuet prononca le fameux panegyrique de saint Paul, repute son
cher-d'oeuvre. - D'apres le dessin de Rigaud (xvle sikle); gravure sur
bois. Page ao3.
74. Vue de 1'h6pital d'Alise-Sainte-Reine en Bourgogne. - Cet hbpital
fut biti par le conseil de saint Vincent de Paul, qui Je pla.a ensuite
sons le patronage de la reine Anne d'Autriche. - Etat actuel. Dessin
dapres une photographic. Page ao3.
75. Mine de Miramion, portrait. - En relations intimes avec les
Filles de Ia Charit6, Mine de Miramion fut une des dames les plus
ze6les pour les entreprises de saint Vincent, et fonda elle-mime les reli.
gieuses de Sainte-GeneviCve, vouees & l'instruction des pauvres filles
des champs et au soin des malades. - D'aprks une gravure d'Edelinck
(xvxIr sile). Gravure sur bois de Pannemaker. Page 171.
76. Louis XIV, roi de France. - Ce prince, k 1'exemple de Louis XIII
son pore, se fit le protecteur de la Mission, donna Bicetre comme
succursale &.J'hospice de la Salpetriere et dota richement les Enfants
troures et I'h6bital des formats de Marseille. - D'apres une gravure
de Van Schuppen (xvir siecle). Page 36x.
77. Jean Duvergier de Hauranne, abbe de Saint-Cyran, le principal
fauteur du jansenisme en France. Compatriote de Vincent de Paul, il
s'efforga de 1'attirer i son parti. - D'apres une gravure de Morin
(xviri siecle). - Dessin de Kreutzberger. Page a65.
78. Le pape Innocent X signe la bulle contre les jansdnistes. - Saint
Vincent de Paul fut l'un des premiers et des plus zelis & solliciter du
Saint-Siege la condamnation de 1'herssie de Jansenius. - Gravure de
Simonneau (xvuie siecle). Page 27r.
79. Saint Vincent de Paul se jette a genoux et demande pardon & des
pauvressesde les avoir fait attendre. -Dessin original de M.F. Gaiilard,
k Paris (XIX* sicle). Page 0o9.
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So. La piete de saint Vincent envels lesmorts.- Fac-simile d'une image
sur parchemin rcpresentant les !ames du purgatoire; saint Vincent
affectionnait cette image et la portait dans son br6viaire. - Mus6e des
reliques de la Mission, a Paris. Page 314.
81. L'Italie. Maison de la Mission a Montecitorio, a Rome. - Cette
maison fut fondee, en 1642, par Mine la duchesse d'Aiguillon, qui lui
fit plusicurs riches donations. - Gravure de Pannemaker.
San Bartolomeo, k Rome, etat actuel. - Cette ile
82. Vue de l'ile
s'appelait anciennement Pile Tiberine; elle renfermait un temple d'Esculape aupres duquel les Romains paiens exposaient leurs esclaves malades
et incurables qui y perissaient abaudunnts.--Gravure sut bois. Page g13.
83. Partie de la campagne romaine. - Le Breton et les premiers
missionnaires laurzistes envoyes a Rome par saint Vincent de Paul
allaient le soir evangtliser les patres sous leurs tentes, puis passaient
la nuit etendus sur quelques peaux de brebis et souveut sur la terre
nue. - D'apris une gravure d'lsrael Sylvestre (xvl*' sicle). Page 227.
84. Vue du forum romain. - D'apras une gravure d'Israel Sylvestre
(xvIr siecle). Page 179.
85. Portrait d'Etienne Blatiron, compagnon de saint Vincent et premier superieur de la maison des Lazaristes a Genes; mort victime de
son devouement pendant la peste de 1657. - Le cardinal Durazzo proclamait M. Blatiron a un des premiers missionnaires du monde -,et saint
Vincent I'appelait a un grand serviteur de Dieu u. - D'apres une
peinture sur cuir conservee B la Mission de Genes (xvii*siecle). Dessin
de Kreutzberger. Page 229.
86. La Pologne. Vue de I'tglise et de la maison Sainte-Croix, fond6es
en i651, kVarsovie, par le roi Jean-Casimir de Pologne, pour les Lazaristes, on Pr&tres de la Mission. Pendant deux siecles, la crypte qui
r-gne sons l'eglise a servi de sepulture a ces missionnaires et aux Filles
de la Charit,. - Gravure sur bois de Pannemaker. Page 239.
87. Maison centrale des Filles de la Charite de la province de Varsovie. - Cette maison fut inauguree, en 1652, par trois sceurs francaises
que saint Vincent y avait envoydes sur Ia demande de In reine de
Pologne, Marie de Gonzague. - Etat actuel. Page 238.
88. Lettre de Marie de Gonzague, leine de Pologne, H saint Vincent
de Paul, d'apras P'original conserv6 aux archives de la Mission, tParis.
Page 240.

89. Les Missions d'Afrique. La croix de la Mission d'Afrique, donnee
par saint Vincent aux missionnaires qu'il envoya en Barbarie (1645). En envoyant des missionnaires en Afrique, Vincent avait pour but
lassistance spirituelle des captifs; cependant il n'a pas fait racheter
moins de douze cents de ces infortunes. Page 235.
go. La - Consulaire n.- Lors du bombardement dirige par Duquesne,
en 1683, contre Alger, Jean Le Vacher, pretre de la Mission et consul
franjais, lut saisi par ordre du dey Baba-Hassan et attache t la bouche
du canon. Pages 237.

91. Mailag...•,
Les premiers

soumise au roi par iienne le .F:*.ourt(648). inssionnaires envoyds par saint Vincent & Madagascar

accompagnaient M. de Flacourt. - D'apres une gravure de l'Hisloiredc
l,grande ile de Madagascar, par Flacourt •xvu*i

sidle). Page 243.

92. Les regles communes de la Congregation de la Mission. - Fron-
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tispice : La mission des ap6tres. Jesus-Clrist leur dit : Allez, enseignez toutes les nations... a Gravure de la premiere edition des Constitutions de la Mission, publices en ib58. Page 141.
93. Sceau de saint Vincent de Paul conserv6 au musee des reliques
de la Mission, &Paris.-Jesus-Christ est reprusente envoyant ses ap6tres
cvangeliser les pauvres. Page 151.
94. En 1660, mort de Mile Le Gras,premiere superieure des Filleade
la Charit6. - Son portrait, d'aprcs la gravure de Du Change (xvirsiecle).
Heliogravure d'Amand-Durand. Page 159.
95 La mort de saint Vincent (x660). Tableau de M. L. Roux, dans
la chapelle de I'hospice de Dourdan (xixx siecle). - Chromolithographie. Page 327.
96. Saint Vincent de Paul conduit au ciel par la Foi, 1'Esperance et
la Chariti. - D'apr.s une peinture k la cire de M. Crank, pour l'glise
Sainte-Anne, i Amiens (xxx* siecle). - Gravure sur bois. Page 3S9 .
97. Saint Vincent de Paul au tribunal de Dieu. - Saint Vincent est I
genoux; l'ange gardien presente I Jesus-Christ un livre ouvert sur
lequel sont ecrits les merites du saint. La Foi, principe de toutes les
vertus, l'Esperance, la Charite, la Chastet6, la Force, toutes vertus personnifi6es, font cortege k saint Vincent. - Peinture de Charles Lameire
(xix" sikcle), a. l'glise Saint-Vincent-de-Paul, a Paris. - Chromolithographie; frontispice. Page i.
98. Portrait de saint Vincent de Paul. - Gravure de Van Schuppen,
d'apres une peinture de Simon Francois (xvii, siecle).--Hliogravure.
Page 57.
99. Portrait de saint Vincent de Paul. -D'apres une aquarelle execut&e
a 'epoque de sa canonisation. Dans la partie superieure du motif qui
entoure le portrait, une petite ouverture laisse voir un coeur trace avec
le sang du saint. - Reproduction, dessin de Kreutzberger. Page 493.
zoo. Louis Abelly, eveque de Rodez. - Abelly fut I'un des pr-tres les
plus eminents formes par les Conferences ccclsiastiques de Saint-Lazare.
11 est I'auteur de la premiere Vie de saint Vincent de Paul. - Son portrait, d'aprbs une gravure du temps. Page 445.
XVIII* SIkCLE

o10. Canonisation de saint Vincent (1737). - Fac-simile de fragments
de la bulle de canonisation de saint Vincent, avec les sceaux de Clement XII, sa signature et celle des premiers cardinaux qui ont signd la
bulle apres lui. - L'original est aux archives de la Mission, i Paris.
Page 336.
roM.Saint Vincent de Paul. - Statue de marbre blanc, drig&e dans la
basilique de Saint-Pierre, a Rome, i I'epoque de la canonisation du
saint.- Sculpture de Bracci (xvxim* si:cle), dessin de Lemaire. Page 3o5.
zo3. Etablissementdes Missionnaires a Fontgombaud, en 1723.- VWe
des ruines de l'abbaye de Fontgombaud (Indre), pillie et bridle durant.
les guerres religieuses du seiziime siecle. - Gravure surtbois de Pannemaker. Page 53.
o14. Vue du grand seminaire d'Amiens, I'un des premiers fondis aprts
la mort de saint Vincent de Paul. - Etat actuel En 1789, les Lazaristes
dirigeaient en France .inquante.trois grands seminaires et neuf petits,
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c'est-t-dire presque la moitie des etablissements d'education ecclisiastique. Page 35z.
ro5. Les Filles de la Charite au dix-huitieme siecle. - La mort de
Moliere, entre deux Soeurs de Charite. Durant une representation,
Moliere fut pris d'une convulsion et dut etre emporte ches lui; il mourut
6touff& par Ie sang, assisti par les deux religieuses auxquelles il donnait
souvent d'abondantes aumbnes. - D'apres le tableau de Vafflard
(xix' siecle). Page 355.

1o6. La priere des orphelins. - Une Sceur de Charite enseigne i prier i
ses enfants. D'apres une peinture de Natoire (xvii* siecle), dans la chapelle des Enfants-Trouves du parvis Notre-Dame, i Paris. - Gravure
sur bois. Page 173.
o07.La Dame de charit6 et la Sceur de Chariti.- La Dame de charit6
lit une requete en faveur de quelque famille indigeute. Une Sceur de
Charite attend la reponse; elle porte une de ces petites marmites qui
avaient fait surnommer les Seurs de Charite lesa Soeurs au petit pot -.
D'aprs un tableau de Dumenil (xvl"i' siecle). - Gravure sur bois.
Page 175.
1o8. Louis XVI, roi de France, d'aprLs une medaille du temps. Louis XVI, apris le pandgyrique de saint Vincent de Paul, par l'abbe
Maury, ordonna qu'une statue de marbre blanc fft erigie i ce saint
dans la galerie du Louvre. Cette statue, ceuvre de Stouf, fut brisee par
les r6volutionnaires en 1789. Page 481.
109. Une seance de l'Assemble nationale en 1789.- Parmi les membres
de cette Assemblee figurait M. Cayla de la Garde, dixieme superieur
general de la Mission. M. Cayla refusa courageusement de preter serment k la Constitution civile du clerge, apres l'avoir combattue dans
plusieurs discours qu'il fit imprimer. - Gravure sur bois. Page 371.
no. Pillage de Saint-Lazare, i Paris, le r3 juillet 1789. - D'apres
une gravure de Bertault (xix. sitcle). Page 367.
iI . Vue de la ville et du port de Saint-Helier, dansl'ile de Jersey.Cette ville fut, pendant la Revolution, le theitre du d6vouenent de
Luc Chantrel, pretre de la Mission. II y ouvrit des chapelles publiques
pour les dmigres, des ecoles pour les orphelins, et organisa un atelier
de travail oh les dames francaises venaient confectionner elles-m6mes
des vetements pour les exiles. - D'apres une gravure moderne. Page 379.
z2a. Marianne Vaillant et Odile Bogard, Filles de la Charite, a
Angers, condamnees i mort par le tribunal revolutionnaire.- Toutes les
deux liees i la meme corde, elles s'avancent au milieu de leurs bourreaux. - D'apres la sculpture de Choyer, & Avrille, pres d'Angers.
Page 38x.
XKX

*

SICLE

xx3. Vue de I'6glise et de la maison professe des Pkres Jesuites de la

rue Saint-Antoine,k Paris. -L'6glise est aujourd'hui une paroisse (SaintPaul-Saint-Louis) et les bitiments de la maison professe sont occupes
par le lycee Charlemagne. Cette maison fut destinle, en x8o6, par le
gouvernement, aux Lazaristes qui se reconstituaient; ce projet ne se
rialisa pas. - D'apres un dessin de Merian (xvire sicle). Page 3ot.
xr4. Portrait de M. Hanon, vicaire general de la Mission en France,
de x8o7 & 1816. Page 386.
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115. Translation solennelle des reliques de saint Vincent, le25avril r83o,
a Paris. Cette ceremonie s'accomplit au milieu du concours de toute la
population parisienne. - D'apres une gravure du temps. Page 389.
xz6. La chisse de saint Vincent de Paul, dans 1'eglise de la Mission,
rue de Sevres, 95,i Paris. Executte par Odiot. -Cette chisse, qui avait
figure a I'Exposition de I'industrie francaise, en 182 7 , etait une offrande
du diocese de Paris : en tete des listes de souscriptions s'etaient fait
porter le roi Charles X, les princes et les princesses de la famille royale.
- Chromolithographie. Page 391.
117. Charles X, roi de France. - Deux jours apres la translation des
reliques de saint Vincent de Paul, Charles X, accompagne de la duchesse
d'Angouleme et de la duchesse de Berry, vint prier devant les restes
du saint pr6tre. - Portrait d'apris un croquis de Gatteaux i la Bibliotheque nationale. Page 388.
u18. Medaille votive k saint Vincent, frappie durant le cholera de I832,
selon le d4sir de Mgr de Quelen, archev6que de Paris, qui voulut 6tre
lui-mgme represente au revers. Page 414.
1ig. Les Conferences de Saint-Vincent-de-Paul.- Portrait de M. Frederic Ozanam, Pun des fondateurs de la premiire Conference de SaintVincent-de-Paul. Page 425.
i2o. Portrait de M. Bailly, Pun des membres de la premiere Conference de Saint-Vincent-de-Paul. Page 427.
i21. Portrait de M. £tienne, quatorzieme Supdrieur general de la
Mission, 1843-1874. -Gravure
sur bois de Pannemaker. Page 411. M. Etienne a etd le principal restaurateur des oeuvres de saint Vincent
de Paul au dix-neuvieme siecle. Page 411.
222. Vue de la cour principale de la maison-mere de la Congregation
des Lazaristes, 95, rue de Sevres, a Paris. £tat actuel (1880). - Gravure
sur bois.
r23. Le Reliquaire du coeur de saint Vincent de Paul, dans la cathedrale de Lyon (xxx* sicle). - Ce reliquaire, qui a remplace celui que la
duchesse d'Aiguillon avait fait executer lors de la mort de saint Vincent
de Paul, est un don du cardinal de Bonald.- Gravure sur bois de Pannemaker. Page 489.
i24. La chambre, dit-on, de saint Vincent de Paul, transformde en
chapelle par la pietd des religieuses qui desservent (880) la maison de
Saint-Lazare. Page 307.
125. Devouement de la smur Rosalie, pendant les journees revolutionnaires de 1848; d'apres le dessin de M. Emile Lafon (xixx siecle).
Page 413.
126. Portrait de M. Eugene Bord, Superieur gendral de la Mission
(1874-1878).Gravure sur bois de Pannemaker. Page 417.
127. ]glise de Saint-Vincent-de-Paul, a Paris (xxx* siecle). - Cette
dglise ressemble aux basiliques italiennes des premiers siecles chrdtiens. A
l'intdrieur les fresques, peintes par Hippolyte Flandrin, Kretracent la
mission sociale de l'glise symbolisee par l'enseignement de saint Pierre
et de saint Paul. De cet enseignement, comme d'une source fdconde,
jaillissent des peuples de martyrs, de vierges, de p6nitentes- L'artiste a
repiesecnt ces foules illustres en marche vers le sanctuaire du temple,
oh ils vont temoigner sur les degres d'un autel deevde la Charitd, personnifee dans la grande figure de saint Vincent de Paul. . (H. Jouin,
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Les iris,'s d, sa;,'l incent id Pauli - Gravure sur bois de Pannemaker.
Page 491.
i2S. Eglise clvee a la mimoire die saint Vincent de Paul, sur V'emplacemenet de la. maison oi ii est n6, a Pouy (Landes), dix-neuvieie siecle.
- Gravure 1ur Ibis de Pannemaker. Page 487.
ia9. Vue du petit scminaire de Nice, dirige par les Pr&tres de la Mission. -Les
Lazaristes dirigent actuellement en France (1880) lit le
texte - dix-neuf grands stmmaires et onze petits. Page 45i.
i3o. L'tglise de Cadouin (Dordogne), monument du douzieme siecle.
- Cet edifice, seule partie a peu ipris intacte d'une riche et puissante
abbaye, est aujourd'hui (x88o) une eglise paroissiale desservie par les
Pr6tres de la Mission. Page 463.
131. Vue du colltge Alberoni, a Plaisance (Italie),confie en 1752 aux
Prttres de la Mission par le cardinal Alberoni, son fondateur. ktatactuel
(M88o). Page 349.
x32. Le college de Saint-Vincent-de-Paul a Castleknock (Irlande),
dlirig4 par les Lazaristes. - Les Lazaristes dirigent aujourd'hui (x88o)
hors de France cent soixante-douze etablissements. Page 457.
133. Vue intericure du grand seminaire de Kouba (Algerie), dirige par
les Prktres de la Mission. - Gravure sur bois de Pannemaker. Page 449.
134. Vue du grand snminaire de Caraca (Brosil), dirige par les Lazaristes, qui ont au Bresil (18801 douze etablissements, missions, h6pitaux,
sc-minaires, colleges, ecoles. Page 415.
135. fglise et maison de Iancien Pt-Tang (Saint-Sauveur),ia Pekin.-

Les Pretres de la Mission occupent 1'tablissement du P-Tang (paroisse
et siminaire), depuis 1783, 6poque a laquelle ils furent appelds k remplacer les J6suites dans les missions du Levant. -- tat en x88o. Gravure
sur bois. Page 347.
136. iglise de lAssumption & Ning-Po-Fou, province de Tche-Kiang
(Chine). - Cette paroisse est desservie par les Pr6tres de la Mission.
Page 465.
137. Portrait du vdnerable Jean-Gabriel Perbovrc, Pretre de la Mission, martyrise en Chine pour la foi en z840. - Gravure sur bois de Pannemaker. Page 407.
138. Les Filles de IL Chariti au dix-neuvieme siicle. - Vue du semi.
naire des Filles de la Charite, maison-mere des Filles de la Charit6, a
Paris. ttat actuel. - Les Filles de la Charite dirigent actuellement
(18o0), en France et a 1'Ptranger, dix-neuf cents 4tablissements. - Gravure sur bois de Pannemeker. Page 469.
i39. La Creche de l'hospice actuel des Enfants-Trouvis, a Paris. L'hospice desservi (188o) par les Filles de la Charite contient six cents
lits; les enfants y sont admisjusqu' I'age de douze ans. - Gravure sur
bois de Pannemaker. Page 401.
140. Orphelinat de Notre-Dame des Flots, pour les jeunes mousses,
a Dieppe; dirige par les Filles de la Charite. Page 395.
14. Vue de l'orpheli.at fondd &Elancour t (Seine-et-Oise), par M. I'abb&
Mequignon. - Commencee en 1859 avec ldouze jeunes garcons, cette ceuvre
abrite aujourd'hui trois cents orphelins; dix-huit Saeurs de Charit6 les

soignent. On en fait des agriculteurs ou des jardiniers. Page 396..

142. Maison centrale de Graz, chef-lieu des etablissements des
Filles
de la Charite en Autricbe-Hongrie. Etat actuel. Mme de Brandis,
;upcricare et fondatrice de cette maison, y avait d'abord etabli
une
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communautC de religieuses hospitalieres. En ig85,
elle vint a Paris,
passa deux annces dans la maison-mere des Filles de la Charite, puis
retourna . Graz et revktit, avec toutes ses s~urs, le costume des 'illes
de la Charite. - Gravure sur bois de Panniemaker. I'Pae 409.
143. Portrait de Mine Elisabeth Seton. - En ri~g, lie fonda k Baltimore l'institut des religieuses de Saint.Joseph !ui, en i840, embrasserent, au nombre de quatre cents, les r.gles des Filles de la Charite.
Page 408.

z44. Hopital de la Charitr, k la Nouvelle-Orlcans, desservi par les
Filles de la Charitd. - Gravuresur bois de Pannemaker. Page 475.
145. L'Asile Sainte-Anne pour les enfants trouves, & Washington
(Etats-Unis d'Anmrique), dirigi par les Filles de la Charite. Page 479.
146.

Ecole Saint-Vincent

a Petalunm

(Californie). -

Cette tcole est

dirigde par les Filles de la Charite. Page 473.
147. Les Soeurs de Charite. - Tableaude Mlme Henriette Brown, conserve a Londres, dix-neuvieme siicle; reproduit en eau forte par L. Flameng. Page 415.
148.Une Fille de la Charite, etgrouped'enfants orphelins (xl*siele).
La virginite chretienne n'est pas sterile, elle enfante Jesus-Christ
dans les ames par I'apostolat de la foi; elle le fait vivre dans le corps
par celui de la charit6. %Aug. Nicolas. - Gravure sur bois de Pannemaker. Page 397.
x49. Saint Vincent de Paul dans Part au dix-neuvieme siecle. Saint
Vincent de Paul, thcologien. - Saint Vincent, agenouille, adore
I'Eucharistie, centre de la thiologie chretienne; ii est a c6te de Bossuet,
d'Olier, de Berulle, de ;aint Francois de Sales, ses contemporains et
ses amis. Parmi les autres personnages figurent saint Benoit, saint Bernard, saint Bruno, Pierre Lombard, saint Thomas d'Aquin, Malebranche.
- Partie d'une fresque peinte par Timbal dans !'tglise de la Sorbonne,
i Paris (xrx siecle). - Chrnmolithographie. Page 25t.
5So.Saint Vincent de Paul et les enfants trouvfs. - Statue de marbre
extcut6e par M. Falguiere pour l'eglise Sainte-Genevieve (xIx' sikcle). Dessin de Kreutzberger. Page 455.
i5x. Saint Vincent de Paul, pere des orphelins. -Groupe en marbre
blanc de M. Cabuchet, dans I'iglise Saint-Sulpice, a Paris. - Gravure
sur bois par Pannemaker. Page 9ig.
III. -

EPILOGUK

I52. La Charite. - Tableau d'Andrea del Sarto, au musee du Louvre,
seizieme siecle. C'est en France, oi it avait etc appeli par Francois Ir,
qu'Andrea del Sarto peignit ce tableau fameux.- Chromolithographie.
Page 495.
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